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THE CONDITIONS OF THE MASSES IN HUNGARY 
DURING THE WORLD ECONOMIC CRISIS OF 1929-1933 
by 
M. INCZE 
The over-production crisis of 1929—1933 took place against the back-
ground of the general crisis of capitalism. This was the first world crisis follow-
ing the first world war . This world crisis developed different ly in the var ious 
countries, it became in ter twined with the agrar ian crisis, which, in tu rn , in ten-
sified it , and made it s ingularly pro t rac ted . The money and credit crisis b roke 
out some t ime later, b u t i ts severity was all t he greater . 
Product ion fell rap id ly , unemployment assumed t remendous proport ions, 
the living s tandard of t h e working masses sank catastrophical ly. By the end 
of 1932, in the U. S. A. industr ia l product ion had dropped to 84 per cent of 
the pre-war level ; in t h e Uni ted Kingdom to 75 per cent, in Germany to 
62 per cent . As compared wi th 1928, indust r ia l product ion fell to 56 per cent 
in the U. S. A., to 86 per cent in the Un i t ed Kingdom, and to 55 per cent 
in Germany. Throughout the capitalist world the number of unemployed 
industr ial workers rose to 35—40 millions. 
In the same period the Soviet S ta t e , accomplishing its first Five Y e a r 
Plan, was achieving new successes in bui lding Socialism. There the annua] 
growth of industr ial product ion averaged 22 per cent . At the end of 1932, 
the industr ia l product ion of the Soviet Union amoun ted to 334 per cent of 
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 The effects of the World Economic Crisis of 1929 — 1933 on Hungary have been ana-
lyzed by a group of historians organized by the Historical Institute of the Hungarian Academy of 
Sciences. The results of this collective work, which lasted several years, include a presentation 
of Hungary's economic structure in the 1920's, an analysis of the effects of the industrial, agrar-
ian and financial crisis as fe l t in Hungary, a recapitulation of how the Hungarian working 
people, led by the Communists, fought against the fascist governments, against the fascist regime 
of Admiral Horthy which threw the burden of the crisis on to the masses, and, f inally, an analysis 
of the persistent consequences of the crisis. The present paper deals with the impoverishment 
during the crisis, of the Hungarian working people, the majority of Hungary's population. It 
is founded on material compiled by the above-mentioned group of historians and edited by 
Miklós Incze. Those parts of the work on which the present paper is based were done by : Miklós 
Incze and Elek Karsai (The conditions of the working class in the 1920's); Miklós Incze treated 
the impoverishment of the middle classes during the crisis (in this survey the author made use 
of the results of investigations made by the former Institute of Political Economy regarding 
the conditions of private employees and civil servants) ; Miklós Incze also treated the depression 
period ; Pál Petőcz and Miklós Incze elaborated the subject of the working peasantry (on the 
basis of material collected chiefly by Pál Petőcz) ; and, f inal ly, Elek Karsai treated the conditions 
of the working class during the crisis. 
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pre-war, or 219 per cent of t h e 1928 level. The Soviet Union succeeded in 
creating a new, modern technical basis for i ts indust ry , agr icul ture and t r a n s p o r t . 
The capi tal is t countries were also caught in a severe agrar ian crisis. 
In the U. S. A. the value of agricultural product ion fell f r o m $ 11 000 million 
in 1929 to S 5000 million in 1932. In t h e main grain area growing count r ies 
of the capi tal is t world, the sown area diminished b y 8—10 per cent and mil-
lions of peasan t s were ruined as a result of the agrarian crisis. 
B y con t ras t , in the Soviet Union t h e small peasant holdings, u n a b l e 
to employ t r ac to r s and o ther modern agr icul tura l machinery, were i n t e g r a t e d 
into modernly-equipped large-scale collective farms. Soviet agricul ture w a s 
reorganized on t h e basis of collective labour and large-scale fa rming . 
In the capital ist world, t h e burden of the crisis was t ransfe r red on t o 
the working masses to a fa r grea ter ex tent t h a n during former crises. At t h a t 
s tage of t h e general crisis of capitalism t h e monopolies t r ied to find a w a y 
out of the crisis b y intensifying the imperialist exploi tat ion of the d e p e n d e n t , 
colonial or semicolonial peoples ; they forcibly kept up high prices of t h e i r 
own products , and forced down the wages and raw mater ia l prices t o an 
ext remely low level. They abused of t h e dependency of the under-developed 
countries which exported r a w materials a n d food against impor ts of finished 
manufac tu red goods. All th is led necessarily to the result t h a t there was a 
persistent gross disproportion between t h e purchasing power of the work ing 
masses all over the world and t h e value of t h e goods to be realized, a c i rcum-
stance t h a t caused the crisis to become extraordinar i ly p ro t rac ted . 
Under t h e effect of the crisis the antagonisms between labour and capi ta l , 
between the various imperialist powers, a n d between the imperialist powers 
and the colonial peoples, sharpened out of all proport ion. 
Thus, t h e World Economic Crisis deepened the general crisis of capi tal ism 
bo th politically and economically. The crisis pu t a violent end to the t e m p o r a r y 
stabil ization of capitalism which lasted be tween 1924 and 1929. This t e m p o -
ra ry stabil ization was character ized, among others, by the fact t h a t , a f ter t h e 
period of revolu t ionary upheava l which followed the war had passed, the capi-
tal is t countr ies could once more raise the i r product ion above the top level of 
the preceding economic cycle, and t ha t the marke t s were still re lat ively s t a b l e . 
The Great Crisis ended the s tabi l i ty of marke t s and sharpened the s t ruggle 
for markets t o t h e extreme, f u r t h e r deepening the general crisis of capi ta l i sm. 
I t was n o t accidental t h a t , parallel w i th the economic crisis, a revolu-
t ionary crisis was brewing in m a n y capi tal is t countries, and t h a t in cer ta in 
s tates the bourgeoisie saw no o the r way out t h a n helping the fascists to power . 
Thus , together wi th the deepening of the general crisis of capi tal ism, pol i t ica l 
reaction became more accen tua ted . 
As a resul t of the crisis, t he capital is t countries were no more able t o 
raise their product ion above t h e pre-crisis level ; p roduct ion was, in f a c t , 
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s t a g n a n t . Such was t h e s tate of t h e economy of the capitalist world when 
a new severe crisis set in in 1937, which led to t h e Second World W a r . All 
this goes to show t h e growing decay of the capitalist sys tem and t h e deepening 
of t h e general crisis in every sphere . 
* 
I n Hungary , t h e effects of t h e 1929—1933 crisis were ex t remely dev-
as ta t ing . The industr ia l crisis was deepened by a chronic agrarian crisis, by the 
low purchasing power of the smal l -commodity producing peasan t ry . The 
plight of the Hunga r i an agricul tural population was par t icular ly aggravated 
b y the i r extreme indebtedness . 
I n Hungary , as in other modera te ly developed capitalist countries, 
which pr ior to the crisis had been largely dependent on impor ts for the i r supplies 
of manu fa c tu r e d foods, the indus t r ia l crisis produced symptoms which differed 
f rom t h e general course of the wor ld crisis. During the crisis the governments 
of these countries, to safeguard t h e interests of the i r industr ial capitalists, 
p rohib i ted or at least severely res t r ic ted the impor ts of finished goods. Such 
measures did, to a cer ta in ex ten t , counterbalance t h e shrinkage of t h e home 
m a r k e t , as imports could thus be replaced by home-made goods. This was 
the case in Hungary , where some industr ia l branches producing consumer 's 
goods found , in the b a n on impor ts , which had been considerable enough, a 
par t ia l compensat ion for the shr inkage of the home marke t . This explains 
the f ac t t h a t the d rop in H u n g a r y ' s industrial product ion during t h e crisis 
was no t so considerable as it would h a v e been, had t h e home marke t previously 
been supplied to ta l ly or mostly b y t h e domestic indus t ry . 
This relatively favourable s i tua t ion of certain industr ia l branches was 
not ref lec ted, however, in the condi t ions of the working class. The industrial 
reserve a r m y of unemployed labour swelled owing to t h e chronic unemployment 
in agr icul ture and t h e acute deter iora t ion in the condit ions of the agricultural 
working populat ion, leaving the capi tal is ts free to fix wages as t h e y pleased. 
At t h e same time, also the condit ions of the working peasants became worse 
t h a n ever before, because of a government policy which enhanced t h e economic 
supremacy of the big estates and m a d e the working populat ion bear t h e brunt 
of t h e crisis. 
Class struggle sharpened under t h e impact of the extremely severe crisis. 
Al though there were clashes of in teres ts between the r ival groups of t h e ruling 
classes, t h e y were all in agreement as to their efforts to find a bourgeois way-
out , w i t h the support of the government , by th rowing the whole bu rden of 
the crisis on to the backs of the work ing people. The growing discontent of 
the masses, their del iberate opposit ion to the regime became, under the con-
ditions of mass misery, a serious menace to political s tabi l i ty . 
1 
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The opposi t ion of the work ing masses to the ant i -democrat ic policy 
of t h e ruling classes was organized by the mos t advanced of the workers. 
T h e communists led the struggle of the masses agains t their oppressors, against 
t h e forces of fasc ism. 
The crisis deeply affected t h e production, the dis t r ibut ion of income, 
t h e s tandard of l iving, the price s t ruc ture , as well as the finances and the inter-
na t iona l position of the country . These changes persisted even a f t e r the crisis, 
a n d set the course for the his tor ical development of the coun t ry up to the 
Second World W a r . 
Even af ter t h e crisis the hec tare yields of agriculture did not rise, the 
level of farm prices remained below pre-crisis. The wages of f a r m workers 
d id not rise before 1936, and even then there was bu t a slight improvement . 
I t is t rue, t h a t , thanks to t h e embargo policy, there was some industrial 
development ; th is development , however, was very uneven . Real wages 
a n d salaries kept decreasing un t i l 1935, and rose bu t very modera te ly there-
a f t e r . Militarization went on rap id ly , and aggressive ambit ions s t rengthened. 
The par t icular ly decayed a n d parasitic charac te r of Hunga r i an capitalism 
f o u n d expression in the fact t h a t a considerable pa r t of the profits squeezed 
ou t of the working people was t ransferred ab road . This grea t ly restrained 
t h e extent of expanded reproduct ion . The in ternat ional money and credit 
crisis in 1931 s topped the in f low of foreign loans. Interests of former loans 
were paid af ter t h e middle of 1931 mostly in blocked Pengő. Bu t the foreign 
credi tors used p a r t of their non- t ransferable assets for industr ia l investments 
i n Hungary . All th i s was connected with the fac t t h a t the in ternat ional credit 
sy s t em, disrupted b y the crisis, could never be re-established, no t even in the 
f o r m in which i t funct ioned before 1931, and t h a t increasing mili tarization 
a n d the switch-over to war economy in the aggressive countries was leading 
t o growing economic isolation be tween the capital is t countries, as an early 
s y m p t o m of the disintegration of the capitalist world marke t . 
The policy of the ruling classes bound t h e fa te of H u n g a r y to tha t of 
N a z i Germany ; t h e country was gradually b rough t into submission, bo th 
poli t ical ly and economically, t o t h e aggressive, expansionist German imperi-
a l i sm . Nazi G e r m a n y secured a n important position in Hunga r i an economy 
b y means of polit ical pressure. Al though the Hunga r i an capitalists were bound 
b y m a n y ties to t h e Anglo-American finance capi tal , and main ta ined these 
re la t ions also dur ing the long depression and unt i l the Second World War , 
t h e y nevertheless hoped to o b t a i n , on the side of Nazi Germany , new sources 
of maximum profi t in the f o r m of new marke t s and terr i tor ial conquests if 
t h e Western imperialists would succeed in diver t ing German aggression east-
w a r d s . 
After the crisis, only t h e Communist P a r t y of H u n g a r y continued to 
fight consistently, under the ve ry difficult condit ions of underground activity^ 
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against fascism and the preparat ion of war, for the interests of H u n g a r y ' s 
working people. The communists , t h e most advanced section of the Hunga r i an 
working class, were s t rengthened in the i r struggle against fascism and war 
b y the knowledge t h a t t h e building of Socialism was forging ahead victoriously 
in the Soviet Union. The peace policy of the Soviet Union, its efforts t o check 
the fascist aggressors a n d prevent t h e ou tbreak of a new world war , gave 
s t rength and endurance to the Hungar i an working people. 
* 
This paper is designed to give an analysis of the changes which took 
place in t h e conditions of the Hungar ian working masses during the 1929—33 
world crisis. I t goes wi thou t saying, however, t h a t the effects of the crisis could 
not be properly exposed if the s tudent were to restr ict himself to an exami-
nation of the years of the crisis. When s tudying the economic history of a given 
capitalist country, one is advised to consider an economic cycle as a whole. 
This precept would appear to hold good also of an examinat ion of the con-
ditions of the working masses. 
Industrial workers 
After the downfall of the Himgar ian Soviet Republic of 1919, the pl ight 
in which the Hungar ian proletariat f o u n d itself was more grave t han ever 
before. The counter-revolut ion, having established itself wi th the help of t h e 
Western imperialists, murde red or imprisoned the most advanced workers, 
and suppressed every act ion which could have resulted in the least improve-
ment of the workers ' condit ions. The mili tarized industr ia l product ion of 1914— 
1918 had s topped, and unemployment reached unprecedented propor t ions . 
Inf la t ion, a heritage of t h e war, was pushed b y the counter-revolut ionary 
regime to fan tas t ic heights and became an ins t rument of the addi t ional exploi ta-
tion of the working people. 
Some idea might be formed of t h e proport ions of unemployment b y 
taking into account t h a t , whereas in 1913, of the workers of the Hunga r i an 
manufac tur ing indust ry , abou t 219 000 had been employed on the t e r r i to ry 
tha t was lef t of pre-war H u n g a r y af te r the conclusion of the Peace T r e a t y , 
the first post-war s tat is t ical record in 1921 found only 136 000 workers in t h e 
manufac tu r ing indus t ry . The number of employed workers at the beginning 
of the counter- revolut ionary regime (August , 1919) was, as the avai lable 
figures go, even smaller. I n 1913, there h a d been 80 000 workers in the h e a v y 
indus t ry on the post-war ter r i tory . B y t h e end of the war this number h a d 
risen to 140 000—150 ООО2, and dropped back to 63 000 in 1921. I t must have 
2
 Estimates of the former Institute of Political Economy. 
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been still less in 1919 and 1920, bu t figures are only available for some of the 
largest factories. Seven of these employed a to t a l of 24 000 workers in 1913 ; 
56 000 in 1917 ; and 28 000 workers, t h a t is, more t han in 1913, even in J u l y 
of 1919, a t t h e fall of the Soviet Republic. Bu t two months later , t he to ta l 
number of workers employed in these seven factories amounted only to 12 500 
a n d never exceeded 20 000 in 1920 and 1921.3 
The d a t a of the I ronworkers ' Union on i ts employed members in Budapes t 
show the same development : t he number of these was 42 477 in October, 
1 9 1 8 ; 9 953 in October, 1 9 1 9 ; and 16 011 in 1920.4 
I t m a y also be ment ioned t h a t the Trade Unions which, unti l the end 
of 1919, still cont inued to p a y some scan ty unemployment benefits to the i r 
members , kep t on their registers 114 000 beneficiaries in October ; th is num-
ber rose to 150 000 by December , 1919.5 
Immedia t e ly af ter seizing the power, t h e counter-revolutionists cut wages 
mercilessly. T h e new wages were much lower t h a n they had been under the 
Soviet Republ ic . 
In f la t ion and a resulting considerable reduction of real wages had been 
evident a l r eady during the war . According to the figures of the Trade Unions ' 
Council of t h e t ime, the »min imum cost of living« of a worker ' s family at t h e 
end of 1918 was 6,8 times as high as in Ju ly , 1914 ; whereas wages had increased 
only 5,7 t imes , salaries 3,4 t imes during the same period. According to the 
same source, t h e min imum cost of living rose, between December, 1918, and 
J u l y , 1919, t o 11,1 times t h e pre-war level, bu t wages also rose 11,6-fold, 
a n d salaries 6,2-fold. Thus , i t was under t h e Soviet Republic, t h a t , for t h e 
first t ime since the beginning of the war , wages kept pace wi th the rising prices, 
and salaries came somewhat nearer to t h e m . On the o ther hand , between 
J u l y and December , 1919, t h e min imum cost of living rose 21-fold, while 
t h e react ionary regime reduced wages to 8,3-times and salaries to 4,7-t imes 
their pre-war level. 
The capital is ts were absolute mas te r s of the s i tuat ion and fixed t h e 
wages a t will : the government f l a t l y refused to intervene on behalf of t h e 
workers. On October 30, 1919, Minister of Commerce Hegyeshalmy6 issued 
an order prohibi t ing the adminis t ra t ive authori t ies f r o m dealing wi th wage 
problems because »with the downfall of t h e Prole tar ian Dic ta torship , its wage 
system lost i ts val idi ty. The right of self-determination is restored to t h e 
proprietors of the under takings , and t h e fixing of wages is a quest ion t o 
3
 Dezső Laky, Magyarország megszállásának közgazdasági kárai (Economic Damages 
Resulting from the Occupation of Hungary) Budapest, 1923, p. 364. 
4
 Data from Szakszervezeti Közlöny (Bul let in of the Trade Unions' Council). 
5
 Ibidem. « 
In Hungary, industrial affairs belonged under the competence of the Ministry of Com -
merce until 1935. 
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be decided on the basis of f ree negotiations be tween employer and 
employees.«7 
In ant icipat ion of such »free bargaining«, the Nat ional Association of 
Manufac tu re r s set up a W a g e Board of t h e employers, who came to agreement , 
regarding the wages to be paid.8 
As to the results of »free bargaining«, Table 1 contains some striking 
figures. I t reveals t ha t wages were reduced 50 per cent (for women workers 
even more), and tha t the 48-hour week, introduced unde r the Soviet Republic, 
was lengthened up to 78 hours.9 
T A B L E 1 
T r a d e 
W e e k l y w o r k i n g 
h o u r s 
W a g e s 
( i n K o r o n á s ) P e r c e n t a g e of 
w a g e r e d u c t i o n 1 0 
J u l y 3 1 , 
1919 
A u g u s t 31, 
1919 
J u l y 3 1 , 
1919 
A u g u s t 31, 
1919 
Male workers : 
Smiths  48 48 314 168 62,8 
Turners  48 48 408 168 71,1 
Chemical workers  48 48 300 210 51,0 
Brick-makers  48 52 384 146 73,4 
Flour mil l -hands  48 66 264 184 51,2 
Bookbinders  48 48 408 240 58,9 
Printers  48 48 408 260 55,7 
Unski l led workers in printing industry 48 48 288 168 58,1 
Transport workers  48 78 400 250 56,3 
Female workers : 
Engineering workers  48 48 235 93 72,3 
Bookbinders  48 48 268 145 62,5 
Printers  48 48 264 145 62,5 
Brick-makers  48 52 240 104 66,7 
Chemical workers  48 48 240 150 58,2 
Thus , the workers — t h a t is to say , those who h a d found a j o b dur ing 
t h a t period of mass unemployment — lost 50—70 per cent of their earnings 
in August , 1919. After t h a t month t h e earnings cont inued to dwindle wi th 
t h e moun t ing inflat ion. The min imum of l iving costs, as has been said, amoun ted 
7
 Publ ic Archives of the Town of Eger, Mayor's Archives, 1919/7276. 
8
 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének jelentése (Annual Report of the 
Nat iona l Associat ion of Manufacturers) Budapes t , 1921, pp. 21 — 22. 
8
 Benő Gál, Az árak alakulása a háború idején. (The Trend of Prices during the War.) 
Budapes t . » 
1 0
 After a deduction corresponding to the devaluation of the Korona notes during the 
m o n t h of August , 1919 (30 per cent of the go ld standard). 
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t o 21-times of t h e pre-war figure a t the end of 1919, bu t nomina l wages were 
on ly eight t imes of what t hey h a d been in 1914. At the »dawn« of fascism 
even those who worked ful l - t ime coidd not a t t a i n more t h a n 40 per cent of 
t he i r pre-war li\ ,ng s tandard . 
The merciless wage-cut w h i c h had been carr ied out at t h e very beginning 
of t h e counter-revolut ionary era left its mark on the whole per iod. Through-
ou t the following twenty years there was no t even a short period when t h e 
Hungar ian working class could have a t ta ined t h e living s t a n d a r d of 1913 — 
a living s t anda rd which in itself had been miserably low. This lat ter f a c t 
deserves par t i cu la r a t tent ion, fo r after the F i r s t World W a r people, when 
comparing the post -war s t a n d a r d of living w i th pre-war, were apt to fall i n to 
t h e error of considering pre-war conditions as »normal« or sat isfactory. T h a t 
t h i s was far f r o m being the t r u t h , will be seen f r o m the fol lowing few figures. 
In the first decade of t h e twent ie th cen tu ry , food prices and rents rose 
rap id ly all over t h e world, c rea t ing a wide gap between cost of living and wages. 
I n Budapest, fo r instance, be tween 1901 and 1911 retail prices rose 83 — 84 
per cent for p o r k and fa t , 87 per cent for veal, 45 per cent for beef, 64 per cent 
fo r dry beans, a n d 55 per cen t for flour ; t h e rise in the ren t s of workers ' 
dwellings was es t imated at 60—100 per cent . On the o ther hand , even t h e 
bes t organized workers could only win wage rises of 20—40 per cent. T h u s , 
t h e living condit ions of the Hunga r i an working class deter iorated very seriously 
dur ing the last t e n years preceding the war . 1 1 
As for 1913, according t o the index n u m b e r of living costs calculated 
b y the Hunga r i an Central Office of Statistics, 1380 Koronás were necessary 
to cover the a n n u a l expenses of a Budapest worker ' s family of four . In rea l i ty , 
t h e commodities considered in computing th is index n u m b e r did not by f a r 
include all t he necessaries.1 2 '1 3 
11
 Magyar Közgazdasági Társaság : A drágaság. Ankét-anyag. (From a Survey by Jenő 
Varga in The High Prices. Findings of an inquiry conducted by the Hungarian Economic 
Association, Budapest, 1912, p. 259.) 
12
 The currency of Hungary in 1913 was the Austro-Hungarian Krone or Korona (»crown«). 
One Korona was worth approximately 1 contemporary British shilling. Unt i l the end of the 
First World War, i t lost about two-thirds of its original value, and after the war, until the stabi-
lization about the middle of 1924, depreciated temporarily to 1/18,000 and became stabilized 
at 1'14.500. From then on the paper Korona now stable though devaluated, continued to serve 
as currency until January, 1927, when it was replaced by the Pengő. Meanwhile the original 
crown-value, called »gold Korona«, was also widely used as a counting unit. The Pengő, 
introduced in 1927, was originally worth 0,86 gold Korona. 
13
 The quantities of food, considered in computing this index number, could have covered 
the meagre hypothetical quantity of calories needed by the family, but the quantity of fats thus 
calculated was but half of the opt imal requirement, and the supply of animal protein was also 
very poor. Such i tems as butter, vegetables, onions, fruits, spices, salt, rice, coffee, coffee surro-
gate and tea were ignored altogether ; the weekly sugar ration of this family of four was sup-
posed to be half a kilogram ; and they had to content themselves with three eggs a week and 
with one litre of mi lk a day. The sums estimated for clothing expenses were rather niggardly and 
incomplete. Rent, heating, and l ight ing costs were calculated for a lodging consisting of one 
room and kitchen. N o allowance was made for wear and tear or for such long-term purchases, 
as overcoats, bed and table-linen, utensils , furniture, etc. , and there were no amounts provided 
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B y adding 20 per cent to cover a t least the most impor tan t i tems which 
were disregarded, t h e annual cost of living expenses of a Budapest worker ' s 
family of four in 1913 m a y be es t imated at 1660 Koronás . Yet in 1913, t h e 
best paid skilled workers of the heavy indust ry , if working fulltime ( t ha t is 
a to t a l of 2500 hours a year) could earn 1800 Koronás. The full-time earnings 
of semi-skilled workers in the heavy indus t ry were 950 Koronás (800 Koronás 
for women workers) ; in the textile indus t ry , skilled workers earned 1125 Krs . 
(women workers 500 Krs.) . The day-labourers of the building indus t ry were 
paid 775 Krs. (women workers, 575 Krs.) . All figures refer to the case of full 
employment. I t goes wi thout saying t h a t no worker of the building indus t ry , 
and only very few of the rest could work 2500 hours a year . Thus, on ly the 
skilled workers of the heavy industry , and only those of t hem who had a full-
t ime job throughout t h e year, could af ford indulging in t h e »luxury« of keeping 
a wife and two children. In all other categories, earnings were far below ihis 
level, no t to ment ion the f requent cases of long unemployment . Besides, it 
was at t h a t t ime ha rd ly possible for a wife to eke out the earnings of the h u sb an d , 
for women workers to ta l led only one-f i f th of all employed labour, and besides, 
women 's wages were incomparably lower than men ' s . 
So this was t h e m u c h vaunted »peace-time living s tandard« t h a t served 
during the whole in ter -war period as a basis of comparison. Yet , for two decades 
the Hungar i an working class could never a t ta in even this miserable level ! 
We have already seen tha t at the beginning of the H o r t h y regime, the 
living s t andard even of full-time workers was only 40 per cent of the »peace-
t ime level«. Table 2 shows the t r end of this living s t andard from 1921 to 
1937.1 4 
The normal wages during the inf la t ion years 1921 —1924 were calculated 
in te rms of gold Koronás and then in t e rms of Pengős. As is known, a t t h e 
first stage of inf lat ion domestic prices and wages, as a rule, do not rise t o such 
an extent as currency loses its value. The same process took place also in 
Hungary . Thus it was possible t ha t in 1921 and 1922 nominal earnings wor th 
only P 500, or less t h a n 30 per cent of the pre-war earnings, still possessed 
a purchasing power equal to 64 per cent of pre-war. Bu t in 1923 and in t h e 
first half of 1924 the s i tuat ion was d i f ferent . Then prices were rising as fas t 
as the currency was losing its value, and a t the last s tage of inf lat ion, rose 
even fas ter . On the o ther hand, wages — as it always happens during an inf la-
t ion — were lagging behind . Thus in 1923, when the inf la t ionary »boom« of 
i ndus t ry hit the peak, and the capitalists were making enormous profits, real 
for soap, matches, tobacco, newspaper, cultural requirements, transport fares etc. Taking into 
account only the most important of these items, it should be no overestimate to add another 
20 per cent to the official figure. 
1 4
 Magyar Statisztikai Szemle (Hungarian Statistical Review), Budapest, 1938, pp. 
456—457. The year 1913 has been substituted for the original basis year (1921), on the basis 
of the ratio between 1913 and 1921, which is stated in the article quoted. 
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wages were only one-half of w h a t they had been in 1913, and were hardly any 
higher even in 1924. 
Throughou t the whole in ter -war period, real wages reached their highest 
level in 1926, a n d even t h e n t h e y amoun ted to not more t h a n 70 per cent 
of the pre-war level. However , af ter the »economic rehabi l i ta t ion crisis« of 
1925—1926, domestic prices a n d living costs began soaring again, and wages 
dropped beh ind . 
A detai led analysis of wages and the cost of living will be given on o ther 
pages of this paper . I t will be demons t ra ted then , tha t t h e s tory told b y t h e 
f igures of Table 2 is in m a n y respects incomplete , for the wages and l iving 
conditions of t h e workers of t h e H u n g a r i a n manufac tu r ing indus t ry were, 
especially in t h e years of the Great Crisis, w i t h their staggering mass unemploy-
men t , even worse t han what can be gathered f r o m the above tab le . But before 
th is , it is expedient to examine the shape of things which determined the con-
dition of the Hungar i an indus t r ia l workers in 1929, on t h e eve of the crisis. 
That yea r saw a considerable drop in t h e number of jobs , and a corre-
sponding rise in unemployment was repor ted b y the Government Labour 
Exchange . 1 5 
Of course, the da ta given by this a u t h o r i t y do not a f ford an accura te 
appraisal of t h e actual proport ions of unemployment , for no t all workers 
looking for employment registered a t its bu reaux , and only p a r t of the vacancies 
were filled t h rough the l a t t e r . 
In 1929, the Labour Exchange kep t on its registers 64 805 unemployed 
men and women , and only 34 377 vacancies were reported to it ; in 26 701 
cases it a l lo t ted jobs. Thus , for every 100 unemployed there were only 53 
1 5
 1929 Report of the State Labour Exchange , Budapest, 1930, p. 10. Some of the f igures 
of Table 3 and of the text are results of computations based on the data given in this report. 
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vacancies and 41 actual employments . This ratio var ied f rom one ca tegory 
of workers to the other, as will be seen f r o m Table 3. 
The numerical s t r eng th of the var ious categories l is ted in Table 3 was 
ve ry dif ferent . Also, it should be borne in mind tha t 63 per cent of all the 
unemployed were skilled male workers. One-third of t he se belonged t o the 
heavy indus t ry , another t h i rd to the clothing industry, ( the number of unem-
ployed text i le workers was relatively small) and only one- th i rd belonged t o all 
the o ther industries (mainly to the wood indus t ry and to t h e food indus t ry ) . 
TABLE 3 
C a t e g o r i e s 
V a c a n c i e s E m p l o y m e n t s 
f o r 100 u n e m p l o y e d 
Skilled male workers (all trades combined)  47 34 
Metal workers  47 37 
Engineering workers  34 23 
Wood workers  38 33 
Textile workers  48 27 
•Clothing workers  58 40 
Food workers  35 23 
Unskilled workers and dav-Iabourers (males)  65 55 
Female workers (all trades combined)  61 49 
All workers (male and female)  53 41 
Thus , 63 per cent of t h e unemployed were skilled m a l e workers ; 25 per 
cent were unskilled male workers or day-labourers ; a n d only 12 per cent 
were women, of whom bu t a negligible f r ac t ion were skilled workers. 
Table 3 demonstra tes t h a t skilled workers had m u c h more d i f f i cu l ty 
in finding a job t han had day-labourers or women. Prospects for skilled work-
ers in the engineering, wood, and food industr ies were marked ly worse t h a n 
in the rest . Only the clothing indust ry was in a more favourab le s i tua t ion ; 
this improved the general average. Jus t t h e n the garment industry was de-
veloping rapid ly — at the expense of m a n y small c r a f t smen — and absorbed 
a pa r t of the tailors who had been ruined a n d their former journeymen, t h o u g h 
not more t h a n 40 per cent of all the unemployed in the t r a d e . 
In another pa r t of this paper a t t e m p t will be m a d e a t es t imat ing the 
absolute ex ten t of industr ial unemployment . I t appears f r o m those es t imates 
t h a t a l ready in 1929 there was considerable unemployment . I t seems t h a t , 
in 1929 and 1930, more t h a n 120 000 indus t r ia l workers a n d miners lost the i r 
jobs ; and a considerable p a r t of these ( though probably less than one-half ) 
mus t have been laid off in 1929. This e s t ima te is also suppor t ed by t h e fac t 
t h a t the percentage of unemployed t rade unionists rose f r o m 9,6 per cent 
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a t the end of 1928 to 13,1 pe r cent at the e n d of 1929, a n d to 17,6 per cent 
b y the end of 1930. Thus, t h e growth of unemployment seems to have been 
almost equally distr ibuted be tween 1929 a n d 1930. 
Even t h e reactionary c lergy could no t help noticing t h e misery of t h e 
working class. I n 1929, the following report was sent f rom one of the ou t ly ing 
working-class distr icts of B u d a p e s t , to the Minis t ry of Educa t ion : »The n u m b e r 
of the parishioners here is 18 000—19 000. Ten thousand people have been 
moved hither f r o m various s lums by the Ministry of Pub l i c Welfare. T h e y 
are so poor t h a t on every quar te r -day 100—300 families a re given notice t o 
qu i t because t h e y cannot p a y the i r rent. F i f t y per cent of t h e factory workers 
have been out of work for y e a r s . Many work three days a week at best , and 
do not earn enough to buy b read for the i r family.«1 6 
What did the Church propose to al leviate this te r r ib le misery ? The 
document q u o t e d gives a s t r ik ing answer : t h e y proposed to install ano the r 
curate in t h a t distr ict . 
The T r a d e Unions, control led by t h e social democrats , kept on the i r 
registers only their unemployed members. (Organized workers represented 
in 1929 abou t one-fourth of al l industrial workers , miners a n d day-labourers.) 
The percentage of unemployed in the T. U. membership was 8,9 per cent at 
t he end of 1927 ; 9,6 per cen t a t the end of 1928 ; and 13,1 per cent a t t h e 
end of 1929. Thus , unemployment rose by 41 per cent be tween 1927 and 1929. 
According to t h e same s ta t is t ics , the unemployed in organized labour represent-
ed 12 per cent of the i ronworkers , 15 per cent of the food workers, and 16 
per cent of t h e leather workers . 1 7 
At t h e 1929 Congress of the Trade Unions , the secre ta ry of the Wood-
workers ' U n i o n said : » H e r e in Budapest, some of t h e bes t skilled workers 
in the world a re literally s t a rv ing to dea th . The world-renowned Thék (fur-
niture) F a c t o r y has now laid off its last b a t c h of 20 workers , some of whom 
have had over 30 years service with the f i rm . . . Wha t a re things like n o w ? 
The wife t akes in washing, t h e child goes t o work in a f ac to ry , and t h e big, 
strong man s t ays home peel ing potatoes, a n d doing the cooking and m a k i n g 
the room . . . First-class skil led workers called at our office asking us t o get 
them jobs as scavengers. W e could do no th ing , for there were no vacancies . 
Not only first-class cabinet-makers but all walks of life a re represented among 
the scavengers : 6 engineers, 12 graduates of technical schools, 9 with secondary 
school certificates, 2 g radua tes in law, 9 commercial clerks, 1 musician, 54 
leather workers , 14 bui lding workers, 10 garment workers , 41 iron workers , 
22 food workers , 13 wood workers and 21 workers f r o m other t rades . . .«18 
c. 
16
 Archives of the Ministry of Education, Jan. , 1929, Dept. I. , 170—1413. 
17
 Szakszervezeti Értesítő (Bul let in of the Trade Unions' Council), 1927—1929. 
18
 A szakszervezeti mozgalom Magyarországon, 1926 — 1929. (The Trade Union Movement 
in Hungary, 1926 — 1929), Budapest , p. 136. 
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As to the »measures« »pos tu la ted« b y the r ight-wing social democrat 
t rade-union leaders to prevent the f u r t h e r impoverishment of the working 
class, t h e following informat ion is found in the source quo ted (p. 172) : »Noth-
ing b u t benevolent unders tand ing on the par t of t h e capitalists would be 
necessary for solving this problem. Capitalism could, wi th a min imum of 
insight, help to solve this problem . . .« Tha t speaker a t t he T. U. Congress 
proceeded to propose to the capitalists t h a t they should ref ra in f rom lengthening 
the work-day in order to give o ther workers a chance ! 
The capitalists, however, gave lit t le evidence of »benevolent unders tand-
ing«, which the social democrat ora tor so humbly solicited. 
They had no in tent ion whatever to shorten the working-day. On the 
cont rary , the capitalists t r ied to »economize« at the expense of the working 
class, b y making less workers work more. Speed-up me thods were in t roduced, 
the n u m b e r of working-days was restr ic ted and their length increased. They 
could do what they liked : at t ha t t ime Hungary and Turkey were the only 
countries in Europe where the eight-hour day had not ye t been in t roduced . 
The length of the working-day kep t increasing unt i l t he outbreak of the 
crisis. This is shown by Table 4, the figures of which refer to the first working-
day of J u l y each year . 1 9 
T A B L E 4 
Y e a r 
P e r c e n t a g e of w o r k e r s w h o s e w o r k i n g 
d a y t a s t e d 
8 t o 10 h o u r s 10 h o u r s o r m o r e 
1923 49,0 20,1 
1924 50,9 22,0 
1925 51,6 25,0 
1926 54,3 37,9 
1927 53,4 38,7 
1928 56,0 40,4 
The sharp rise in the percentage of people working 10 hours or more 
is appall ing. In 1929, even official s tat is t ics showed a daily average of 8,97 
hours per worker. Only the print ing indus t ry averaged slightly under 8 hours ; 
but in several industries (brick-making, textiles, food, and chemicals) the 
average working-day amoun ted to almost 9,5 hours. The length of the working-
day in 1929 was as follows2 0 : 
19
 Hungarian Statistical Review, Budapest, 1930, p. 130. 
20
 Magyar Statisztikai Évkönyv (Hungarian Statistical Year Book), Budapest, 1930, 
p. 100. 
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TABLE 5 
L e n g t h of t h e 
w o r k i n g - d a v 
N u m b e r of w o r k e r s 
i n w i n t e r i n s u m m e r 
Less than 8 hours  14 597 10 280 
8 hours  122 060 97 773 
8,5 « 12 999 11 034 
9 « 18 243 18 343 
9,5 « 8 601 7 789 
10 « 47 061 66 083 
10,5 « 3 761 7 090 
11 « 8 095 10 965 
11,5 « 242 341 
12 hours or more  9 448 10 108 
Total  245 107 239 806 
Thus, dur ing the summer of 1929, only 45 per cent of all factory workers 
worked eight or — very few of t hem — less t h a n eight hours a day. Even in 
winter this percentage rose only to 55 per cent . At the same t ime, 20 per cent 
worked eleven or twelve hours and even longer. The propor t ion of those who 
worked 10 hours or more did no t fall under 28 per cent even in winter. 
The text i le indus t ry t o o k the lead in t h e sweating of t h e workers. I n 
summer, only 5625 or 14 per cent of its 42 961 workers worked eight hours , 
whilst 27 764 or almost 65 per cent worked 10 hours or more. 
The In te rna t iona l Labour Office urged t h e Hungar i an government w i t h 
growing emphasis to in t roduce the eight-hour day . (Of course, what the I L O 
was t roubled abou t was no t so much the Hungar ian workers ' well-being as 
t h e fact t h a t t h e absence of working-day regulat ions increased the chances 
of Hungar ian industrial ists in the i r competi t ion wi th the Weste rn capitalists.) 
Bu t the Na t iona l Associat ion of Manufacturers , in a diplomatic tone which 
was, however, unmis takable for all who unders tood the language of the period, 
f l a t ly rejected t h e recommendat ion, declaring tha t »Hungar ian indust ry is, 
in view of i ts most peculiar position, obliged to display increased foresight 
and caution regarding this m a t t e r . « 2 1 
Of course, t he Government supported t h e a t t i t ude of the capitalists. 
On J a n u a r y 30, 1929, József Lass, Minister of Public Welfare , in his reply 
to a question in the House of Par l iament , said : »I have no hope t ha t t h e 
Government will in the immedia te fu ture be in a position to introduce t h e 
Bill which b y now has been d r a f t e d by the Ministry of Publ ic Welfare. Af te r 
all, this is a quest ion of social policy t ha t m u s t be based upon certain precon-
21
 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének 1929. évi jelentése (1929 Report 
of the National Association of Manufacturers), Budapest, 1930, pp. 78 — 79. 
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ditions, fail ing which Legislation would be building castles in the a i r .« 2 2 I t should 
be noted t h a t exact ly two years la ter , in the mids t of the slump, Sándor Ernszt, 
who succeeded József Yass as Minister of Public Welfare, replying to an inter-
pellation concerning the regulation of working t i m e , expressed t h e same view : 
»I cannot overcome m y misgivings t h a t a restriction of the working t ime would, 
through t h e result ing rise in product ion costs, make it difficult for m a n y branches 
of our indus t ry to compete successfully either a t home or ab road , and would 
thus create unemployment ra ther t h a n a possibility to draw more labour in to 
product ion . . . Therefore, while in principle I would advoca te legislative 
regulation along t h e lines of the Washington Convention, I a m nevertheless 
compelled b y economic conditions to handle this question caut iously and t o 
exercise u tmos t circumspection in choosing the appropr ia te time for t h e legislative 
regulat ion of working hours.«2 3 
Another characterist ic f ea tu re of sweating was found in t h e part icular ly 
bad working conditions of female and child l abour . Between 1872 and 1928 
Hungar ian legislation had brought no decisive improvement in t h e regulation 
of female and child labour. There was nothing to curb the a rb i t r a ry power 
of the employers. 
Female and child labour was widely employed especially in the brick 
factories, and in the textile and clothing industr ies . A government fac tory 
inspector repor ted f r o m the town Szombathely : »Instead of installing con-
veyors, t h e br ickyard owners have young workers — and very o f t e n children — 
carry the shingles f r o m the presses to the drying-s tands. Unlawful employment 
of you th labour has been observed in five factor ies .« 2 4 
Unlawful employment of female workers was also common practice in 
the br ickyards . Al though the f ac to ry inspectors h a d to report t h e most glaring 
instances to the local authorit ies, t h e lat ter did no t apply even t h e very mi ld 
sanctions provided b y the law. The report quo ted above s ta tes t h a t »fac tory 
inspectors were compelled to protes t against the un lawful employment of female 
workers in brick factories. These female workers were employed on tile a n d 
br ick-making out in the open. In summer the i r workday would begin a t 4 
or 5 a. m . and end a t 7 or 8 p. m . A long rest would be t a k e n a t midday, i n 
order to work ra ther in cooler pa r t s of the day. U n d e r such condit ions, however, 
t hey could not en joy a night ' s rest of 11 consecutive hours as prescribed b y 
the law.« 2 5 
E v e n the passing of the Female and Child Labour Regula t ions Act of 
1928 b rought no improvement wha tever in th i s s ta te of th ings , as it could 
not be enforced pending the promulgat ion of i ts enacting clauses, which was 
22
 Képviselőházi Napló (Parliamentary Records), January 30, 1929, 245th session. 
2 3
 Parliamentary Records, January 27, 1931, 457th session. 
2 4
 A m. kir. iparfelügyelők tevékenysége az 1919 —1925. és 1928. években (Activity of 
the Government Factory Inspectors in 1919 — 1925, and 1928), Budapest, p. 80. 
2 5
 Activity of the Government Factory Inspectors in 1928, 1929, 1930, Budapest, p. 34. 
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postponed ad infinitum. Whenever t h e question of t h e clauses was taken up, 
the capi ta l is ts would h a r p upon the »interests of industr ia l product ion« with 
the resul t t h a t the promulgat ion of t h e clauses was fu r the r postponed. When, 
af ter long delays, the d r a f t of the clauses had been made by t h e compe ten t 
Ministry, t he Board of Employers asked the Minister »to apply t h e law with 
a certain tolerance a n d ensure certain t ransi tory relaxat ions especially in the 
textile indust ry .« The Government ac ted in compliance with th is request, 
and the law came into force only on J u l y 1, 1931, while for the tex t i le industry 
a fu r the r postponement of six months was accorded.2 6 
I t is worth ment ion ing that t h e scope of this Act did not include agri-
culture, t h e railways, a n d the postal and telecommunication services. With 
these exceptions, the law prohibited t h e employment of children unde r fourteen, 
but. p r o m p t l y added : »however, for a t ransi t ional period, unti l compulsory 
educat ion will be ex t ended to fourteen years, children of 12 to 14 years of age 
may be also employed.« The preamble to this art icle of the law explained 
t ha t it was necessary to make this exception to prevent the corrupt ion of 
children no t going to school.2 7 
This law also prohib i ted the employment of women six weeks before 
and a f te r b i r th . Wages for this per iod, however, were to be paid only when 
expressly st ipulated b y the contract . Thus p regnan t women a n d nursing 
mothers were excluded f r o m work b u t t hey did no t get wages for th is period 
because t h e employers — under the well-known condit ions of »free negotia-
tion« — always refused to accept t e r m s to this ef fec t . 
I t was characterist ic for the »public-spiri tedness« of the industrial ists 
tha t , w h e n in 1927, t h e Minister of Commerce (whose author i ty extended 
also to indust ry) in t roduced the compulsory medical examination of children 
under s ixteen before t he i r employment , they openly declared t h a t »we had 
only one wish, namely, t h a t the regulat ions should no t be applied to people 
already working in the factories, for such a wrong measure would have caused 
difficulties in industr ial activity.«2 8 T h e words »would have« are a tact ful 
allusion to the fact t h a t the Government did not t a k e this »wrong measure.« 
The social ins t i tu t ions in the factor ies were miserable. According to the 
1929 repor t s of the f a c t o r y inspectors, social ins t i tu t ions in the 17 717 fac-
tories and mills, — wi th a total labour figure of 298 675, — which belonged 
under t he i r control, p resen ted the following picture : 
Of abou t 300 000 industr ia l workers , 53 per cent had no showers, 66 per 
cent h a d to have their meals in the workshop , 73 per cent had no ba throoms 
in the fac to ry , 82 per cen t had no f ac to ry medical service, 99 per cent could 
26
 Report of the Nat ional Association of Manufacturers, pp. 85 — 86. 
27
 Magyar tőrvénytár, 1928. évi törvények (The Hungarian Statute-book, 1928 Acts), 
Budapest , 1929, p. 232. 
28
 1 9 2 7 Report of the National Association of Manufacturers, pp. 445 — 446. 
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not pu t up their children in f ac to ry nurseries, a n d 99 per cent had no f ac to ry 
libraries. 
TABLE 6 
N u m b e r of N u m b e r o f 
S o c i a l i n s t i t u t i o n s f a c t o r i e s w o r k e r s 
a n d m i l l s 
Canteens  
Bath rooms  
Showers  


















The level of the services offered by the social insurance sys tem was v e r y 
low. The to ta l sum spent on all services (sickness benefits, va r ious allowances, 
costs of medical service etc.) amoun ted to P 50 500 000 in 1929, when wages 
paid in the manufac tu r ing and hand ic ra f t industr ies totalled over P 700 000 000. 
During the crisis, the expendi tures on the h e a l t h services were being slashed 
f rom year t o year , bu t admin is t ra t ive expenses grew considerably, and even 
»loans« were gran ted to the S t a t e f rom the social insurance f u n d . Table 7 
shows the receipts and expendi ture of the largest of these ins t i tu t ions (National 
Ins t i t u t e for Social Insurance) . 
TABLE 7 
Y e a r 
R e c e i p t s E x p e n d i t u r e on serv ices 
i n 1000 P - s i n 1000 P - s percentage 
of r e c e i p t s 
1 9 2 9 5 5 6 3 0 5 0 4 6 1 9 0 , 7 
1 9 3 0 5 1 4 0 1 4 4 6 7 0 8 6 , 9 
1 9 3 1 4 7 6 6 9 3 5 6 1 4 8 2 , 0 
1 9 3 2 4 0 4 6 0 3 5 6 1 4 8 8 , 0 
1 9 3 3 4 0 3 7 1 2 6 7 7 3 6 6 , 3 
Thus, even the official s tat is t ics a d m i t t e d tha t in 1933 the Nat ional 
Ins t i t u t e for Social Insurance spent nearly 50 per cent less on services t h a n 
it had done in 1929. 
I t is also wor th ment ioning t h a t the n u m b e r of doctors serving in t h e 
N. I . of S. I . dropped f rom 2515 to 2416 be tween 1930 and 1933. 
Safe ty precaut ions in the factories were v e r y defective. I n 1929, 31 923 
accidents were repor ted by the factories where insurance charges or benefi ts 
2 Acta His tor ien I I I / l — 2 . 
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were pa id . One out of every 25 workers covered b y the insurance scheme 
had an accident. Among the miners t h i s ratio was one in every five (19 per 
cent) ; among br ick-makers one in th i r t een ; a m o n g building workers one 
in every fifteen ; a m o n g iron workers and t ranspor t workers one in every 
eighteen ; and among engineering and chemical workers , one in every twen ty . 2 9 
These figures are based only on accidents reported f rom factories where 
accident insurance was compulsory ! 
Such were the condit ions under which the H u n g a r i a n industr ial workers 
worked and lived in 1929. I t has been necessary to acquain t the reader with 
these condit ions, so t h a t he may see t h a t t h e conditions of the industr ial workers, 
which kep t deteriorat ing throughout t h e crisis and t h e subsequent depression, 
had been distressing enough already in 1929, worse in f ac t , than a t a n y time 
during t h e preceding t h r e e years and considerably worse than before t h e First 
World W a r . 
Those of the figures of Table 2 w h i c h stand for 1929 and a f t e r mus t be 
corrected, not only because they represent average wages which in reality 
were lower, bu t also in v iew of the r ap id growth of unemployment . 
Official statistics d id not record t h e total n u m b e r of unemployed. This 
was in keeping with t h e policy of a government which regarded unemployment 
as a »pr iva te affair«, a n d were r e luc tan t to show a n y sign of the i r noticing 
its rapid growth during t h e crisis, save for some cheap chari ty measures and 
the organizat ion of relief work, which was sheer exploi ta t ion. Never during 
the twenty-f ive years of t h e fascist regime were unemployment benef i ts paid 
in H u n g a r y ! 
The vicissitudes a n d eventual fai lure of t h e in tended unemployment 
relief scheme are most i l luminating. This story goes back to 1926 when the 
Minister of Public Wel fa re was to t a k e up this ques t ion . Yet , as is self-con-
fidently s t a t ed in one of t h e reports of t h e National Association of Manufac turers , 
»impressed by the a rgumen t s and pro tes t s advanced b y Hungar ian Business 
as a whole against th i s Bill, the Minis t ry of Public Welfare shelved it and, 
taking our initiative, decided to proceed to d ra f t ing another Bill regarding 
the in t roduct ion of old-age and disabi l i ty pensions.«3 0 
I t is said in the s a m e report t h a t a decision was taken by t h e Budapes t 
City Council to the effect t ha t , if t he unemployment relief scheme would not 
be in t roduced on a na t iona l scale, t h e City of B u d a p e s t should in t roduce it 
on a munic ipal scale. There again t h e National Association of Manufacturers 
made representat ions : »This ma t t e r never got b e y o n d the initial stage of 
planning, for our organization and other parties concerned were compelled to protest 
most energetically against this rather inconsiderate initiative. (My italics, — M. I.) 
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Therefore, we immediately took steps with the competent Government au thor -
ities, and explained to t h e m t h e points of view which had once compelled 
Hungar ian indus t ry to oppose this par t icular branch of social insurance. 
We stressed t h a t this t ime the m a t t e r in quest ion was not a local issue, b u t 
one of na t ional importance, regarding which t h e City of Budapes t must n o t 
forestall t h e decision of Par l iament and the Budapes t City Council could n o t 
arrogate to themselves legislative powers unde r the p re tex t of in t roducing 
a local scheme. The competent authorit ies shared our view, a n d we unders tand 
t h a t the Municipal Authorit ies have been informed that the Government would 
no t be in a position to sanction such decisions as might be t a k e n by the Ci ty 
Council on this ma t t e r , and t h a t , therefore, t he City Council h a d better s t r ike 
it off its agenda .« 3 1 
Perhaps the most characterist ic point abou t it all is t h e fact tha t t h e 
potenta tes of the N. A. M. did not even deem it necessary to keep up t h e 
appearance of having any comments on the mer i ts of the m a t t e r , and of t h e i r 
willingness to negotiate, should these have been taken in to considerat ion. 
Indeed, it could no t have been s ta ted more b lun t ly that th is question was n o t 
even to be discussed in H u n g a r y . The complete absence of unemployment 
benefits, the u t t e r defencelessness of the workers, gave t h e capitalists a n d 
their f lunkeys power over life and death, so t h a t before t h e m — as one reads 
in an official report — »strong, able-bodied men kneel down weeping a n d 
implore t h a t they shall not be dismissed.«3 2 
Strong light is thrown on the miserable and helpless condition of t h e 
workers by the following quota t ions taken f r o m a few le t ters . 
József Braunász wrote to the »Right Honourable Board of Directors« 
of the Wolfner Leather Fac tory : » . . . I am a Hungar ian citizen, ex-serviceman, 
marr ied, have a family of seven, and am a qualified mechanic. I am a good 
hand at operat ing and repairing s team boilers and steam engines of all t y p e s . 
I am also skilled in operat ing various special machines in which I have h a d 
a long practice . . . My wife is ill and incapable of work ; some of my chi ldren 
are still too young, the others are out of work like I am, and I have also m y 
helpless mother to support . And , apar t f r o m a few odd jobs , I haven ' t h a d 
a pe rmanent job for four years, so t ha t we are mostly unable even to provide 
for our basic needs.«3 3 
Lajos Takács, J r . wrote f r o m Újpes t , 97 Hor thy Miklós Street , d i rect ly 
to the Regent , Admiral Horthy : »I have been out of work since F e b r u a r y 
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is ill. She has high fevers, and the doctors cannot cure her . Here I a m without 
a livelihood and shelter. I a m young, 24 years and I wish I could ea rn a bare 
living.«3 4 
Mrs. József Heincz, Újpest , 6, A r a n y János S t ree t , wrote to one Mr. 
Faragó, who had dismissed her after a f ew days of work : »On May 10, 1933, 
I a t t empted suicide toge the r with my l i t t le son because of the misery we are 
living in, b u t now I should like to live a n d work for m y little family. Please, 
do something for me, t h a t I may have work again . . . don ' t let us perish so 
young, me and my two children who are excellent pupils.«3 5 
Anothe r woman of twenty-one, who had finished f o u r classes of a second-
ary school, wrote : »I wou ld do any k ind of work and . . . if I can get 20 fillérs 
an hour, I should accept i t with very m a n y thanks .« 3 6 
* 
Only o n one occasion was the t o t a l number of unemployed industr ia l 
workers s t a t e d in a more or less reliable manner . T h a t was in the census of 
December 31, 1930.37 
According to this census, the to ta l n u m b e r of wage workers in the mining, 
smelting a n d manufac tu r ing industries a n d handicraf ts amounted to 653 000 ; 
and 156 000 of these were unemployed on December 31, 1930. Thus, t h e tota l 
number of employed workers must have been 497 000, which is abou t 10 per 
cent less t h a n the figure given by the social insurance statistics for t h e same 
date. This is probably due to differences in the s ta t i s t ica l classification, for 
the s tat is t ics of the social insurance ins t i tu t ions included also the manua l 
workers of commerce a n d t r anspo r t a t i on . 
As t h e annual changes in unemployment can be measured only on the 
basis of t h e social insurance statistics, in order to make t h e m conform wi th the 
Census figure, 10 per cent mus t be sub t r ac t ed from the i r figures for each year , 
according to the difference mentioned above . The figures of the social insurance 
statistics t h u s corrected reveal a considerable drop in t h e number of employed 
workers be tween 1929 a n d 1932. The number of workers employed in the 
mining, smelt ing, and manufac tu r ing industries and handicraf ts a m o u n t e d 
(in yearly average) to 578 000 in 1929 and to 429 000 in 1932. Thus, t h e number 
of employed workers decreased by 150 000, or 24 per cent , in three years . I t 
can be assumed that all t hese workers, who had lost the i r jobs , swelled t h e ranks 








 It wi l l be seen later on that the census figures presented no accurate picture of unem-
ployment in agriculture, if for no other reason than that the t ime of the year the census was 
taken (December) was unsuitable. 
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i ndus t ry . And though there might be a few such cases of re-employment , these 
were more t h a n offset by the unemployed of other branches of the na t iona l 
economy finding re-employment in indus t ry . 
However , on the basis of this decrease in the number of employed workers 
one cannot fo rm an idea of the actual proportions of unemployment . To do 
this, one has to consider two more factors : the number of those who were 
unemployed already in 1928, on the one hand , and the n u m b e r of young people 
who reached working age in the years under examinat ion . 
There had been some unemployment even in 1928, when H u n g a r i a n 
industr ia l product ion was on the peak of the boom. »Full employment« , as is 
known, is inconceivable under capital ism. This is so no t only because it is 
in t h e interest of the capitalists t h a t there should always be a reserve a r m y 
of unemployed labour to force down wages, bu t also because the ana rchy of 
capital ist economy, the dest i tut ion and inhuman working conditions of the 
workers are necessarily accompanied b y f requent migra t ion of labour ; t h e 
workers are compelled, even a t a t ime of boom, to spend some t ime 
looking for jobs. On the basis of the figures of var ious capitalist coun-
tries in periods of prosperi ty, it seems reasonable to reckon t ha t in H u n g a r y 
about 5 per cent of all industr ia l workers mus t have been out of work even 
in 1928.38 
As a result of the growth of the populat ion, the n u m b e r of new worker 
generations exceeded the number of those who became too old for work each 
year. This year ly accretion of the ranks of labour in t h a t period has been 
es t imated a t 5000. 
Thus , t ak ing the figure of the 1930 Census Repor t as a basis, t h e t o t a l 
number of labour, as well as those of the actual ly employed and unemployed 
can be computed for the period as far back as 1928, and af ter 1930. 
Table 8 reveals the catastrophic growth of unemployment dur ing t h e 
crisis, which is the main characterist ic of the conditions of the working class 
in t h a t period. In the th ree years 1932—1934 practically one in every th ree 
industr ia l workers was out of work and the si tuation was no t much be t t e r in 
previous or subsequent years either. The rapid growth of unemployment up 
to 1932 and its s tagnat ion af ter t h a t year indicate, be t te r t h a n anyth ing else, 
the development of the crisis. Even in 1937, unemployment was still greater 
than in 1928 or 1929. 
3S
 At the end of 1928, out of 159 000 organized workers 15 000 or 9,6 per cent were unem-
ployed. Yet , organized labour accounted for only slightly over one-fourth of all industrial work-
ers. The former were mostly well-trained, skilled workers who — at that time at least — were 
anxious to f ind work in their respective trades. Therefore, in their case, unemployment, due to 
the »migration of labour«, must have been of proportions greater than the average. Moreover, 
the above figure dates back to the end of the year when the proportions of unemployment were, 
on account of the seasonal fluctuation in the building industry, greater than the yearly average. 
It was this consideration that led to estimating the percentage of unemployed at no more than 
5 per cent as an average for 1928. 
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TABLE 8 
Y e a r 
( a n n u a l ave rages ) 
L a b o u r 
of t h e s e 
e m p l o y e d u n e m p l o y e d 
m i n i n g , s m e l t i n g , m a n u f a c t , i n d u s t r y a n d h a n d i c r a f t s 3 9 
t h o u s a n d s p e r c e n t 
1928 649,0 616,6 32,4 5,0 
1929 654,0 578,4 75,6 11,6 
1930 659,0 528,7 130,3 19,8 
1931 664,0 482,8 181,2 27,3 
1932 669,0 429,3 239,7 35,8 
1933 674,0 432,1 241,9 35,9 
1934 679,0 468,1 210,9 31,1 
1935 684,0 501,0 183,0 26,7 
1936 689,0 550,8 138,2 20,0 
1937 694,0 604,2 89,8 12,9 
I t follows f rom the above figures,40 which show a cons tant rise between 
39
 In the f irst column of Table 8, the 1930 figure has been calculated on the basis of the 
1930 Census which has been modified in order to obtain an annual average. To this figure (659 000) 
has been added 5000 for every year after 1930; on the other hand, the same number has been deduct-
ed from it to get the figures for 1929 and 1928. The second column contains the number of employ-
ed workers in annual averages, as supplied by the social insurance statistics, after a 10 per cent 
deduction for non-industrial occupations. The third column reveals the balance of columns 
1 and 2. 
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 This estimate is the first attempt to establish the number of unemployed industrial 
workers in Hungary for each year of this period. I t seems to be supported by the fact that the 
unemployment figures recorded by the Trade Unions after certain necessary corrections indicate 
a similar development. It was shown before that on the eve of the crisis only one-fourth of all 
industrial labour was organized i n the Trade Unions. (In later years this proportion was even 
smaller.) During the crisis, the unemployment rate of organized labour was always lower than 
our estimates which refer to all workers, i t should be borne in rnind that the size of the member-
ship of the T. U's decreased year b y year and fel l from 158 000 in 1928 to 119 000 in 1933. It 
is very probable that withdrawals were in the first place by unemployed. Even assuming that 
the latter represented no more than one-half of the workers who withdrew from the T. U.'s, 
the unemployment quotas thus obtained will very nearly tally with ours. This is shown by 
Table 9. (annual averages). 
TABLE 9 
Y e a r 
M e m b e r s of t h e 
T . U . ' s (1000-s ) 
Of t h e s e 
u n e m p l o y e d 
( % ) 
U n e m p l o y e d t r a d e - u n i o n -
i s t s ( incl . 50 p . c . o f ré-
s ignées) r e l a t e d t o 1928 
T . U . m e m b e r s h i p f i g u r e s 
N a t i o n a l 
p e r c e n t a g e of 
u n e m p l o y e d 
( T a b l e 8) 
1929 158 10,2 10,2 11,6 
1930 151 14,7 16,1 19,8 
1931 132 11,3 26,2 27,3 
1932 122 25,4 31,0 35,8 
1933 119 23,4 30,0 35,9 
1934 117 21,0 28,7 31,1 
1935 118 16,3 24,8 26,7 
1936 118 14,1 23,2 20,0 
1937 120 12,7 21,7 12,9 
The unemployment rate of organized labour was necessarily lower than in the case of the 
working class as a whole, for,in the latter case also the number of young people reaching working-
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1928 and 1933, t h a t the average period of unemployment became ever longer, 
fo r i t is obvious t h a t , such condit ions prevailing, it would seldom occur tha t 
a worker , having lost his job, could soon find another . Very m a n y of those 
who lost their jobs in or af ter 1929 could not find regular employment until 
1934 or even la te r . 
The fact t h a t unemployment was so pro t rac ted is a t least as impor tan t 
as t h e vastness of i ts proportions. The worker who lost his job could somehow 
m a n a g e to get t h r o u g h the first few months wi th the aid of relatives and com-
rades , by t ak ing small loans and selling his belongings. But later on, things 
w e n t f r o m bad to worse for him. Therefore, it is impor tan t to know t h e average 
l eng th of unemployment , which is shown by Table 10. 
TABLE 10 
I n d u s t r y 
A v e r a g e l e n g t h of u n e m p l o y m e n t ( t r a d e u n i o n i s t s 
o n l y ) i n d a y s 
1930 1932 
Iron and metal industry 169 563 
Engineering  230 583 
Earthenware and glass . . 147 434 
Wood  153 488 
Leather  167 581 
Textile  165 456 
Clothing  204 528 
Food  232 581 
Chemical industry  213 574 
Printing  229 674 
The method used in es t imat ing unemployment did not allow of consider-
ing workers o ther t h a n fully unemployed. However, no exact es t imate is pos-
sible of the actual proportions of par t - t ime unemployment ; t hey were no doubt 
ve ry serious. Table 11 gives some idea of them. 4 1 
As there are no statistics of the number of workers employed in the 
p lan t s which were idle par t of the year , the to ta l number of day ra tes , thus 
lost, is unknown. Taking the average manpower per p lant for a basis, wage 
ra tes lost because of idle days can be es t imated at more t han P 10 million a 
yea r during t h e crisis. 
age — and finding no work — has been considered, while this factor was disregarded by the 
Trade Unions. On the other hand, the fact that in 1936 and 1937 it was the Trade Union unem-
ployment rate that was higher than our general estimate may be accounted for, f irst of all, by 
the increasing fascisation of the country and by the increasing hostil ity of the employers toward 
organized workers. 
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T A B L E 11 
Y e a r 
P l a n t s id le o v e r 50 d a y s in t h e y e a r 
T o t a l n u m b e r 
of id le d a y s 
n u m b e r 
p e r c e n t a g e 
of all w o r k i n g 
p l a n t s 
1929 494 14,0 69 100 
1930 534 15,2 78 642 
1931 587 17,0 87 151 
1932 860 25,8 133 483 
1933 821 24,5 131 284 
* 
I t was necessary to work out these rough est imates of the proport ions 
and leng th of unemployment before t rying to give a fair idea of the living 
conditions of the working class. The knowledge of wages, or even real wages, 
alone could not have yielded an adequa te idea of the impoverishment of the 
working class during t h e crisis. This is possible only when the ratio of employed 
and unemployed is known. 
»Usually, when speaking of t h e living s t anda rds of the working class 
(in capital is t countries), what is mean t is only the s tandards of employed 
workers, and not of w h a t is known as the reserve a r m y of unemployed. Is such 
an a t t i t u d e to the quest ion of the l iving s tandards of the working class correct? 
I t h i n k it is not . . . t h e unemployed mus t necessarily form par t of the working 
class . . . their des t i tu te condition cannot bu t inf luence the living s tandards 
of the employed workers ,« writes J . Y. Sta l in . 4 2 
According to t h e 1930 Census Repor t , there were 91 non-earning depend-
ants for every 100 employed workers . This rat io does not, however, express 
the whole burden weighing on the workers ' household budgets , and still less 
the t remendous increase of tha t bu rden during t h e crisis. A fair idea of this 
can only be formed by adding to the dependants of the employed workers the able-
bodied but actually unemployed workers and their dependants. The sustenance 
of these people — t a k i n g the work ing class as a whole — was, in some way 
or o ther , borne mos t ly by the employed members of the working class. They 
had to keep either the i r able-bodied but unemployed sons and daughters , 
or their unemployed paren ts who were still capable of work ; t hey had also 
unemployed relatives a n d friends to be supported wi th money, food, lodging, etc. 
This grave s i tua t ion could have been sl ightly alleviated if those of the 
unemployed workers who had family relations wi th peasants could have escaped 
f rom hunger by moving to the countryside. Demographical stat ist ics, however, 
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 Economic Problems of Socialism in the U. S. S. R., by J. Stalin, Foreign Language 
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do not reveal such a t r e n d . On the cont rary , pa r t of the unemployed f a rm-
workers, dr iven by misery, went to the towns in order to t r y their chance the re . 
Thus , broadly speaking, the contention m a y be correct t h a t the sustenance 
of the unemployed workers and their families was borne b y the working class 
as a whole. Accordingly, if one is to es t imate the number of dependants , 
including t h e able-bodied b u t pe rmanen t ly or par t - t ime unemployed, w h o 
were to be provided for b y every employed worker, t he number of employed 
should be contras ted wi th t h a t of the whole working class (Table 12). 
TABLE 12 
W a g e workers of min ing , s m e l t i n g , manufac tur ing i n d u s t r y , a n d handi -




E m p l o y e d plus 
u n e m p l o y e d , 
and dependants1 '1  
(1000) 
N u m b e r of 
d e p e n d a n t s 
and u n e m p l o y e d 
for e v e r y 100 
e m p l o y e d 
N u m b e r of 
persons l i v ing 
on the w a g e s 
of 100 e m p l o y e d 
1 9 2 8 6 1 5 , 2 1 2 2 9 1 0 0 2 0 0 
1 9 2 9 5 7 8 , 4 1 2 4 5 1 1 5 2 1 5 
1 9 3 0 5 2 8 , 7 1 2 6 1 1 3 8 2 3 8 
1 9 3 1 4 8 2 , 8 1 2 7 7 1 6 4 2 6 4 
1 9 3 2 4 2 9 , 3 1 2 9 3 2 0 1 3 0 1 
1 9 3 3 4 3 2 , 1 1 3 0 9 2 0 3 3 0 3 
1 9 3 4 4 6 8 , 1 1 3 2 5 1 8 5 2 8 5 
1 9 3 5 5 0 1 , 0 1 3 4 1 1 6 8 2 6 8 
1 9 3 6 5 5 0 , 8 1 3 5 7 1 4 7 2 4 7 
1 9 3 7 6 0 4 , 2 1 3 7 3 1 2 7 2 2 7 
Thus, before analyzing t h e wages and earnings, it should be taken i n t o 
account t h a t whereas in 1928 the wages of one worker were supposed to secure 
the livelihood of two people on the average, the number of the la t ter rose t o 
three in 1932 and 1933 ; and t ha t even in 1937 the s i tuat ion was still worse 
t h a n in 1928 or 1929. 
When examining wages, the official stat ist ics on the manufac tu r ing 
indust ry m u s t be taken as a s tar t ing-point , for only these offer a possibility 
of establishing average annua l earnings. B u t it should be stressed t ha t t h e 
figures of these statistics were based on informat ion furn ished b y the establish-
ments . A scru t iny of the pay-rolls left f r o m this period reveals t h a t the wages 
as shown b y t h e industr ial statistics were invar iably higher t h a n wages actual ly 
paid. 
According to the official statistics, t h e nominal value of average annua l 
earnings dropped 23 per cent between 1929 and 1933, and continued t o 
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decrease a few more per cents also in 1934 and 1935. Even in 1937 it was less 
t h a n in the slump. (See Table 13.)4 4 
TABLE 13 
Y e a r 
A v e r a g e 
annual w e e k l y 
n o m i n a l earn ings i n pengős 
1 9 2 9 . . . . 1 5 2 6 2 9 , 3 4 
1 9 3 0 . . . . 1 4 9 7 2 0 , 7 8 
1 9 3 1 . . . . 1 3 9 0 2 6 , 7 3 
1 9 3 2 1 2 4 3 2 3 , 9 0 
1 9 3 3 . . . . 1 1 8 3 2 2 , 7 5 
1 9 3 4 1 1 2 5 2 1 , 6 2 
1 9 3 5 . . . . 1 1 1 5 2 1 , 4 4 
1 9 3 6 . . . . 1 1 3 5 2 1 , 8 2 
1 9 3 7 . . . . 1 1 5 0 2 2 , 1 1 
Thus, though our d a t a concerning employment register a certain im-
provement a f t e r 1933, this process was offset b y the cont inued decrease of 
earnings. The growing n u m b e r of workers included an ever greater percentage 
of unskilled workers, apprent ices and female workers, categories t ha t were 
usually paid low rates. (Female labour accounted for 30,7 per cent of all fac-
to ry workers in 1929 ; 35,0 per cent in 1933 ; and 33,1 per cent even in 1937.) 
This was p a r t l y due to t h e fac t tha t dur ing the crisis t h e o u t p u t of the h e a v y 
industry declined sharply whilst the text i le indus t ry , which employed most ly 
female workers , could even increase its ou tpu t . 
The percentual increase of the lower-paid workers is shown b y the social 
insurance statistics.4 5 (See Table 14.) 
I t was shown before t h a t lower earnings were not compensated b y t h e 
growth of employment , because the n u m b e r of people living on the earnings 
of one worker had also risen. 
A quest ion still more impor tan t is : what could these wages ac tual ly 
buy ? For th i s purpose, we shall use t h e index number of the living costs as 
computed b y the Trade Unions ' Council. According to this index number , 
the weekly costs of living of a family of five were as follows46. (See Table 15.) 
44
 The figures for annual earnings were taken from the Statistical Year Books. They 
differ slightly (by 2,9 per cent at the most) from those of Table 2, which were borrowed from the 
Hungarian Statistical Review. For the purposes of the present analysis, these small discrepan-
cies are of no importance. 
45
 Corresponding volumes of the Ungarisches Wirtschaftsjahrbuch, Budapest. 
46
 From corresponding volumes of the Trade Unions Bulletin. 
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T A B L E 14 
W o r k e r s e a r n i n g d a i l y w a g e s 
Y e a r 2 pengős or less 6 pengfís or more 
in percentage of the total 
1 9 2 9 . . . . 25,6 29,5 
1 9 3 1 . . . . 34,4 19,7 
1932 39,1 16,5 
1933 42,1 14,6 
1 9 3 4 . . . . 50,5 11,8 
1 9 3 5 . . . . 48,9 11,0 
1 9 3 6 . . . . 49,3 11,0 
T A B L E 15 
1929 1930 1931 1932 1933 1934 
< - p e n g ő 
Weekly expenses : 
Food  29,10 26,63 25,57 21,66 17,92 16,29 
Fuel and l ight ing  5,15 5,13 5,03 4,44 3,95 3,46 
Household articles  4,62 4,62 4,62 4,48 4,26 4,18 
Clothing  13,68 14,01 13,56 12,84 11,19 10,34 
Rent  10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 
Other expenses4 7  12,48 13,31 13,82 13,45 13,11 12,98 
Total  75,35 74,02 72,92 67,19 60,75 57,57 
Annual expenses  3918 3849 3798 3494 3159 2294 
Index numbers, 1929 = 100 . . 100,0 98,2 96,7 89,2 80,6 76,4 
These figures can be compared to wages af ter establishing, on the basis 
of the unemployment figures, the number of earners for every five persons. 
We know f r o m Table 12 t h a t , for instance in 1928, 200 persons depended for 
their livelihood on the earnings of 100 workers . Therefore, 5 persons h a d to 
live on the earnings of 2,5 workers. The figures for the o ther years can be 
worked out b y the same me thod . 
Disclosed here is working-class pove r ty in its entire abject ion. Average 
earnings were already in 1929 insufficient t o make bo th ends meet , t he gap 
between wages and prices being almost 10 per cent . The gap widened to near ly 
20 per cent in 1930, to 30 per cent in 1931 and to 43 per cent in 1932. In 
1933 the drop in prices was somewhat greater t h a n in earnings, bu t the gap 
47
 School supplies, sickness and disability insurance charges, newspaper, barber, tobacco, 
taxes, transport. 
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TABLE 16 
Y e a r 
N u m b e r of 
w a g e - e a r n e r s 
p e r 5 c o n s u m e r s 
A n n u a l e a r n i n g s 
p e r 5 c o n s u m e r s 
A n n u a l c o s t s of 
l i v ing p e r 5 c o n -
s u m e r s ( T a b l e 15) 
G a p 
p e n g ő 
1929 2,32 3540 3918 378 
1930 2,10 2144 3849 705 
1931 1,90 2641 3792 1151 
1932 1,66 1997 3494 1497 
1933 1,65 1942 3159 1217 
1934 1,75 1968 2994 1026 
was still 40 per cent. In 1934 there was a slight improvement ; bu t even t h e n 
the gap was still as wide as 34 per cent . 
A closer examinat ion of the workers ' household budge t , however, reveals 
still greater deficiencies because in cer ta in , b y no means insignificant, i t ems 
of the household budget , such as rent , fue l and lighting, no saving could be 
made even in the crisis : t h e rents of t enements were jus t as high everywhere , 
and the f ami ly must have their food cooked and have l ighting as well even 
though t h e prices of fuel , gas, electricity, e tc . were hard ly a n y lower t han before . 
Table 17 shows the sums remaining for food, clothing, e tc . af ter a deduct ion 
for rent , fue l , and l ight ing costs. 
As t h e expenses for r en t , fuel and l ight ing were almost t h e same th roughou t 
the period, t h e money lef t , for instance in 1932, covered only 45 per cent of 
all the o the r expenses. 
TABLE 17 
Y e a r 
E a r n i n g s of a 
f a m i l y of f i v e 
( T a b l e 16) 
R e n t , f u e l a n d 
l i g h t i n g 
( T a b l e 15) 
A m o u n t l e f t f o r 
f o o d a n d o t h e r 
e x p e n s e s 
C o s t of f o o d a n d 
o t h e r n e c e s s i t i e s 
( T a b l e 15) 
( in p e n g ő s ) p e r a n n u m 
1929 3540 804 2736 3160 
1930 3144 802 2341 3112 
1931 2641 790 1843 3053 
1932 1997 746 1251 2789 
1933 1942 742 1200 2477 
1934 1968 717 1251 2284 
As o the r sources of receipts ( taking in lodgers, night-lodgers, selling 
or pawning clothes etc . ,4 8 aids f rom relat ives, soup-kitchens and so on) were 
43
 The number of transactions effected by pawn-offices of the Postal Savings Bank rose 
from 2,1 mil l ion in 1929 to 2,2 million and 2,4 mil l ion in 1932 and in 1934, respectively, whi le 
their sum total remained the same (P 52 million). 
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ve ry limited, i t is obvious t h a t the balance of the workers ' household budge t 
could only be main ta ined if t hey consumed less and poorer quality food and 
bought less a n d poorer qua l i t y clothes. 
In view of this deficit in the workers ' budget , t h e question now arises 
of how this affected their d ie t . Natural ly , in this respect we are compelled to 
rely on conjectures . I t is obvious tha t the f ami ly must use the i r means to secure, 
first of all, t h e amount of calories required for sus tenance and work in t h e 
f o r m of relat ively cheap food stuffs. Of course, o ther requirements of an 
adequa t e diet (e. g. sufficient quantit ies of fa t s , proteins — part ly an imal — 
vi tamins, etc.) had to be neglected. Tables 18 and 19 ref lec t the na ture of the 
almost insoluble problems which the wives of workers h a d to face in 1932.4 9 
TABLE 18 
E x p e n d i t u r e 
N e c e s s i t i e s 
a c c o r d i n g t o 
i n d e x n u m b e r 
( T a b l e 15) 
A v a i l a b l e a m o u n t s 
i n p e n g ő s , 1932 p r i c e s , p e r w e e k 
Total expenses  67,19 38,40 
Rent  10,32 10,32 
Fuel and lighting  4,44 4,44 
Amount left for other expenses 52,43 23,64 
Of this : food  21,66 10,51 
clothing  12,84 3,00 
household articles  4,48 2,12 
others  13,45 8,00 
I t is evident f rom Tab le 18 that in respect of food t h e s tandard of l iving 
m u s t have fal len seriously. Table 19 shows t h e necessary changes in t h e diet 
to make up for the difference between P 21,66 and P 10,51. We have to empha-
size tha t our calculations h a v e been made on t h e unders tand ing tha t the money 
was spent in t h e most rational way. 
In this reduced diet calories are down 5 per cent below the original diet 
which was j u s t enough to cover the needs of a m a n doing hard physical 
work, a woman doing l ight physical work, a n d three chi ldren. The addi t ional 
calories required by hard physical work could not be secured by the reduced 
diet . As for t h e quan t i ty of fa t s it is f a r below normal even in the original 
diet , and is now shown to have been 40 per cent less. As a result of the 
49
 We have attempted to f igure out — in terms of 1932 prices — the most advantageous 
w a y of spending the sum left after necessary deductions for rent, fuel, l ighting, and a minimum 
of clothing and household expenses (shoe repairs, sewing, matches, soap), on foodstuffs with 
the greatest possible calorific value. 
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TABLE 19 
F o o d 
Q u a n t i t i e s consuin 
a c c o r d i n g t o 
o r i g i n a l i n d e x 
n u m b e r s 
ed w e e k l y i n 1932 
a c c o r d i n g t o o u r 
c a l c u l a t i o n b a s e d 
o n a c t u a l b u y i n g ] 
p o w e r 
Beef  1 kg — 
Pork  1 kg 
— 
Horse meat  
— 
1 kg 
Bacon, smoked  1 kg 
— 
Fats  0,50 kg 0,75 kg 
Bread  13 kg 15 kg 
Flour  1 kg 1 kg 
Potatoes  1 kg 1 kg 
Cabbage, picked  3 kg 3 kg 
Dry beans  2 kg 3 kg 
Salt  0,50 kg 0,50 kg 
Sugar  0,70 kg 0,25 kg 
Eggs  4 pieces 2 pieces 
Milk  7 litres 4 litres 
Total  P 21,66 P 10,51 
Total of calories  76,455 72,890 
Total of fats  2,294 gm 1,457 gm 
Total of proteins  2,591 gm 2,294 gm 
of this : animal  606 gm 364 gm 
Total of carbohydrates  11,852 gm 12,915 gm 
greater consumption of beans , the protein content of t h e diet increased, b u t 
the percentage of animal prote in diminished f r o m 26 to 12,5 per cent, a l t h o u g h 
the dietetic s t anda rd would be 40 per cent . 
The diet was total ly lacking in f resh vegetables and f ru i t s ; ye t , as has 
been pointed out , the diet could not be improved by slashing other expenses . 
As for clothing, only P 3,00 was left agains t P 12,84 in the original esti-
m a t e which did not even cover t h e expenses on shoe repairs a n d sewing t h r e a d . 
In the household articles category, the ac tua l sum of P 2,13, which stood aga ins t 
the P 4,48 of the original es t imate would go to buy only matches and soap. 
In »Other Expenses« (taxes, insurance costs, school supplies etc.) no reduc t ion 
could be m a d e ; the only saving t h a t could be made was in fares. 
Such was the s t anda rd of living of a worker 's f ami ly in 1932, provided 
t ha t a fami ly of five enjoyed (according to the average) l 2 / 3 of an indust r ia l 
worker 's earnings, t h a t is to say, t ha t t h e husband ea rned a wage sl ightly 
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above the average rate for men, and t h e wife's wage was equivalent to the 
average r a t e for women ; 
t ha t t h e y had work throughout t h e year ; 
t h a t t h e y did not h a v e to provide for more aged dependants or unem-
ployed relatives t h a n the average of all famil ies ; 
t h a t t h e y did not smoke or d r ink ; 
t h a t t h e y were well off for clothes, furnishings, e tc . so that t h e y did 
no t have to m a k e purchases, a n d so forth. 
But in t h e case of t e n s of thousands of workers' families, one or more of 
these conditions were lacking ; the misery of these families was beyond descrip-
tion and pas t hope. 
In 1932, when Budapes t had 1 020 000 inhab i tan t s , the records of the 
City Adminis t ra t ion spoke of 67 474 famil ies number ing 184 155 as »in need 
of public assistance«. T h e y represented 18 per cent of t h e populat ion of the 
capital ! 
These included : 
families incapable of work 10 263 
« of intel lectual »relief workers« 4 592 
« of skilled workers 21 751 
« of day-labourers 30 868. 
The n u m b e r of families in need of public assis tance remained almost 
t h e same dur ing the whole year. I t was 60 237 in J a n u a r y , 68 934 in May, 
63 321 in J u n e , and 67 474 in December. The families k e p t on record in May 
included : 
Single men or women 16 974 
marr ied couples without chi ldren 30 085 
« « wi th one child 9 940 
« « « two chi ldren 6 189 
« « « three « 3 219 
« « « four « 1 207 
« « « five or more children . . . 1 320 
Such a mass misery was too terrible even for a fascis t system like Admiral 
Hor thy ' s t o be able to r e f ra in f rom organizing some relief scheme. In Budapes t , 
17,2 million f ree meals were handed ou t in soup-kitchens in 1932, averaging 
47 670 meals a day. Thus , a lmost five per cent of the populat ion of t h e capi tal 
lived on f ree meals. 
Characterist ic of the grievous condi t ion of the toilers, and in pa r t i cu la r 
of the unemployed, is t h e following q u o t a t i o n f rom a document re la t ing to 
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1932 : »Under the present disastrous economic conditions, most children 
under six h a d no adequate clothing so t h a t the i r parents could not put t h e m 
up in nursery schools. Moreover, parents were no t willing to t a k e their chi ldren 
to and f r o m in fan t school twice a day. T h e y had mostly n o t ime to do so, 
because ve ry of ten the mothers would have to work instead of the i r unemployed 
husbands or else t hey had to go to the soup ki tchen at noon to fetch the f ree 
meal .« 5 0 -
Driven b y misery to despair , many workers saw no escape bu t to commi t 
suicide. The increasing impover ishment of t h e working-class found expression 
in the increased number of suicides among the industrial populat ion. T h e 
official s tat is t ics classified t h e suicidal cases according to occupat ion and to 
the probable motives. The number of indus t r ia l workers who commi t t ed 
suicide because of pover ty and unemployment in 1933 was almost two a n d 
a half t imes as high as in 1929. (See Table 20 . ) 5 1 
TABLE 20 
S u i c i d a l cases a n i o n - t h e i n d u s t r i a l p o p u l a t i o n 
r e s u l t i n g f r o m » m i s e r y and lack of earnings« 
number 1929 = 100 
1 9 2 9 3 1 1 1 0 0 , 0 
1 9 3 0 3 9 4 1 2 0 , 6 
1 9 3 1 5 3 7 1 7 2 , 6 
1 9 3 2 6 6 7 2 1 4 , 4 
1 9 3 3 7 4 9 2 4 0 , 8 
The working peasantry 
One of the characterist ic features of t h e counter-revolut ionary regime, 
helped to power b y foreign intervent ionis ts and the in t e rna l enemies of t h e 
people, was its str iving to create a social basis for itself a m o n g the kulaks and 
the pe t t y bourgeoisie, and a t t h e same t ime, t o undermine t h e alliance of t h e 
working-class and the poor peasant ry . I t s phrase-mongering about a l and-
reform was m a d e to serve th is purpose. B u t » the fur ther t h e menace of revo-
50
 Statistical and Administrative Year-Book of the City of Budapest , 1933, Vol. X X I , 
p. 535. That not only the workers' condition was disastrous, and that class distinctions were 
made even in the matter of relief, is evident from the following quotation, taken from the same 
document: »Four soup-kitchens were established. . . to cater for distressed intellectuals. Diet 
and helpings were much the same here as in other soup-kitchens, the difference being that 
instead of horse meat and sausages f i l led with horse meat the former invariably had supplies 
of beef or pork. The essential difference between the two types of soup-kitchens was that, at the 
soup-kitchens of the so-called distressed intellectuals, dishes were served on laid tables«. (Italics 
mine, —M. I.) 
51
 Statistical Year-Books, 1929 — 1933. 
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lut ion receded, the less inclined the Hunga r i an big land-owners were to car ry 
ou t the l and reform, t h e fu r the r they cut t h e area of land to be d i s t r ibu ted . 
And, eventual ly , the l and reform dissolved into thin air .« 5 2 
Af te r m u c h demurr ing, a sham re form was in t roduced in the f o r m of 
Act X X X Y I of 1920, designed, in point of fac t , to consolidate the s y s t e m of 
large es ta tes . According to the official accounts , the scope of this »land re fo rm« 
ex tended to a to ta l area of 1 224 000 holds.53 This amoun ted to 7,6 pe r cent 
of the coun t ry ' s to ta l area (16,1 million holds). Of th is total , there w a s no 
change in t h e ownership of 153 000 holds, on which »small tenancies« were 
established. Another 60 000 holds, represent ing the t o t a l area of 260 000 
building plots , were also included in t h e to t a l figure. Thus , the t i l lable land 
which changed hands amoun ted to 1 000 000 holds, or abou t 570 000 hec ta res . 
Table 21 indicates t h e division of l and , on the basis of statistical r e tu rns , 
in groupings of holdings under and over 100 holds.5* 
TABLE 21 
1918 1921 1925 1928 
i n t h o u s a n d holds 
Total area  16 100 16 100 16 100 16 100 
Holdings of under 100 holds  7 267 7 590 8 058 8 218 
Holdings of over 100 holds  8 813 8 510 8 042 7 882 
Holdings of over 100 holds % . . . . 54,1 52,9 50,0 48,2 
Arable land  9 710 9 683 9 692 9 576 
Holdings of under 100 holds  5 443 5 594 5 950 6 109 
Holdings over 100 holds  4 267 4 089 3 742 3 567 
Holdings over 100 holds % 43,5 42,2 38,6 36,8 
Total area lost by holdings of over 
100 holds  — 303 468 160 
arable land  
— 
178 347 175 
The division of land in the H u n g a r y of the inter-war years ran a good 
deal more t o the disproport ionate t h a n in the pre-war t imes. The t e r r i t o ry 
t h a t had been left of pre-war Hungary (16,1 millions holds) cons t i tu ted 32 
per cent of t h e former ; and 42 per cent of all arable land had remained wi th in 
the new boundaries . B u t the country inher i ted 60 per cent of all e s t a tes of 
52
 Mátyás Rákosi, A magyar jövőért (For the Future of Hungary), Budapest, 1947, P . 178. 
53
 1 hold = 0,57 hectares = 1,42 English acres. 
5 4
 Hungarian Statistical Year-Books, 1921 — 1925, 1928, Figures for 1918 from László 
Buday: A megcsonkított Magyarország (Hungary Mutilated), Budapest, 1921, pp. 78 — 79. 
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over 100 holds (including 70 pe r cent of all es ta tes of over 1000 holds) ! Thus , 
whereas in p r e -war Hungary 30 per cent of t h e total arable land had belonged 
to estates of ove r 100 holds, t h i s percentage rose to almost 44 per cent in t h e 
Hungary of t h e counter-revolution. 
The T r i b u n a l for Redis t r ibut ion of L a n d e d Proper ty , called into be ing 
under the L a n d Reform Act, set to work on J u n e 20, 1921. According to t h e 
Act , the process of land dis t r ibut ion was to b e finished by the last day of 1925. 
As can be seen f r o m Table 21, during this per iod the total area of the big es ta tes 
was reduced b y 468 000 holds, including 347 000 holds of arable land. T h u s , 
t h e land t r ans fe r red to the ca tegory of smal ler farms under t h e »land re fo rm« 
of Horthy H u n g a r y was no t v e r y much in excess of what t h e lat ter ca tegory 
would have ga ined through spontaneous break ing up or parcelling out of 
larger holdings. During the 3 years between 1918 and 1921 the tota l area of 
t h e estates of over 100 holds decreased b y a n annual average of 100 000 holds. 
During the f o u r years of the » land reform« (1921 —1925) this decrease averaged 
116 000 holds annually, while during the n e x t three years (1925—1928) t h e 
average decrease per annum was down at 55 000 holds.55 
Thus, i t cannot be d o u b t e d that a considerable par t of the land a f fec ted 
b y the »land re form« changed hands wi thou t altering the propor t ion be tween 
the two main categories of holdings. Moreover, it should not be forgotten t h a t , 
a t the same t i m e , the general tendency t o w a r d s concentrat ion, which is one 
of the laws of capitalist economy, cont inued to work, counteract ing p a r t l y 
the effects of t h e »land re fo rm«. 
It is w o r t h while quot ing a few figures t o show how the land red is t r ibu ted 
under the » l a n d reform« was broken up i n t o economically worthless u n i t s . 
Of the la rge category of people, classified by law as »war invalids, w a r 
widows, war o rphans , and landless farm labourers«, 242 298 people were each 
allotted plots of 3 holds a t t h e most (on t h e average 1,5 holds). In this w a y 
363 000 holds were split up i n t o »farms« w h i c h were economically unviable , 
so that the n e w landholders, f a r f rom hav ing been assisted, were ra ther ru ined 
b y the high pr ice of the a l lo t ted land. 
The s i tua t ion was much t h e same w i t h t h e 46 813 »civil servants, c raf t s -
men, industr ial workers and re-enlisted servicemen«, who were al lot ted a t 
most 1 hold each (on the average 3/4 holds), totalling 35 000 holds. 
The g rea t e r par t of the l and redis t r ibuted under the »reform«, — besides 
the larger p lo t s of land, fo rming kulak holdings and medium-sized es ta tes , 
which were a l lo t ted to the suppor ters of t h e fascist regime — was used m a i n l y 
a5
 In Table 21 the changes appear separately for arable land. In this respect, the average 
annual shrinkage of the area of the large estates amounted to 60 000 holds between 1918 and 
1921 ; to 87 000 holds between 1921 and 1925 ; and to 60 000 holds between 1925 and 1928. 
The latter figure is, at the same t ime, indicative of the fact that, as the total area of the large 
estates shrank to a lesser extent than their arable land, the share of the large estates in other 
branches of agriculture did, in fact, increase (from a total of 4 300 000 holds to 4 315 000 holds). 
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for »ekeing out« exist ing peasant fa rms wi th . Officially, these »ekeing-out 
plots« were supposed no t to exceed 15 holds in any case. Pract ical ly , however, 
inf luent ia l kulak families got much more, for each of their members had advanced 
claims. 
This is wha t a bourgeois au tho r had to say concerning the outcome of 
the l and reform ». . . t he number of farms, big enough for a peasan t family 
to subsist on was ha rd ly changed a t all by the land re form. On the o ther hand , 
there were created more t han half a million new dwarf holdings of even less 
t h a n five holds, on which a fami ly cannot subsist, while there are m a m m o t h 
es ta tes of many thousand holds s t retching up and down the country . The 
n u m b e r of dwarf holdings, on which a family could no t subsist, h a d increased 
to over 1,2 million holds.«56 
The same au thor admits , drawing up the balance of the »land reform«, 
t h a t i t ». . . did not l iquidate the m a m m o t h estates, for only about one million 
holds were dis tr ibuted among 420 000 people, and of this to ta l no more t han 
650 000 holds had been contr ibuted by the large estates , t he rest having been 
cut o u t of smaller f a rms . All in all, t he big landowners had come off ra ther 
cheaply f rom the l and reform. The new dwarf-holders were encumbered wi t h 
enormous amounts of redemption, and had not the means for making inv est-
ments . . ,«57 
This quotat ion par t ly explains the contradict ion between the figures 
cited above. Out of the 650 000 holds, at the price of which the big lando wners 
»had come off cheaply«, 153 000 holds were cut up into small tenancies which 
remained in the possession of the landowners. The remainder , 497 000 holds, 
is fa i r ly near the figure indicated in Table 21 (468 000 holds) as the decrease 
in t h e to ta l area of the large estates between 1921 and 1925. 
One cannot, however, draw an exact picture of the unsound division 
of l and in Hunga ry f rom these figures alone unless the re follows a detailed 
classification of the sizes of fa rms under 100 holds. For this purpose the only-
available figures are supplied b y a statist ical investigation carried out in 1935. 
Al though tha t was t e n years a f t e r the »land reform« had been completed, 
still there was not m u c h difference between condit ions in 1925 and 1935 as 
regards the proport ion of the smallest , unprofi table uni ts , which had been 
and remained, exceedingly high. The returns of the 1935 stat ist ical investi-
gat ion are the following : 5 8 
56
 History of the Agrarian Question in Hungary by János Fejes, Debrecen, 1943, p. 222 
(In Hungarian). 
5 7
 Ibidem, p. 223. 
58
 Hungarian Statistical Bulletin, Vol. CXIV, pp. 101 — 102. The above table includes 
only such holdings which consisted, at 1 east partly, of arable land. Apart from these, the returns 
spoke of 628 433 owners whose property was less than one hold. Apparently, a great many of the 
latter were other than agriculturists (e. g., owners of plots, etc.) But almost one-half of these 
holdings (292 548) consisted, in part, of arable land, and must have belonged mostly to peasants. 
2* 
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TABLE 22 
Size of f a r m s 
( i n holds) N u m b e r of o w n e r s 
T o t a l area of 
farms 
(in holds) 
1 - 5 5 2 9 0 7 9 1 3 4 3 4 5 0 
5 - 1 0 2 0 4 4 7 1 1 4 7 7 3 7 6 
1 0 - 2 0 1 4 4 1 8 6 2 0 2 5 9 4 6 
2 0 - 5 0 7 3 6 6 3 2 1 7 2 3 0 0 
5 0 - 1 0 0 1 5 2 4 0 1 0 3 6 1 6 2 
1 0 0 - 2 0 0 5 7 9 2 8 0 5 1 6 4 
2 0 0 - 3 0 0 2 1 2 6 5 1 6 8 7 5 
3 0 0 - 5 0 0 1 7 1 4 6 6 3 6 7 6 
5 0 0 - 1 0 0 0 1 3 6 2 9 4 4 2 5 0 
1 0 0 0 - 2 0 0 0 5 8 1 7 9 8 4 9 0 
2 0 0 0 - 3 0 0 0 1 8 7 4 5 2 1 0 9 
3 0 0 0 - 5 0 0 0 1 1 7 4 5 1 3 7 6 
5 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 1 6 8 0 0 8 4 
1 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 4 8 6 9 0 9 5 2 
2 0 0 0 0 - 5 0 0 0 0 2 5 8 5 5 1 0 6 
5 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 6 7 1 4 7 5 
over 1 0 0 , 0 0 0 1 2 0 9 2 5 6 
I t is clearly shown b y t h e proport ions figuring in Table 22 t h a t , as a 
m a t t e r of fac t , t he »land re form« of the counter-revolution lef t the system 
of large estates in tac t , ensuring huge profits t o the big landowners . I t helped 
to consolidate the position of t h e landowners and kulaks, accelerating a t the 
same t ime the process of proletar ianizat ion of the working peasant ry . 
The agents of the big landowners and big capitalists on the Tribunal 
for Redistribution of Landed Property saw to it t h a t land was dis t r ibuted only 
there and to such an extent as was advantageous to the landowners . Claims 
of peasants were left s tanding over for months or even years. A great number 
of claims were refused, because of an alleged lack of land to be dis tr ibuted. 
The ruling classes did everyth ing in their power to restr ict t he number of 
c la imants to a possible min imum. Many landowners even went as far as to 
dismiss fa rm-hands who had laid claims to land . This is revealed by a let ter 
wr i t t en b y the f a r m hands of an es ta te which belonged to t h e R o m a n Catholic 
Chapter of Esztergom. I t shows how intense was the yearning of the peasant ry 
for land, how ready they were to go to all lengths to obtain a small s tr ip of land. 
»We the undersigned are f a rm-hands in the Tapsony E s t a t e of the Chapter 
of Esztergom . . . R u t as we have advanced claims for land, . . . [ and] , in spite 
of the repeated warnings, made in a manner near ly amount ing to outright 
ma l t r ea tmen t , f rom the Steward, have refused to wi thdraw our claims, we 
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have been dismissed. We have all been working on this Es ta t e for very m a n y 
years ; some of us were even born here. One man , whose f i f ty years ' unbroken 
service record wi th this Es ta t e would qual i fy h im for an old-age pension, got 
t h e sack only because he wou ldn ' t give up his claim to the 11/Í, holds al lotment 
he had been promised . . . Now we and our numerous families are going to have 
t h e worst of t imes. I t is now almost impossible for us to earn our living, and 
we have no hope to enter, wi th in a definite t ime, in to possession of the land 
which has been promised to us . . . 
». . . We ask Your Excellency to exert your inf luence, it being in your 
power, t ha t the E s t a t e shall re ta in us in service (at least in this year) till we 
can t ake possession of the land . And since, so far as we know, most of the farm-
hands of the Estate, anxious to avoid having to share our uncertain fate, have 
yielded to force and waived the i r claims, as a result of which considerable 
pa tches of land m u s t have remained unal lot ted, we, therefore, humbly request 
Y o u r Excellency to favour us wi th Your Excel lency 's assistance and advice 
as t o how the a l lo tment of land could be brought up to 3 holds ins tead of t h e 
1 y2—1 holds, as originally envisaged.«5 9 
This pet i t ion of f a r m - h a n d s of Tapsony was pigeonholed in t h e Ministry 
of Agricul ture wi th the addit ion of the wr i t ten c o m m e n t , »To be disregarded, 
since peti t ioners h a v e vaca ted t h e i r l iving qua r t e r s .» As to w h y and under 
w h a t c i rcumstances these f a r m h a n d s had »vaca ted the i r l iving quar te rs« 
was of no in teres t wha teve r t o the Ministry. 
The ex ten t of vict imizat ion for claiming land is unknown , b u t t h a t the 
poor peasan t ry was ha rd hit b y it is proved no t only by t h e le t ter of t h e 
T a p s o n y f a rm-hands , b u t also b y the fac t t h a t in 1927 even the Central 
Chamber of Agr icul ture found it necessary to inves t iga te the m a t t e r . »Now 
t h a t the land re form m a y be on the whole regarded as accomplished« — said 
t h e annua l report of the Chamber , -— »we have deemed it oppor tune t o careful ly 
inves t iga te i ts e f fec ts on f a r m labour . Our in ten t ion in carry ing out th i s 
nat ion-wide invest igat ion has been to disclose the e x t e n t of dismissals of f a r m 
labourers in the cour-e of t h e l and reform.«6 0 
I t is only na tu r a l t ha t such a part ia l invest igat ion as this should have 
produced »reassuring« results. For us its impor tance lies in the fac t t ha t t h e 
issue was so acute as to demand publicity. 
One of the most impor t an t effects of this »land reform« f r o m the point 
of view of the big landowners consisted in faci l i ta t ing the exploi tat ion of agri-
cul tura l labour b y increasing t h e number of dwarf holdings. The one or two 
holds of the 300 000 new dwarf-holdings were no t enough even to provide 
b read for a family ; the new owners were compelled to hire themselves out 
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 Central Record Office, Sect., Ministry of Agriculture, 1925-620-25,902. (My italics — 
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on the neighbouring large estates. Thus , b y the al lotment of such dwarf-holdings 
the big landowners t i ed down the manpower all a round their estates , as a per-
manent reserve a rmy of agricultural labour. 
Ano the r advantage the land r e fo rm offered the big landowners was the 
possibili ty for them to get rid of the i r worst and most d is tant lands for high 
prices. Everywhere t h e landless peasan t s were al lot ted the worst , most ly 
alkaline, lands which l ay far thes t f r o m the villages. At Szentes (South-East 
Hunga ry ) , for instance, a great n u m b e r of the a l lotments were a t a distance 
of 10 t o 12 kilometres f r o m the t o w n . Many al lotments were s imply inacces-
sible, t h e roads being pr iva te ones. I n a number of instances it was m a n y years 
before t h e problem of t h e right of w a y was set t led. 
Similar conditions prevailed in t h e distr ibution of building-plots. For this 
purpose 58 697 holds were dis tr ibuted under the land reform. Natura l ly , it was 
not t h e peasants who were allotted t h e best plots. For instance, a t Gödöllő, a 
c o m m u n i t y some 30 kilometres east of Budapest , most of the building-plots 
were a l lo t ted to civil servants f rom Budapes t . 6 1 Similary, the list of a l lotments of 
Kalocsa (Southern Hungary ) shows t h a t in grant ing building plots preference 
was given to civil se rvants and office workers.6 2 
W e do not know the number of poor peasants who were a l lot ted building 
plots. B u t we know t h a t almost all t h e plots allotted to t hem were humid grounds 
lying a t a great d is tance f rom the villages. 
E v e n the Central Chamber of Agriculture were compelled to deal with 
this quest ion : » . . . I n m a n y places building plots have been dis t r ibuted on 
humid grounds, on which, primitive as building methods are, i t is impossible 
to bui ld hea l thy dwellings«.63 
T h e price and t e r m s of p a y m e n t of the al lot ted lands were not f ixed 
before 1928, because t h e big landowners were re luctant to accept indemni ty 
in i n f l a t e d currency a t the t ime of t h e reform law. The f inancial questions of 
the l and reform were se t t led by Act X L I of 1928, and by a Decree 1300 of 1929. 
The law laid down as a principle t h e »full indemnificat ion« of the landowners. 
In real i ty , the big landowners received m u c h more t h a n full indemnit ies th rough 
the impover ishment of t h e new landholders . 
According to the above-ment ioned Act, the price of the a l lot ted land was 
to be f i x e d on the basis of the net income as f ixed in the land-register.6 4 The 
prices pe r hold amounted to P 60 for every gold crown of the net income schedule. 
For l ands , which under a former law on capital levy had become t h e p rope r ty 
of the S t a t e and were also dis t r ibuted, the price was 25 t imes t h e annua l ren t . 
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 Central Record Office, Dept. for Min. of Agric., 1926 -29—61 ,590 . 
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 The net income of I anded property as f ixed in the land-register for purposes of taxation, 
dated back to the 1870's. This rate of assessment was supposed to reflect the differences of 
fertility, location, etc. of the various lands. The net income of landed property was f ixed in 
terms of »gold crowns«. (See Footnote No. 12.) 
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I n both cases t h e new propr ie tors had to p a y annuities t h r o u g h 52 years, each 
annu i ty amount ing to 5 pe r cent of t h e whole i ndemni ty plus 0,4 per cent 
fo r adminis t ra t ive costs. As t h e average n e t income of l anded property a m o u n t -
e d to abou t 10 gold crowns, for arable l and the average indemnity per hold 
was P 600, t h e annui ty of which amounted to P 32,40. A t this rate the indem-
n i ty would have totalled P 1684,80 in 52 yea r s . This a n n u i t y const i tuted a h e a v y 
burden even when the whea t price was P 30 a quintal ; b u t it became absolutely 
unbearable when the whea t price fell under P 10. 
Suppose t h a t the average yield per hold is 6 quinta ls of wheat. (On m a n y 
»reform lands« of inferior qua l i ty even yields of 3—4 qu in ta l s were not uncom-
mon). At t h e t ime when t h e wheat price fell to P 10, more t h a n half of t h e yield 
was devoured b y the a n n u i t y . Add to th i s seed, t h r a sh ing costs, t axes , etc. , 
and it becomes obvious t h a t a f t e r a years ' toi l the working peasant who en joyed 
the »blessings« of the counter- revolut ionary land reform, d id not have enough 
produce lef t even to feed himself and his fami ly . The new landholders f o u g h t a 
l i fe-and-death struggle for the i r land. They toiled day and n ight , they and their 
families worked for sweat ing wages on t h e large estates t o be able to p a y the 
annuities. 
The law offered ample oppor tuni ty for abuses in the f o r m of the »revision« 
of net income rates. To enab le the landlords to get good prices for their worst 
lands, for which low net income rates h a d been fixed in t h e land-register, t he 
law laid down tha t net income rates under 4 gold crowns were to be considered 
equa l to 4 crowns ; moreover , it gave t h e landowners t h e right to request the 
»revision« of net income ra tes for their lands which h a d been redis t r ibuted 
under the l and reform so as t o obtain i r ra t ional ly high prices. 
These abuses aroused great indignat ion throughout the country. I t was 
th is indignat ion that ev iden t ly prompted t h e Central Chamber of Agricul ture 
to s ta te in December, 1929, t ha t ». . . one of the m e m b e r s of our Managing 
Board has pointed out a concrete case in which the ne t income rate, which in 
t h e land-register was f i x e d a t 3,99 gold crowns, have been revised and raised 
to 11 gold crowns for t h e purpose of determining the price to be paid for t ha t 
par t icular land . Sandhills, which were f i x e d at 0,25—0,30 gold crowns have 
now been revalued at 4,70 gold crowns.«65 
This quotat ion proves t h a t the »revisions« made were in no way insignif-
icant. At Kiszombor (Csanád County, S. E . Hungary) t h e price for f irst-class 
land was f i x e d at P 1440, for the third-class, at P 1200 ; and the annui t ies 
amounted to P 78 and P 64, respectively. Thus, in 52 years , one hold of f i rs t -
class land would have cost P 4045, the third-class, P 3328.86 
Still higher prices were established for an estate in Vas County, Wes te rn 
H u n g a r y ; for first-class l a n d , at P 1600 ; second-class, a t 1500 ; third-class, 
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at P 1400. One hold of f irst-class land would have cost 4472 in 52 years, whereas 
first-class l and was sold by p r iva te contract for P 1200 in t h e same region.67 
»Refo rm prices« ranged f r o m P 1400 to 1500 at Enying , a communi ty in 
Veszprém County , Western H u n g a r y , where 400 holds were distr ibuted a m o n g 
210 claimants . In a letter, these peasants complained t ha t » these fields lie a t 
a distance of 6—8 kilometres f rom the centre of the c o m m u n i t y of E n y i n g . 
The road leading to them is almost impassable for seven m o n t h s of the y e a r . 
Wi th our weak , underfed horses we are unab le to t ranspor t t h e manure, t h e r e -
for we cannot convey more t h a n one waggon-load a day. If we have it t r a n s -
ported by a cart ier , we are charged P 3 per t r i p . In short, we are unable to cul t i -
va te these f ie lds because of t h e great dis tance and the bad roads.«6 8 Later on , 
they wrote in another let ter : »Some of the new landholders h a v e already given 
up their t i t les to the land, a n d none of the people here, a t Eny ing , is likely t o 
lay a claim to a n y of these lands . We stick to t h e land, we w a n t land, for til l ing is 
our very life, we earn by it our living, our b read ; bu t these f i e lds only take work , 
and will n o t even yield so m u c h as would go to pay the a n n u i t y and the taxes .« 6 9 
The prices f ixed for a l lot ted lands exceeded those of t h e local free sales 
b y 30—40 pe r cent already in the early 1930's. The discrepancy grew rap id ly 
during t h e crisis years. One m a y form an idea of this difference by compar ing 
t h e above-quoted prices of P 1000—1500 wi th the official statistics of t h e 
Ministry of Agriculture, according to which the average price of 1 hold a rab le 
land ranged f r o m P 500 to 700 for plots smaller than 5 holds and from P 280 
to 440 for es ta tes larger t h a n 100 holds in 1933. 
The S t a t e of the landlords and capitalists saw to it t h a t the big landown-
ers should no t have to wait f i f ty - two years unt i l full p a y m e n t of these a d v a n -
tageous prices was made to t h e m . In order t o ensure an ear ly compensation, a 
»Cooperative Society for F inanc ing the Redistr ibut ion of Landed P rope r ty« 
was founded. To raise the f u n d s for the compensat ion was secured by the Govern-
ment loan of $ 36 million (P 205 million) cont rac ted with t h e Swedish Kreuger 
Safety Match Trus t . The loan was to be repaid in f i f ty years , and the in teres ts 
amounted to 5,5 per cent. Moreover, the S t a t e ceded the sa fe ty ma tch monopoly 
to the Trus t and permit ted t h e m to raise t h e retail price of matches by 50 p e r 
cent. I t was f r o m this loan t h a t indemnities were made to t h e former owners 
of the al lot ted lands. Thus, t h e direct legal re la t ion between b ig landowners a n d 
new landholders ceased to exis t , and the l a t t e r became deb tors of the S t a t e . 
On the poor and fa r -away lands, life was full of cares for the new l a n d -
holders. Besides the heavy b u r d e n of high annuit ies, f a rming in itself was for 
them a dif f icul t problem. H a v i n g no draught-animals and implements , t hey were 
compelled to t a k e fur ther deb t s on themselves. They depended for seed a n d 
draught-animals on the kulaks who wretchedly exploited t h e m . 
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The agr icul tura l inspectors would usually r epor t f rom all over t h e count ry 
t ha t most of the new landholders possessed no implements ; t h a t they had 
to hire others to p lough their f ields, for which t h e y p a y high charges either in 
cash or in labour. Such ploughing was generally done late and in no satisfac-
tory manner , with t h e result t ha t t h e soil was b a d l y cult ivated. Crop rota t ion 
was never employed ; cereal crops were sown yea r a f t e r year, a n d numerous 
plots were left fal low.7 0 
* 
During the years of the fascist regime H u n g a r i a n agriculture was running 
into debts a t a very f a s t rate, th ree t imes as fas t , in fact , as prior t o the First 
World Wa r . 
Thanks to t h e inf la t ion a f t e r the war, H u n g a r i a n agricul ture got r id 
of i ts former debts , amount ing to about P 3000 millions. But while the big 
landowners had been able to prof i t nicely f rom t h e war-time and inf la t ionary 
boom, the working peasants had s u n k into u t te r pove r ty . True, t h e y too had 
been relieved of the i r debts as a result of the depreciat ion of t h e currency, 
but the i r income was too meagre to cover the replacement of l ivestock lost and 
implements deprecia ted during t h e war . Therefore, af ter the stabil ization of 
the currency their indebtedness grew rapidly. 
The tota l debts of agriculture as regards the i r nominal value, grew sixteen-
fold f r o m the stabi l izat ion to t h e 1932 slump. Still greater was the growth 
of t h e real encumbrance, for, at t he same time, t h e prices of agricultural produce 
were roughly ha lved . Table 23 con t ras t s the sums of debts , in te res t s and amor-
t iza t ions with the prices and the income of agr icul ture . 
TABLE 23 
T o t a l d e b t s a t 
t h e m i d d l e of 
T o t a l i ncome 
A n n u a l p a y m e n t 
F a r m p r i c e s of 
a g r . p r o d u c e 
R e a l v a l u e of 
C r u p 
y e a r 
( e n d i n g 
J u l y 3 1 ) 
t h e f i n a n c i a l 
y e a r 
of i n t e r e s t s a n d 
a m o r t i z a t i o n s 
( 1 9 2 4 / 2 5 — 1 9 2 6 / 
27 = 100) t o t a l d e b t s i n t e r e s t s a n d 
a m o r t i z a t i o n 
mi l l i on P 
in m i l l i o n P ( p u r . 
c h a s i n g p o w e r of 
1 9 2 5 — 1 9 2 7 ) 
1925/26 135,5 1399,4 20,271 92 147,3 21,9 
1926/27 429,6 1406,6 55,9'1 96 447,5 58,4 
1927/28 835,9 1447,8 100,3'1 105 796,1 95,5 
1928/29 1171,6 1507,8 130,0 100 1171,6 130,0 
1929/30 1718,3 1444,8 191,0 85 2021,5 224,4 
1930/31 1936,4 1078,4 215,0 70 2767,3 307,1 
1931/32 2116,5 807,2 225,0 57 3713,0 394,8 
1932/33 2178,7 662,9 167,0 48 4539,0 348,9 
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Thus , at the end of 1925 agr icul tural debts total led less t h a n one-tenth 
of the income resulting f rom product ion. In 1928—1929, on the eve of the crisis, 
the nominal value of the debts still a m o u n t e d to only 78 per cent of t h e income. 
But in 1930/31, two a n d a half years ' , a n d in 1933, more t han three y e a r s ' income 
would have been necessary for the r e p a y m e n t of all debts . And while jus t before 
the crisis the annual paymen t of in teres ts and debts absorbed less t h a n 9 per 
cent of t h e income, this proportion grew to almost 28 per cent in 1931/32. 
Even in 1932/33, a f te r measures had been taken to »protect the debtors« , more 
than one-four th of the income would have been required to cover t h e payment 
of all interests and amort izat ions.7 2 
The relative value of debts reached such catas t rophic propor t ions as a 
residt of t h e slump in agricultural prices. Our price index shows t h a t , t o repay a 
debt of P 1000 in 1932/33, more t han twice as much agricultural p roduce had to 
be sold as in 1928/29. Calculated in these terms, the real value of the t o t a l indebt-
edness had , by 1932/33, increased almost fourfold . The real va lue of the 
1932/33 in te res t s and amort iza t ions was 2,7-times as high as in 1928/29, not-
wi ths tand ing the lowering of interests effected b y measures »to p ro tec t the 
debtor«. In 1931/32, before the measures were t aken , t h e real value of interests 
and amor t iza t ions had been 3,4 t imes as high as in 1928/29. 
The extent of encumbrance on t h e various categories of l anded property 
is shown b y Table 2 4.73 
Thus , the average encumbrance was heaviest in the category of working 
peasants ' holdings ; it was much less on the category of the kulak f a rms , and 
still less on the large es ta tes . 
These figures, however, convey b u t an incomplete picture, for t h e y compare 
the debts to the tota l area of all f a rms belonging to t h e various categories and 
not with t h e area of encumbered f a rms . We have no d a t a that would a f fo rd a 
comparison between all debts and t h e to ta l area of properties encumbered . 
Such f igures are available only for loans granted by credit banks. (See Table 25.) 
This par t of the debts of agriculture represented P 1358,6 million, or 62 per cent 
of the to ta l . I t should not be forgotten t h a t besides the f a rms classified in Table 25 
there were other fa rms t h a t were encumbered with o ther debts (e. g. t a x arrears, 
pr ivate loans, etc.) and t h a t , on t h e o the r hand , also the farms f igur ing in 
Table 25 were encumbered with such »o ther debts«. 
The table , though it comprises only a par t of the whole indeb tedness , 
shows marked ly the oppressive bu rden t h a t weighed heavily on t h e working 
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TABLE 24 
C a t e g o r y of 
l a n d e d p r o p e r t y 
D e b t s 
F a r m s A v e r a g e 
e n c u m b r a n c e 
mi l l ion P 
( end of 1932) n u m b e r 
( t h o u s a n d s ) 
a r e a 
(1000 holds) 




U p to 5 holds  676,3 1506 1509 448 
5 — 10 holds  184,7 204 1477 125 
10 — 20 holds  227,9 144 2026 112 
Tota l  1 088,9 1854 5012 217 
Kulak farms : 
20 — 50 holds  258,5 74 2172 119 
50 — 100 holds  106,1 15 1036 102 
Total  364,6 89 3208 113 
Large estates : 
1 0 0 - 5 0 0 holds  223,6 10 1986 113 
5 0 0 - 1 0 0 0 holds  126,6 1 944 134 
Over 1000 holds  368,6 1 4829 76 
Tota l  718,8 12 7759 93 
Al l categories  2 171,3 1955 15979 136 
peasan t ry . Out of t h e 1,8 million holdings of unde r 20 holds, abou t 600 000, or 
one in every three was encumbered with b a n k loans. But, as we may see w h e n 
compar ing Tables 24 and 25, t h e working peasan t s had, besides bank loans , 
also P 470 million in other deb t s . Some of these debts were owed by those w h o 
were also indebted to banks. B u t the greater p a r t of this P 470 million encum-
bered t h e holdings of about 200 000—300 000 o t h e r working peasants . Thus , a t 
least every other working peasan t mus t have been heavily i n d e b t e d , quite a p a r t 
f r o m those smaller debts owed t o shopkeepers, kulaks, etc. wh ich could n o t be 
included in the stat ist ics but w h i c h embit tered t h e life of a lmos t every work ing 
peasan t in tha t per iod. 
Ex t remely h e a v y were t h e b a n k debts pe r 1 hold in t h e category of t h e 
smallest holdings, especially w h e n compared w i t h the low pr ices of land d u r i n g 
the crisis. (We have seen t h a t , according to t h e statistics of the Ministry of 
Agricul ture , the price of land in t h e category of 1—5 holds v a r i e d from P 500 to 
P 700.) 
In the category of 5—10 holds bank d e b t s were re la t ive ly smaller. Th i s 
fac t m a y be explained by the smal ler percentage in this ca tegory of new landown-
ers who had cont rac ted debts der iving from indemnities to b e paid after a l lo t -
men t s of land and building-plots, or from house-building loans . For other p u r -
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TABLE 25 
C a t e g o r y of 
l a n d e d p r o p e r t y 
N u m b e r o f 
d e b t o r s 
L a n d e d 
p r o p e r t y 
e n c u m b e r e d 
(1000 holds) 
p e r 1 hold 
(Pengoes) 
D e b t s w i t h 
t o t a l 
credi t i n s t i t u t 
of 
a m o r t i z a t i o n 
loans 
es 
t h i s 
b i l l s of 
e x c h a n g e 
m i l l i o n P 
Working peasants' 
holdings : 
Up to 5 holds  485 019 891 463 412,3 5,5 103,7 
5 — 10 holds  68 539 496 183 90,7 8,1 78,6 
1 0 - 2 0 holds  40 658 575 202 116,2 19,9 90,1 
Total  594 216 1962 316 619,2 33,5 272,4 
Kulak farms : .... 
20 — 50 holds  22 230 672 214 144,2 36,8 97,6 
50 — 100 holds  5 031 345 223 76,8 21,3 47,8 
Total  27 261 1017 217 221,0 58,1 145,4 
Large estates : 
1 0 0 - 5 0 0 holds  3 485 746 217 162,1 57,3 84,2 
500 — 1000 holds  627 438 203 88,9 34,8 39,9 
Over 1000 holds  499 1602 167 267,4 136,5 84,1 
Total  4 611 2786 186 518,4 228,4 208,2 
All categories  626 088 5765 235 1 358,6 320,2 626,0 
poses, the smallholder had meagre chances of getting a b a n k loan ; their debts , 
therefore, consisted mainly of various unregistered loans. 
The b a n k loan average increases gradua l ly in t h e categories of 10—20, 
20—50 and 50—100 holds ; o n the other h a n d the value of »other loans« de-
creases in t h e same fashion. (The latter represented 44 per cent of all deb t s with 
the working peasants, 39 p e r cent with t h e kulaks, and on ly 28 per cent with 
t h e big landowners) . Thus, t h e per-/toM average of all d e b t s of the encumbered 
landed proper t ies was the la rges t in the lowest category a n d decreased gradua l ly 
in the higher ones. 
There was another conspicuous difference be tween working peasan t s , 
kulaks, and big landowners as to the t e rms of loans con t rac t ed by t h e m . Of the 
b a n k loans gran ted to the work ing peasants (excluding t h e debts deriving f rom 
the land reform)7 4 only 5 pe r cent were long-term amor t iza t ion loans , and 
45 per cent consisted of bil ls of exchange a t very short t e rms and v e r y high 
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 The long-term loans deriving from the land reform could n o t serve productive invest-
ments, and must , therefore, be l e f t out of consideration. 
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in teres t ra tes . On t h e other h a n d , 27 per cent of t h e bank loans contracted b y 
the kulaks , and 40 per cent of t hose contracted b y the big landowners, were 
long-term loans. 
In October, 1932, the government was compelled to t a k e measures con-
cerning agricultural debts . The rea l motive, of course, was n o t a n y desire t o 
help the working peasants . I t was t h e impossibility of recovering t h e loans t h a t 
th rea tened to ru in t h e whole b a n k i n g system, as well as the s t r a i t s the big land-
owners and kulaks were in, t h a t p rompted this move . Financial capi tal was no t 
inclined to pu t up wi th a s i tua t ion in which h u n d r e d s of t h o u s a n d s of debtors 
could have simply refused to pay . O n the other h a n d , the en fo rcemen t of paymen t s 
by legal procedure might have revolutionized t h e peasant masses. The »solution« 
was found in the inst i tut ion of »protected fa rms« . Under this ins t i tu t ion every 
landowner whose debts exceeded a certain mul t ip le of the regis tered net income 
of his p roper ty was enti t led to r eques t that his hold ing should b e legally declared 
»pro tec ted« . Such landowners were granted a respi te for the r epaymen t of t h e 
principal sum, and a ceiling was set on the in teres t rates they were expected t o 
pay . The new landowners, too, were given respites of varying t e r m s ; this, how-
ever, did not concern directly e i ther the ex-owners or financial c a p i t a l ; the n e w 
landowners were the debtors of t h e Treasury a n d , through i t , of the Kreuger 
T r u s t . The Treasury also assumed p a r t of the deb t s encumbering the farms of 
under 10 holds, t h a t is exactly t hose debts the b a n k s had no hopes of collecting, 
considering t ha t a t t he actual pr ice level the whole proper ty of the debtors 
would have hu t covered a mere f rac t ion of the i r debts. The f inance-capi ta l is ts 
were only too glad to accept t h e Treasury as t h e successor of these debtors, 
making payments a t the expense of the ra te-payer . After all, t h i s meant only a 
change in the mode of collection, mak ing it more expedient for t h e m . 
The owners of the »pro tec ted« large es ta tes could now en te r into »free 
negot ia t ions« with the i r creditors. Such negotiations were made easier by the f a c t 
t h a t pa r t of their long-term loans had been contracted in fore ign currencies 
which depreciated during the crisis.75 
But , in spite of all these measures, in 1932/33 25 per cent , and even 
in 1933/34 — with its rich crops — 22 per cen t of the agr icul tural money 
income was required for the p a y m e n t of liabilities, against less t h a n 9 per cen t 
in 1928/29. The reduct ion of in teres t ra tes did no t compensate for t h e fall of prices. 
This discrepancy was par t icular ly serious in t h e case of the w o r k i n g peasant ry . 
* 
75
 As a result of the factors set forth above and of the amortization payments made the 
l iabi l i t ies of agriculture fel l from P 2179 mill ion in 1932 to P 1600 million in 1938 ; the va lue 
of the annual payments due decreased from P 225 million to P 75 million during the same period. 
Even so the latter amount stil l represented 8,2 per cent of the 1938 money income of agriculture, 
although in that year, owing to the above-mentioned Government measures, only interest rates 
were to be paid and no amortizations were made. 
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Anothe r factor aggrava t ing the conditions of t h e working p e a s a n t r y was 
the glaring discrepancy be tween taxes a n d prices. 
The former I n s t i t u t e of Political Economy, in a s tudy which will be 
quoted la te r on, es t imated the incomes and direct t a x e s of a middle peasant 
holding of 15 holds as follows :76 
T A B L E 26 
M o n e y i n c o m e L e f t f o r 
p e r s o n a l 
c o n s u m p t i o n 
a n d 
i n v e s t m e n t s Y e a r 
t o t a l 
a f t e r de u c t i o n 
of p r o d u c t i o n 
c o s t s in c a s h 




1 9 2 5 - 1 9 2 7 = 
100 P 
1 9 2 5 - 1 9 2 7 = 
100 P 
1 9 2 5 - 1 9 2 7 = 
100 
1925 1740 106 1460 107 219 100 1242 109 
1928 1484 90 1211 89 219 100 993 87 
1929 1401 86 1148 84 219 100 930 82 
1930 1163 71 937 69 198 91 739 65 
1931 907 55 661 49 195 89 466 41 
1932 865 53 670 49 203 93 468 41 
1933 920 56 736 54 206 94 530 46 
1934 760 46 581 43 210 96 371 33 
1935 745 65 546 40 204 93 343 30 
1936 1121 68 931 69 213 97 719 63 
1937 1153 70 953 70 229 105 724 68 
In t h e case of th is middle peasan t fa rm, direct t a x e s absorbed 12,6 per 
cent of all incomes in 1925, 14,8 per cent in 1928, a n d 23,4 per cent i n 193277 
for in spi te of the agr icul tura l price s lump, the direct taxes imposed on the 
working peasants were r e d u c e d only b y 11 per cent b y 1931. In 1932 t h e taxes 
began to rise again. The rigidness of t h e tax-burden w a s in no small measure 
responsible for the unprecedented shr inking of the s u m left for t h e working 
peasant ' s consumption a n d investment expenses. This n e t income was a t times 
down to one- third of pre-cr is is . 
This survey gives a detailed exposure of the ant i -democrat ic charac te r of 
the Hunga r i an system of taxa t ion , a n d especially t h e ant i -democrat ic manner 
in which i t was applied du r ing the crisis. In agriculture, the basis of t axa t ion 
was the l and t ax . This w a s assessed at the same rate for a peasant who possessed 
one hold of l and and for P r ince Es terházy , the owner of 210 000 holds. T h e classi-
fication of landed proper t ies had been done as far back as the second half of the 
'
6
 From an MS prepared by the Institute of Political Economy. 
" Of the sum left after deduction of production costs, paid in cash direct taxes absorbed 
15 per cent in 1925, 18 per cent in 1928, and 30 per cent in 1932. 
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Nine teen th Century in a manner favourable to t h e big landowners and detri-
menta l to the working peasant ry . The iniquity grew with the passage of t ime. 
On t h e one hand, t h e »revision« of the net income rates of l a n d e d properties 
was ef fec ted in f avour of the landlords and resu l ted in the reduc t ion of the i r 
t axable income ; on t h e other, w i t h the steady progress of capi ta l i sm in agri-
cul ture t h e economic superiori ty of the large es ta tes over t h e smal l holdings 
became ever more conspicuous. W i t h the development of the produc t ive forces 
in agricul ture, the product iv i ty of l abour grew m u c h faster on t h e large estates 
t h a n on t h e peasant fa rms , wi th t h e result t h a t t h e net income of the former 
grew ever larger in relat ion to t h e la t te r . In spi te of this, t he b ig landowners 
cont inued to pay the i r land t a x on t h e basis of t h e net income ra t e s which h a d 
been f i x e d in the land register f i f t y years before. Thus , in view of these differ-
ent developments of production a n d rentabil i ty, i t is obvious t h a t the applica-
t ion of a uniform ra te of assessment was in reali ty strongly degressive in favour 
of the large estates. 
This iniqui ty cont inued to g row under the counter - revolut ionary regime. 
The process was faci l i ta ted, as has been pointed ou t , by the »revision« of t h e 
net income rates of landed p rope r ty redis t r ibuted under the l a n d reform law. 
Thus, no t only the price of the a l lo t t ed land, bu t also its t ax r a t e s were raised 
over the i r former level. 
The land t ax served as a basis of assessment of several o the r taxes . There-
fore, when a t the t ime of the currency stabilization t h e rate of assessment of t h e 
land t a x was raised 25 per cent, th i s meant a serious increase in t axa t ion . This 
higher r a t e was applied unti l 1930, w h e n the former ra te was res tored . 
The house t ax was reduced b y a few per cen ts in 1929, b u t t h e introduc-
tion in 1932 of a »crisis emergency duty« v i r tua l ly converted th i s reduction 
into a 25 per cent rise. I t was a rule t h a t the effect of the occasional reductions 
in tended as »window-dressing« was prompt ly neutra l ized by t h e introduct ion 
of »ext raordinary« sur taxes . For ins tance , the p r o p e r t y t ax (also assessed at a 
uniform r a t e for all classes) was reduced by 25 per cent t h rough modificat ion 
of the ra tes of assessment of p rope r ty , but at the same time a 100 per cent 
su r tax was levied, which made for t h e t a x being pract ical ly raised b y 50 per cent. 
The income t a x was automat ical ly reduced as a consequence of t h e fal l of prices, 
bu t this was compensated by sur taxes which were officially s ty led »emergency« 
bu t remained in force for ten years (15 per cent in 1932, 45 per cent in 1933, 
60 per cent in 1934 and after) . Still greater was t h e increase of t h e municipal 
t a x ra tes . I t was laid down by law t h a t the munic ipa l taxes m u s t not exceed 
50 per cent of the l and t a x and t h e house t ax . Y e a r after yea r , however, a 
growing number of communities were permit ted to disregard th i s provision. 
Already in 1930 municipal taxes averaged, on a na t iona l scale, 70 per cent of 
the land and house taxes , rising to almost 100 pe r cent by 1937. I n the case 
of the f a rm- type which served as a basis in the s t u d y we have quoted, the 
48 M. IKCZK 
annual t o t a l of direct t a x e s rose by a lmos t 25 per cent between 1929 and 1931. 
The posi t ion of the midd l e peasant was fur ther agg rava t ed as a resu l t of the 
ruthless t a x redemption levies. There a re m a n y documents attesting to t h e effect. 
» M a n y people h a v e complained t o me, in wri t ing and by word of mouth«, 
— said one of the Deput ies in the Commit tee of the Thir ty- three , 7 8 — » tha t the 
sequestrators act mercilessly, tha t the i r barns have been swept clean of the 
last grain of corn, in m o s t places n o t h i n g but one m o n t h ' s supply of bread 
grain h a v i n g been lef t . T h e y have l e f t no seed grain«. 7 9 
A t t h e end of 1932, some of t h e members of t h i s Committee, a larmed at 
the general indignation produced b y t h e frequent d is t ra in ts and publ ic sales 
in the villages, urged t h e government t o check, to a certain e x t e n t a t least, 
these wrongfu l practices. As one of t h e m said, »This question should be taken 
seriously, bo th as a pol i t ica l and economic issue . . . a n upheaval is sweeping 
through t h e country, t h e political a n d social consequences of which are incal-
culable.« To support t h i s s ta tement , t h e y cited n u m e r o u s facts wh ich throw a 
light on t h e fascist s y s t e m : »I 've received a no t e to-day«, said one of the 
deputies, »informing m e t h a t at Mágócs, Baranya Coun ty , a cow w o r t h P 200 
was sold b y auction at P 75, but the b u y e r resold it t o the proprietor, a t a gain 
of P 10. The expenses of the auction, apa r t f rom t h e costs of the gendarmerv 
and of t h e sheriff, a m o u n t e d to P 72.« According t o another let ter , a cow had 
been sold b y auction a t P 47 ; a bull w o r t h P 270, a t P 108; a horse w o r t h P 150, 
at 35 ; s tocks of maize h a d been sold a t P 1 or even 0,50 P a qu in t a l . At Baja 
young oxen changed h a n d s at P 10 each.«8 0 In ce r ta in parts of t h e country 
dis t ra ints were held m o n t h l y : »The d is t r ic t distrainor f ixes the da te of distraint, 
then lie postpones it aga ins t the p a y m e n t of 20 pe r cent . A m o n t h later he 
fixes ano the r date a n d collects ano the r 20 per cen t . This goes on for months 
on end. I wouldn' t bel ieve this at f i r s t , bu t having m a d e inquiries, I have now-
convinced myself t h a t t h i s is so«, — sa id another d e p u t y in the Commit tee of 
the Thir ty- three . 8 1 
» P r o m p t e d by w h a t I have observed in my homeland , the E a s t e r n Tisza 
Region«, said one of t h e deputies, speaking in a d e b a t e on the p lans of the 
Governement regarding a n increase in taxes , »I m u s t pu t the ques t ion : what 
does t h e Minister of F i n a n c e expect a n increase in t axes would b r i n g in, say, 
f rom t h e Bihar Coun ty? I n this c o u n t y the value of t h e wheal harves ted is P 
5 million less than it was last year, a n d this is on ly a single i t em. The price 
subsidy granted the c o u n t y on wheat is P 2 million less — this a d d s up to a 
deficit of P 7 million as compared w i t h last year. Th i s is a coun ty where the 
7 8
 This Committee was set up by Parliament in 1931 to give an appearance of legality 
to the acts of the Government. It was invested with »exceptional powers«. 
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 Central Record Off ice , Presidential Council, files of Minutes of the Committee of 33, 
Vol. VI. p. 169, October 8, 1931. 
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 Ibidem, Vol. X I I I , p. 81. 
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 Ibidem, Vol. X I V , P. 58. 
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to ta l revenues f rom the toll and t h e labour service levy are t r ans fe r r ed to cover 
the arrears of the S ta t e taxes, a n d , in order to ma in ta in the c o u n t y administra-
t ion, the Depu ty Lieutenant has t o travel f r o m village to vi l lage and collect 
t h e t axes personally by exercising pressure. I n this county, t h e County of 
Bihar , where the ar rears of the r a t e payers a re twice as h igh as the annua l 
budget , or in any of the neighbour ing counties which have also suffered dama-
ges b y weather , I do not bel ieve tha t there is any possibi l i ty of collecting 
addit ional taxes«.8 2 
Another speaker made it clear t ha t this s t a t e of affairs was by no means 
unparal le led, res tr ic ted to Bihar County and i t s neighbouring counties eas t 
of the Tisza river. »My Honourable Friend m a y rest assured«, he said, » t h a t 
all t h a t he has observed in Bihar County holds good also of t h e region of Szeged 
or, for t h a t mat te r , of Fejér County , and Transdanubia as a whole«.8 3 
Having given a general out l ine of the e f fec t s of the land re fo rm, indebted-
ness and taxes, we should now proceed to an analysis of the condition of t h e 
various sections of the working peasan t ry . The 1930 Census r e t u r n e d the follow-
i n g f igures concerning the various sections of t h e agricultural populat ion : 
TABLE 27 
S e c t i o n 
B r e a d w i n n e r s 
o r o w n e r s 
B r e a d w i n n e r s 
or owne r s 
a n d d e p e n d a n t s 
Poor peasants : 
Farm-hands  218 044 599 622 
Other landless agricultural population  478 255 1 005 267 
Peasants possessing less than 5 holds of land . . . 443 606 1 490 369 
Total  1 139 905 3 095 258 
Small or middle-peasants with holdings of 5 —20 
holds  268 149 1 065 431 
Kulaks ( 2 0 - 1 0 0 holds) 68 222 286 281 
Owners of medium-sized estates (100 —1000 holds) 6 638 22 901 
Big landowners (over 1000 holds)  745 2 242 
Stewards  5 611 13 223 
Lessees  5 193 14 057 
1 494 463 4 499 393 
According to Table 27, t h e popidation possessing no l a n d or less t h a n 
5 holds numbered almost 3,1 mill ion. This was t h e population a f t e r which H u n -
gary was styled »The Country of Three Million Beggars«, t h o u g h t h e style » T h e 
Country of Three Thousand Lords« would have been more in place. 
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 Ibidem, Vol . XIII. , p. 173. 
8 3
 Ibidem, Vol. XIII. , p. 183. 
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The agrarian p ro le ta r i a t possessing noth ing at all, or a t most, a miserable 
cottage, f o r m e d together w i t h the »dwarf holders«, t h a t is, those who h a d less 
than 5 holds, the »poor peasant ry«. Th i s section of 3 ,1 million people lived 
wholly or most ly on wage labour (farm h a n d s hired fo r a year or for a couple 
of months ; seasonal worke r s ; sharecroppers ; day- labourers paid in cash , etc.). 
The average size of the holdings under 5 holds was less t h a n 2,5 holds. These 
strips of l a n d were, even before the crisis, too small t o ensure even t h e most 
miserable subsistence for a family, save f o r a few except ional cases (e. g. garden-
ing in t h e neighbourhood of towns). T h e head and all able-bodied members 
of these families were compelled to h i re themselves o u t regularly. Thus , the 
landless a n d the dwar fho lders lived u n d e r much the s a m e conditions, b o t h sec-
tions being dependent ch i e f l y on wage-labour. 
The greater par t of t h e »three million beggars«, 1,6 million people, 
possessed n o land at all. T h e remainder , 1,5 million dwarf-holders, h a d alto-
gether a b o u t jus t as m a n y holds of l a n d . Thus, one- th i rd of the agricul tural 
populat ion owned no l a n d , and another t h i rd possessed b u t 9 per cent of the 
country 's te r r i tory . 
The smal l and middle-peasants n u m b e r e d over one million and represent-
ed 23,6 per cent of the agr icul tural popula t ion . They were running f a r m s in the 
size of 5 t o 20 holds. T h e i r aggregate possessions a m o u n t e d to 21,9 per cent 
of the coun t ry ' s terr i tory. F o r this sect ion of the p e a s a n t r y , the yield of their 
own fa rms was, if not a lways the only, b u t at least t h e ma in source of living ; 
only occasionally woidd t h e y hire themselves out as wage-labourers. On the 
other h a n d , t h e y did no t , as a rule, hire labour ; only t h e larger f a r m s of the 
group would t ake on c roppers at the t ime of the harvest . 
The category of 5—20 holds (classified as middle-peasants) is ra ther 
arbitrari ly chosen. I t w o u l d be more appropr ia te t o d r a w the line between 
middle-peasant and »kulak«-farms ( that is, farms regu la r ly employing labour) 
a t 25 holds. The compilers of con tempora ry statistics, however , used th i s clas-
sification a n d , at any ra te , t h e correct classif icat ion s h o u l d vary according to 
regional a n d local condi t ions . 
A b o u t 6,3 per cent of the whole agricultural popu la t ion belonged to the 
category of farmers possessing 20—100 holds, owning between t h e m about 
20 per cent of the coun t ry ' s terr i tory. 
The na r row section of owners of es ta tes of 100—1000 holds (in H u n g a r y 
called »middle estates«) represented s l ight ly more t h a n 0,5 per cent of the 
agricultural population, b u t owned 17,5 pe r cent of t h e t o t a l area. F ina l ly , the 
largest es ta tes of over 1000 holds belonged to 2242 people who owned 26,8 
per cent of t h e country 's t e r r i to ry . 
This was the p a t t e r n of agriculture which t h e legislators of t h e t ime 
regarded, as indicated b y t h e title of t h e l and reform A c t , as the »Fa i r Redis-
tr ibution of Landed P r o p e r t y « . 
* 
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We propose to begin our survey of the condi t ions of the work ing peasan t ry , 
proceeding f rom the lowest grade of the scale, w i t h the agricul tural labourers. 
As in indust ry , a serious drop in wages and growing unemployment were evident 
also in agriculture in the years of t h e crisis. But in agriculture, a special s i tuat ion 
was created owing to the fact t h a t the working capaci ty of t h e agricultural 
populat ion had , even before the crisis, never been fu l ly utilized, a n d had neve r 
been devoid of seasonal f luc tua t ions . 
According to a s tudy , based on the 1930 f igures of land distr ibution a n d 
production,8 4 the working capaci ty of the whole agricultural populat ion (476 
million normal workdays) was util ized only 76 per cent in annua l average. 
With in this average, however, t he re were grea t f luc tuat ions . The working 
capaci ty of f a r m hands (57 million days) was ut i l ized 100 per cent, and t h e 
working capaci ty of 91 million days of the »small-holders« and »smal l - tenants« 
(holdings of 10—100 holds) up to 96 per cent. B u t t h e working capaci ty of t h e 
»small-holders and small-holder day-labourers« (in this ca tegory the a u t h o r 
included all landless labourers o ther than f a r m hands , dwarf-holders, as well 
as small and middle-peasants wi th u p to 10 holds of land) to ta l l ing 328 million 
workdays was utilized only 66 per cent. And wi th in this la t te r average, t h e r e 
were still qui te considerable divergencies. The middle-peasants wi th farms of 
8 to 10 holds whom our source included in this category, spent all or most of 
their t ime working on their own fa rms , and se ldom, if at all, h i t e d themselves 
ou t . Therefore, unemployment among the landless labourers a n d dwarf ho lde rs 
must have been well above 66 per cent ; even in 1930 when product ion a n d 
market ing conditions had been more favourable t h a n they were later on. 
I t should be no ted t h a t our author i ty , h a v i n g painstakingly calculated 
the quan t i t y of labour needed in agricultural p roduc t ion , added 25 per cent t o 
the results, represent ing the t ime lost by the labourers going t o , and re tu rn ing 
f r o m work and changing their workplaces d u r i n g the day . This increased 
amount was then compared to the working capac i ty of the popula t ion . 
This me thod is qui te misleading when appl ied to es t imat ing the degree 
of employment and t h e earnings of wage-labourers. The beginning and end of 
the daily work on t h e f ields was always f ixed exac t ly (from sunrise to sunse t 
or otherwise), and t h e employers never cared a b o u t how long i t t o o k the worke r 
to walk to and f r o m work. Thus, t h e only effect of these losses of t ime was t h a t 
t hey cut short t h e worker 's leisure t ime. They ne i ther created more work, n o r 
did they increase the earnings. The change of w o r k places dur ing the day m i g h t 
have had such effects ; bu t evident ly the employers took every care to assign 
work in such a manne r as to reduce such losses t o a minimum. 
Thus our conclusion, according to which t h e utilization of the work ing 
capacity of the agricultural proletar ia t was 55 — 60 per cent in annua l average , 
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must be rect i f ied in t h e l ight of what has been pointed out above. Therefore, 
the m a x i m u m annual u t i l iza t ion of t he i r working capac i ty should be pu t at 50 
per cent . 
Accord ing to the s a m e author, also the seasonal demand for labour was 
uneven in t h e extreme. Between November and March , the working capacity 
of the landless labourers a n d peasants of the under 10 holds class was utilized 
only 20—25 per cent. (This means aga in that in t h e case of the landless or 
dwarf-holder peasants t h i s percentage w a s even smaller.) Things were not very 
much b e t t e r in August a n d October, w h e n employment reached 50 per cent 
at the m o s t for the whole category (and was correspondingly less in t h e case of 
landless labourers and dwarf-holders). Thus , the peasants who e a r n e d their 
living who l ly or mainly as wage labourers were more or less fu l ly employed 
only f ive mon ths of the yea r . 
Similar conclusions were drawn b y another au thor . 8 5 
» E v e n if we consider the days s p e n t in t e m p o r a r y work and work on a 
compensat ion basis« (work done in r e t u r n for the ploughing of their fields)« this 
author wr i t e s , »no more t h a n 50 per cen t may be accepted as t h e m a x i m u m 
utilization of our agricul tural labourers' annual working capacity. B y contrast , 
in 1910, according to off ic ia l statistics, t h e day labourers spent 225 days working 
which m e a n s a degree of util ization of a t least 80 per cent .« Elsewhere he writes : 
»Before t h e war, the f a r m worker spen t an average of 220 days in work, and 
earned someth ing between P 450 and P 850. Today (i. e. in 1936 — M. I.) he 
works 150—180 days a t t h e best, a n d earns P 250—300.«86 
The bourgeois au tho r s repeatedly po in ted out t h a t in Hungary t h e demand 
for agr icul tural labour was determined b y the J u n e - J u l y »peak«. Dur ing that 
period pract ica l ly every working hand was needed and it was only a »natural« 
consequence of the u n e v e n , seasonal charac te r of f a r m work t h a t dur ing the 
rest of t h e year there w a s no work for all.87 But these apologists wen t wrong 
right at t h e point of depa r tu re . We are in possession of m a n y data to t h e effect 
that m a n y f a r m workers remained unemployed even dur ing the summer »peak«. 
A g r o u p of navvies wrote from Jászárokszál lás on June 11, 1925, tha t is, 
immediate ly before harves t : »Our s i tua t ion is most desperate . We w a n t to work, 
to earn a t least a piece of bread for ourselves and our starving children. . . 
Even in y e a r s of good h a r v e s t only a few of us are ever t aken on as croppers . . . 
We are all hard-working people, indus t r ious citizens of this country . . . we do 
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not come begging for alms, we ask only for work . . . please get us some work 
as soon as possible, lest we and our families die of hunger.« 88 
Official reports prove t ha t the number of unemployed was considerable 
even during harvest . The Agricultural Inspector of H a j d ú County repor ted t o 
the Minister of Agriculture on the 1 of Ju ly , 1925 : »At present , the following 
number of individuals cannot f ind work ei ther as croppers or thrashers : a t 
Ba lmazújváros 300—400 men and 100—200 women, at Mikespércs 30—40 m e n 
and 20—25 women, at Ha jdúsámson 150—180 men and 100—120 women . . . 
Nádudvar , 250 men and 100 women . . . Unemployment is evident t h roughou t 
the District of Ha jdúböszörmény . In Ha jdúböszörmény town 80 men a n d 
71 women have remained out of work ; a t H a j d ú n á n á s 120 men, 90 women ; 
a t H a j d ú h a d h á z 85 men, 78 women ; at Alsójózsa 200 men, 200 women ; a t 
Felsőjózsa 250 men, 250 women, at H a j d ú d o r o g 600 men, 400 women, a n d a t 
Téglás 10 men, 10 women remained wi thout work.« 89 
Conditions were not any bet ter in the Transdanubian counties, e i ther . 
The Chamber of Agriculture for Southern Transdanubia wrote : »The estates in 
Somogy County are employing fa rm workers coming f rom Zala, Yas, Borsod 
and other counties whilst thousands of workers of Somogy County are out of 
work and m a y have noth ing to eat when win te r comes.«90 
During the crisis no ma jo r s t ructural changes took place in agricultural 
product ion which could have considerably modi f ied the amount of labour re-
quired by agriculture. The greatest differences in the s t ruc ture of product ion 
may be observed when comparing the years 1930 and 1932. The s t ruc tura l 
changes and modif icat ions in the demand for labour between these two years 
are shown b y Table 28. 
According to Table 28, the growth of the area under maize, potatoes, a n d 
turnips and the diminut ion of fallow land were largely offset b y the shr inkage 
of the area of other intensive cultures (sugar beet , tobacco, vineyards) b u t , a t 
least theoret ical ly, t he demand for labour in agriculture as a whole increased 
2 per cent. This, however, refers to the total manpower and not to hired labour. 
The change in the la t ter cannot be es t imated for lack of s tat is t ics . I t is known , 
however, t h a t the actual s t ruc tura l changes were no t favourable for hired labour . 
Those crops t h e area of which had been increased were most ly grown by small-
holders wi thout hired labour ; on the other h a n d , the intensive cultures the a rea 
of which had shrunk were largely grown on large estates. Thus , only 43 per cent 
of maize and 33 per cent of all potatoes were grown by big landowners a n d 
kulaks, who produced 92 per cent of all sugar beet , 80 per cent of h a m p a n d 
f lax and near ly 100 per cent of tobacco.9 1 Therefore, out of the addit ional 5,8 mil-
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TABLE 28 
P r o d u c e 
R e q u i r e d l a b o u r 
( w o r k i n g d a y s 
p e r hold) 
A r e a (1000 holds) R e q u i r e d l a b o u r ( m i l l i o n s 
of w o r k i n g d a y s ) 
1930 1932 1930 1932 
Cereals92  8,5 5 338 5 102 45,4 43,4 
Maize  22,0 1 868 2 047 41,1 46,0 
Potatoes  23,0 480 518 11,0 11,9 
Sugar beet  40,0 130 74 5,2 3,0 
Turnips  30,0 191 229 5,7 5,9 
Tobacco  160,0 41 40 6,6 6,4 
Hemp and f l a x  20,0 42 25 0,8 0,5 
Other hoed crops . . . 20,0 240 259 4,8 5,2 
Rough fodder crops . 9,0 1116 1 176 10,0 10,8 
Fallow  1,0 260 253 0,3 0,3 
Arable land  9,705 9,723 130,9 134,2 
Vineyards  120,0 372 366 44,6 43,9 
Total  175,5 178,1 
lion working-days required b y maize, on ly 2,4 million was the share of hired 
labour. On t h e other hand , 90 per cent of t h e 3,1 million working days lost in 
sugar beet, tobacco, hemp a n d f lax affected hired labour. Thus , these s t ruc tura l 
changes, i n s t ead of increasing the demand for hired labour , diminished it b y 
0,4 million workdays . The shrinkage of t h e cereal growing area caused a loss of 
1 million d a y s , while rough fodder crops a n d turnips required 0,9 million days 
more. The decline of 0,7 million days in vi t icul ture hit entirely hired labour . 
Thus, the d e m a n d for h i red labour in crop growing and vit iculture decreased 
b y 1,2 million work-days. Moreover, it m u s t be taken in to consideration t h a t 
in the m e a n t i m e the working capacity of t h e populat ion increased at least b y 
3 million work-days , as a resu l t of the g rowth of populat ion. 
»Misery . . . compelled t h e smallholders to utilize their own and their 
families' work ing capacity t o a greater e x t e n t . . . work which formerly would be 
performed b y hired workers t hey now do b y themselves, pu t t ing in all the i r 
energies . . . M a n y farms h a v e switched over to a more extensive fa rming . The 
limited use of artificial ferti l izers diminished also the demand for manpower 
par t ly because of the omission of dressing, p a r t l y because the crops were poorer.«9 3 
There a r e a number of h ints revealing the tendency of the farmers t o cut 
hired labour a n d increase exploi tat ion of the i r f a rm-hands . Mihály Kerék, for 
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instance, WTote : »The agr icul tura l depression compels m a n y landowners t o 
have the harves t ing done b y the i r pe rmanent ly employed f a rm-hands , ins tead 
of employing share-croppers, which is relatively more expensive.9 4 The effects 
were t ha t . . . t h e y — the f a r m hands — have recent ly been found lacking in 
calories owing to the fact t h a t their working capaci ty is t a x e d to the u tmos t 
a t a t ime when there is a t endency to cut the i r wages.«95 
That is to say, the wages of fa rm-hands were cut , and at the same t ime 
t h e y were m a d e to perform such jobs which former ly had been done by season 
workers, day-labourers or share-croppers. 
This was the most serious factor t ending to in tens i fy agricultural unemploy-
men t . Those sections of t h e working peasan t ry which before t h e crisis would 
have occasionally employed d a y labourers — main ly at harves t t ime — n o w 
t r ied to avoid having to do so b y excessively t ax ing the i r own and the i r 
families ' working capacity. The kulaks and the big landowners, in their t u r n , 
exac ted more intensive work f rom their pe rmanen t ly employed f a rm-hands in 
order to restr ict the volume of seasonal hired labour and reduce the cost of 
product ion. 
The effects of this t endency on unemployment cannot be es t imated b y 
numbers . B u t if the big landowners and kulaks succeeded in increasing the per-
formance of the i r pe rmanen t servants only b y 10 per cent, — which is a r a t h e r 
cautious es t imate — this m u s t have led to a f u r t he r loss of about 6 million 
work-days for hired labour. I n t h a t case, t he uti l ization of t h e working capac i ty 
of the landless and dwarf-holder peasants was al together about 10 million days 
less in 1932 t h a n it had been two years before. And, as we know t h a t in those 
days the Hunga r i an f a rm workers had to live on the earnings of 150 work-days 
in the whole year , the loss of these 10 million work-days was equivalent to 67 000 
labourers having become unemployed. In reali ty, of course, th is loss was sp read 
over much greater masses. I t seems therefore t h a t in the two years be tween 
1930 and 1932 a t least 200 000 f a rmworke r s had lost about one-third of the i r 
former to t a l of workdays. Thus , par t - t ime unemployment in Hungar ian agri-
culture became very acute dur ing the crisis. 
Another impor tan t f ac to r was t ha t , as a result of b a d weather , cereal 
crops were r a the r poor in 1931 and still poorer in 1932. On fa rms of over 20 holds 
(farms usual ly employing share-croppers) about 20 million quintals of whea t , 
rye, bar ley and oats were harvested in 1930 ; however, in 1932, their crops 
total led only 17,8 million quinta ls . Even if we suppose t h a t the share of t h e 
croppers a n d thrashers a m o u n t e d to 11,5 per cent of the crops in either year , 
i t is obvious t h a t in 1932 th is share was some 200 000 quinta ls of grain less 
t h a n in 1930 ; the share of s t raw was also correspondingly less. The share of a 
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team of t w o croppers, which in years wi th average crops varied f rom 10 to 12 
quintals of wheat , rye and barley, was down to 6—8 quintals in certain regions 
of the coun t ry in 1932.96 And , whilst t h e 1930 harvest ensured the annual supply 
of grain a n d corn fodder for 180 000—200 000 pairs of share-croppers ( tha t is, 
at least fo r so many families), the to t a l share of 1932 was enough to provide 
only for 162 000—180 000 pairs. Again, in reality, t he individual share was 
considerably reduced. B u t even so, it is evident t h a t thousands of families 
earned n o t h i n g or next t o nothing at the 1932 harvest . 
* 
W h e n reviewing the conditions of the various categories of agr icidtural 
labourers we must begin wi th the permanently employed jarm hands. We have 
already seen t ha t the exploi tat ion of these was intensif ied during the crisis. 
Act X L V of 1907 defined the farm labourers as »persons who are engaged by 
contract t o render pe rmanen t personal services on a f a r m at least for a month 
and are p a i d wages«. I t is t he working conditions of f a r m labourers t h a t were, 
more t h a n anyth ing else, r idden with the relics of feudalism. One of these fea-
tures was t h e contract itself tha t imposed restrictions on the labourer 's f reedom 
of movemen t . The F a r m Labour Act laid down tha t » the labourer shall not 
leave the premises of his employment wi thou t permission, either on holidays or 
Sundays, a n d still less on working days.« If a labourer left »the premises of his 
service«, wi thou t permission, even for a very short t ime, or discontinued his 
service »wit hou t sound reason«, the employer was ent i t led to have him brought 
back b y gendarmes . Corporal punishment inflicted by the employer was not 
generally considered as a »sound reason«. 
Labourers whose t e r m of service was specifically f ixed by the cont rac t at 
a period shor te r than one year were called »month hands« ; all others were »year 
hands«. On t h e big estates the year hands prevailed, while mon th hands were 
only engaged as auxiliary labour in the busiest months of the year . On the 
other h a n d , t h e kulaks engaged mainly m o n t h hands . 
The wages of the yea r hands were called »convention« and consisted of 
lodging, t h e use of a s t r ip of land, p a y m e n t s in kind and some money. The 
month h a n d s on the kulak fa rms got the i r wages mainly in the form of meals, 
t ha t is, t h e y had to live on the meagre diet prepared for t hem by the f a r m e r ' s 
wife. The posit ion of the la t te r was worse t h a n t ha t of the labourers on t h e 
estates, as in most cases t h e y were engaged only for the summer mon ths and 
remained wi thout employment in winter . They had to work even harder t h a n 
their comrades on the es ta tes , for besides f a rm work t h e y were also made to 
96
 Cf. Facts and Figures about the Material Conditions of Hungarian Agricultural Labourers, 
by Mihály Kerék, Hungarian Farmers' Review, Budapest, 1933, p. 590. 
T H E CONDITION'S OF T H E MASSES IN H U N G A R Y D U R I N G T H E W O R L D ECONOMIC CRISIS O F 1929- 1933 57 
do every hard work a r o u n d the house. Most kulaks would only keep one servant 
who t h u s lived isolated from his equals , quite a t t h e mercy of his employer. 
As for the labourers on the es ta tes , these were envied not only b y the al-
most slaves of the kulaks but also b y m a n y »independent« peasants in t h e crisis 
years. »You are doing well, — they used to say, — you need not wor ry about 
bread a n d taxes !«98 Their wages were »secured«. Of course, their wages were 
no t excessive. The »convention« declined from y e a r to year , due to the greed 
of the employers and t h e pressure of t h e reserve a r m y of unemployed. 
On a national average, the »ful l convention«, t ha t is, the annua l wages 
of an able-bodied male labourer comprised, about 1930, the following i tems :98 
12 hectolitres of wheat,9 9  
8 hectolitres of rye, 
4 hectolitres of barley, 
the use of 1 hold of land, 
365 litres of milk, 
P 20 in cash . 
I t is characterist ic t h a t the quan t i t i es of grain were f ixed by the contract 
in d r y measure and no t in weight. This also gave t h e employer an oppor tun i ty 
of f leecing his fa rm-hands . I t is known tha t the specific weight of grain varies 
between broad limits. The source here cited converted the hectolitres f iguring 
in the se rvan ts ' cont rac t into 82 kilograms for whea t , 78 kilograms for rye, 
and 64 kilograms for barley. By doing so, he grossly overest imated the real 
quant i t ies . Considering t h a t the bes t qual i ty wheat quoted at t h e Budapest 
Corn E x h a n g e weighed 80 kilograms per hectolitre, it is obvious t h a t not a single 
estate would have pa id its labourers in top qua l i ty grain. Convert ing the 
hectoli tres more reasonably, we f ind that, the labourer was paid, on t h e average, 
9 quinta ls of wheat , 5,5 quintals of rye , 2,25 quintals of barley. (In m a n y estates, 
rye was subst i tu ted for wheat.) 
The money value of the »convention« was a r a the r controversial issue. From 
our point of view, more important is t h e question : how much did it cost the 
employer? If we value t h e cereals a n d milk at fa rm prices, the use of 1 hold of 
land as yielding two th i rds of the average maize crop,1 0 0 and add t h e money 
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paid in cash, we f i n d t h a t the cost of the annual wages paid to a f a r m labourer 
developped as follows : 
T A B L E 29 
Y e a r 
M o n e y v a l u e of w a g e s 
i n t e r m s of f a r m p r i c e s 
I n d e x n u m b e r 
1924/25—1926/27 = 100 
F a r m prices 
1924 /225—1926 /27 = 100 
1924/1925 786 114 109 
1925/1926 638 94 92 
1926/1927 648 95 96 
1927/1928 700 101 105 
1928/1929 585 85 100 
1929/1930 555 80 85 
1930/1931 474 69 70 
1931/1932 386 56 57 
1932/1933 313 45 48 
1933/1934 246 36 45 
1934/1935 343 50 51 
1935/1936 338 49 56 
1936/1937 383 55 51 
Even if one considers tha t besides receiving wages in kind and cash, the 
labourer was given some miserable dwelling (we shall deal wi th t h e question of 
dwellings later on) i t is still r emarkab le t ha t t h e index number of the cost of 
the labourer ' s wages were ever since t h e stabilization below the f a r m price level. 
The discrepancy became par t icular ly conspicuous in 1933/34. Then , t h e labourers ' 
wages cost the employer 36 per cent of what it h a d cost before t h e crisis, whilst 
the prices of fa rm produc t s sank to 45 per cent of t h e pre-crisis level. We might 
add , t h a t the landowners could usua l ly sell the i r produce at above-the-average 
prices, a n d t h a t also the i r product ion costs, o ther t h a n wages, were lower t h a n 
the average. Clearly, t h e exploi ta t ion of f a rm h a n d s was in tens i f ied during 
the crisis, even if we disregard t h e greater in tens i ty of labour. 
Moreover, bear ing in mind t h a t , in 1933/34 for instance, t h e daily wage 
of an able-bodied male f a rm h a n d cost the employer hard ly more t han P 0,80 
and comparing this w i th the wages of day-labourers which amoun ted to P 
1,30—1,40 in annua l average, one can see the reason why the landowners t r ied 
to cut occasional h i red labour in f a v o u r of p e r m a n e n t l y employed fa rm hands 
dur ing the crisis. For these ex t remely low wages t h e landowners secured, th rough 
every fa rm-hand , t h e cul t ivat ion of about 20 holds of arable land a n d the tending 
of the corresponding number of l ivestock, with t h e exception of harvest ing and 
of certain highly labour-consuming cultures, for which addi t ional labour would 
be employed. 
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Of course, f rom t h e servant ' s po in t of view, his wages in k i n d represented 
a higher value t han w h a t is shown b y Table 29. B u t th is added va lue was invari-
ably t h e result of his or his f ami ly ' s labour. I t was his wife who baked bread 
f r o m t h e quant i t ies of wheat or rye received (of which 10—12 per cent had to 
be deduc ted as the miller 's fee). T h e quanti t ies of maize and b a r l e y received 
were conver ted into pork and lard ; b u t the s e rvan t ' s family h a d to spend a t 
least 20 work-days a year cul t ivat ing their maize-field, and t h e y h a d to work 
very h a r d to he able t o b u y a young pig, which t h e n required a t t e n d i n g through 
a lmost a year . 
I n practice, even these meagre wages were whi t t led down in m a n y ways. 
There was a wide gap between t h e wages figuring in law or s ta t is t ics on t h e 
one h a n d , and those actually pa id , on the other . 
As we may read in an article bear ing the reveal ing title Minor Complaints 
of the Village : »On paper , a f a r m h a n d ' s annual wages are supposed to include 
16 quin ta ls of cereals . . . the use of 1 hold of maize-field, a small garden , a room-
and-k i tchen dwelling or a t least t h e r ight to use a common k i t chen , fuel, one 
l i tre of milk every day , and pas ture for his pigs . . . The other side of the coin, 
however , presents a dreadful p ic ture . The worst lands . . . a re given to t h e 
labourers . Not unf requen t ly gullies or alkaline pa tches of land are falsely repre-
sented as legally fixed wages. There have been cases of sk immed milk being 
given t o the f a rm-hands ; elsewhere, eosinated whea t was given in wages.«101 
W e might add to these »minor complaints« the housing conditions of 
f a r m h a n d s which were notoriously b a d . »Month hands«, as a r ide , would be 
put u p in stables ; b u t conditions fo r the pe rmanen t ly employed »year hands« 
were no t much be t t e r ei ther. On m a n y estates t h e pigsties were more comfort-
able (not to ment ion stables) t h a n t h e miserable hovels the f a r m hands were 
living in . F requen t ly t h e y would h a v e no chimneys, the smoke passing through 
the door . Par t icu lar ly backward were the condit ions on the es ta tes of the 
Church. Here, several families would live huddled together in each of the rooms 
of long-shaped, d i lapidated shant ies . Wha t an appall ing overcrowding this 
mean t can be imagined bearing in m i n d the fact t h a t most f a r m labourers had 
families of six, seven, or even t e n . 
These housing conditions, a d d e d to the growing exploi ta t ion of manpower 
and o f t en the complete lack of compulsory san i ta t ion de termined t h e si tua-
t ion of t h e f a rm-hands . 
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These conditions seriously deter iorated dur ing t h e crisis, and as there 
was no considerable improvement a f te rwards , most of what has been said here 
hold good also of the 1937 conditions. The deter iorat ion, besides t h e general 
intensif ication of exploi ta t ion, presented itself most acutely in the discrepancy 
between cash earnings a n d prices. Before the crisis, a f a r m hand would annually 
receive, in addition to his wages pa id in kind, P 40—50 in cash. During the 
crisis, this amount was cut by the landowners , on the plea of their own dwindling 
money incomes, but in a fa r greater ra t io , down to as low as P 20 or even less. 
These cuts , needless t o say, were not in any way su i ted to the ac tua l changes 
in the prices of manufac tu red articles. Besides this sum, the f a r m h a n d could 
make some money by selling dairy produce, eggs, etc. , as he kept some poultry, 
pigs, or a cow, and t h a t par t of his corn-wages which he would s t in t himself 
with. Thus , the f a rm hands , too, were seriously a f fec ted by the fall of farm 
prices. 
The reasoning of contemporary bourgeois a u t h o r s that the f a r m hands, 
share-croppers or o ther agricultural season labourers were not hi t so hard by 
the crisis as were t h e landowners as they continued to be paid in the same 
quan t i t y of produce as before was u t t e r ly fallacious. To begin with, th is assertion 
is at var iance with rea l i ty , for the wages paid in k ind to the f a rm-hands and 
other labourers during t h e crisis were substantial ly less. Secondly, the fallacy 
of this a rgument is p roved when one realizes the f ac t t ha t the f a r m labourers 
were always compelled to sell a p a r t of the produce they received as wages, 
in order to be able t o b u y such p r ime necessities as salt, kerosene, matches, 
and a few pieces of c lothing. In this respect, their posit ion was even worse than 
that of the working peasants , for the i r resources were much more limited. 
In fac t , t he wide gap between agricultural and indus t r ia l prices weighed down 
with especial gravi ty on these sections of the working peasantry. 
The wife, children and elder dependants of t h e fa rm-hand represented 
a cheap, disposable bound-to- the-spot reserve of l abour for the landowner . They 
were t h e worst exploi ted of all f a r m labourers, be ing paid only one-half or 
even one-fourth of the usua l »convention«. Of the 218 000 permanent ly employed 
fa rm-hands returned b y the 1930 Census, a t least one- th i rd were pa id less than 
the normal wages. T h e y were paid half-wages but were expected to do a full 
job. W h e n the farm h a n d became sick or grew too old for work, no th ing could 
save h im from being dismissed. 
Many letters of complaint wr i t ten by old f a rm-hands who were sacked, 
might be quoted. Among others, t h e le t ter wri t ten b y József Bodnár, 54, who 
was t u rne d out, a helpless sick man, a f t e r serving 30 years on the e s t a t e of the 
Münk Brothers ; or t h e let ter wr i t ten b y Is tván Lerner, 70, who h a d served 
35 years on the P a n n o n h a l m a es ta te of the Benedict ine Order a n d was dis-
missed wi thout pensions. The most revealing of all these letters perhaps is 
the one wri t ten bv József Nagy, old f a r m hand of t h e Chapter of Szombathely . 
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»I have a clean record«, he wrote, »but after 44 years of service, they th rew 
me out like some old, worn-out th ing , without g iv ing any reason for it. They 
to ld me I was now too old for work, so they could no t use me a n y more. They 
have never told me this in 44 years , bu t now w h e n I am old, I can just pack 
up and scram. The best th ing I can do is go begging to keep my wife and myself 
f r o m starving. This is the reward for my service of 44 years.«1 0 2 
I t is difficult to tell, however, which section of the agricul tural proletariat 
was harder up . The life of the season workers, too, was miserable enough. These 
workers hired themselves out in groups of 20—30 on large es ta tes lying f a r 
f rom their homes, for 2 to 6 months . The landowners willingly employed such 
labourers for they could be most easily exploited. Coming from fa r - away regions 
of the country , these labourers, mos t ly young lads and girls, worked under 
i nhuman conditions, a lmost as slaves. Unable to a f fo rd the t ravel l ing expenses, 
t h e y could not r u n away, and were being s t r ic t ly guarded a n y w a y . 
In the spring of 1925, 126 labourers from t h e villages round Monor (Hosszú-
berekpéteri , Káva , Bénye, Pilis, Albertirsa) hired themselves out fo r two months 
on the Ercsi f a rm of Messrs. Grünwald Bros, a n d Schiffer. There the food was 
so bad, the working conditions and t rea tment so inhuman t h a t af ter a few 
weeks they broke down and had to quit. We r e a d in a report on this case : 
»The workers are so extremely underfed that some of them b r o k e down a n d 
ran away a few weeks ago. The b read is, in most cases, ha l f -baked ; flour a n d 
leaven are prepared incompetent ly , so the bread is unf i t for h u m a n consumpt ion . 
The meat is bad . . . on top of this all is the b r u t a l i t y of their fo reman , György 
Fazekas, who f r equen t ly beats t h e workers, m e n and women al ike. Recently 
he repeatedly s lapped Mária Bániczky, of Pilis, in t h e face and h i t Mária Halápi, 
also of Pilis, over t h e head wi th a stick.«103 
The plight of t h e season workers is most s t r ik ingly described in the J u l y , 
1927 report of the »Nat ional Defence Service League« of Fejér Coun ty . »In a con-
versat ion, which I happened to hear , the steward of an estate r e l a t ed how season 
workers f rom Heves County, who were war-veterans, told their younger comrades 
how m a n y of their own officers t h e y had shot du r ing the war. T h e y told these 
young people to t u r n their rifles back , should t h e y ever be sent t o the front . . . 
These people are forced to live unde r really beas t l y conditions on some estates 
where t hey work for six months . Women, girls, men , and lads live crowded 
together in a single room . . ,«104 
* 
There are ano ther two impor t an t forms of agricultural l abour which a re 
to be distinguished sharply f rom each other. These are share-cropping and share-
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farming. I n the former case, the l aboure r performed one or more operat ions of 
the cu l t iva t ion of some crop for a c e r t a i n share of t h e harvest . I n t h e lat ter 
case, t h e labourer leased some t rac t of land, paying t h e rent in k i n d , tha t is, 
he pa id over to the landowner a ce r t a in share of t h e crop. 
I n t h e first ca tegory , the most widespread and , f r o m the l aboure r ' s point 
of view, mos t impor tan t k ind of work w a s the reaping and thrash ing of cereals. 
But work ing for shares was quite widespread also in o t h e r agricultural activities. 
On the eve of the crisis, share-croppers were responsible for t h e performing 
of the following pe rcen tages of t h e agricul tural act ivi t ies indica ted: 1 0 5 
R e a p i n g of cereals 100 per cen t 
T h r a s h i n g 90 « « 
Ti l lage of maize 77 « « 
F i r s t and second h a y mowing 64 « « 
Ti l lage of tu rn ips 60 « « 
Ti l lage of po ta toes 45 « « 
» W e have been giving our special a t tent ion to t h e extensive use of share-
labour«, w r o t e the Cen t ra l Chamber of Agriculture in t he i r 1928 R e p o r t . »In our 
report l a s t year we observed tha t share- labour was gaining g r o u n d rapidly 
and in ce r t a in parts of t h e country was m o r e widely u s e d t han before t h e war.«106 
T h e report also tel ls us the r ea son why the C. C. A. were giving their 
»special a t ten t ion« to t h e extensive u s e of share-labour. The wide spread of 
share- labour was in h a r m o n y with t h e interests of t h e big landowners and the 
kulaks. I n the first line, i t was a sui table way to increase the in tensi ty of labour. 
With share-labour, t h e r e was no need to drive the labourers . T h e y did what 
they could in the hope of earning m o r e . 
» T h e performance of the day- labourers and, t o a lesser ex t en t , of season 
workers h a s fallen«, w r o t e the Central Chamber of Agriculture in 1929. This 
induced t h e landowners » to subst i tute these forms of labour by o the r s which 
made i t possible to save the trouble of increased control.«1 0 7 
N o t only were costs saved by t h i s method ; i t also secured addi t ional 
gain for t h e landowner. He was well acquainted w i t h the tillage conditions 
and p roduc t iv i ty of the piece of land in question, t h e labourers were n o t . So it 
was easy for him to conclude advan tageous contracts . 
A n o t h e r impor tan t fac tor behind t h e spreading of this method was — in 
the words of the Central Chamber of Agr icul ture — » t h e extreme lack of capital, 
permi t t ing only such m e t h o d s of p roduc t i on . . . wh ich require no capital-
inves tments . Moreover, t h e lack of cap i t a l has often compelled the landowners 
to change t he i r farming a n d crop ro ta t ion system and switch over to t h e growing 
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of such crops as are suited for cul t ivat ion through share-labour.«1 0 8 This is a n 
admission of the fact t h a t for the landowners the increased exploi ta t ion of t h e 
»three million beggars« was a more profi table way of fa rming t h a n the al ter-
nat ive of rationalising, mechanis ing and intensifying agriculture. J . Y. Stal in 's 
words m a y be applied also to Hunga ry ' s agriculture under capital ism : »Capital-
ism is in f avour of new techniques when they promise it t h e highest prof i t . 
Capitalism is against new techniques , and for resort to h a n d labour, when 
the new techniques no longer promise the highest profit.«109 
The reape r s ' share was repea ted ly cut . Before the First Wor ld War, t h e 
share was one- tenth of the cereal crops. I n the counter- revolut ionary period t h e 
share went down to one-eleventh in general, bu t shares of one- th i r t een th were 
also f r equen t ly s t ipulated a l ready in t h e 1920's. For instance, t h e Government 
f a rm inspector reported f r o m Körmend , Vas County , Wes te rn Hungary , in 
1925 t h a t in his district croppers received shares of one- th i r teen th of the crop ; 
and in addi t ion , 30 kilograms of rye, 5 kilograms of wheat , 1 ki logram of f a t , 
1 kilogram of beans and 1 kilogram of salt per m a n as victuals for the weeks 
of the harves t . Half a yoke of land was given them for use, or t h e y could under-
take the t i l lage of maize or pota toe fields for one-third of t h e crop, or m a k e 
hay for one-sixth. But t h e y were bound by contract to unde r t ake lumbering 
during win te r for one-half of the root and log. 
In t h e district of Vasvár , Vas County, share-reapers cont rac ted on similar 
te rms. Here too, the con t rac t was linked with socage. »In winter they are o-
bliged to do lumbering«, repor ted t h e Government inspector of Szombathely , 
»for which t h e y get one-half of t h e log and root, and they m a y b u y firewood 
a t a reduced price and in quant i t ies fixed as by the contrac t . As an addi t ional 
service, t h e y are obliged to gather in maize, potatoes , sugar bee t , turnips e tc . 
against normal , current day-wages.«1 1 0 
For thrash ing (by machine) t h e workers usual ly got 3 per cent of t h e 
th rashed crops. For the t i l lage of maize, sugar beet and pota toes through t h e 
whole season they were pa id one-third or one-four th of the crop. 
I t was a common m e t h o d of exploi t ing t h e reapers t o oblige them to 
perform, besides reaping a n d th rash ing , various o ther f a r m works. These were 
works for which — either because t hey were ext remely fat iguing or because t h e y 
coincided w i th other works — day-labourers were no t available, or would only 
contract fo r relatively high wages to perform. On t h e other h a n d , the share-
croppers, anxious to secure for themselves a contract and b y th i s , their b read 
for the winter , could no t re fuse under t ak ing these works, even a t wages which 
were f a r below the no rma l day-wages. 
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The Government f a r m inspector of Szombathely, however, thought there 
was no th ing wrong abou t such practices. In his le t ter of March, 1927, in which 
he repor ted to the Minister of Agriculture on the day-wages paid in his district 
in J a n u a r y , which were P 1,60—1,80 for men, P 1,20—1,40 for women, and 
P 0,80 for children, he wro te : »The day-wages which I have had the honour 
to report on are in fact r a the r low. Bu t the local inspectors find these wages 
sat isfactory. This view seems to be war ran ted by t h e circumstance tha t the 
labourers a re in fact will ing to hire themselves out for such wages, which is 
explained b y the fact t h a t most of t h e m earn their living in o ther seasons of 
the year, ei ther as so-called season workers, or b y harvest ing, thrashing, 
and other share-jobs.«111 I n other words , as they do earn a living »in o ther 
seasons of t h e year«, t h e y can well af ford to work for nex t to nothing in 
winter. 
The Central Chamber of Agriculture even w e n t as far as to regard 
this type of socage-service as a pre-condition of t h e reapers ' contract ; 
»Labourers will be taken on only if t h e y under take to render other f a r m 
services as well.«112. 
The hardships of t h e share-croppers are described in poignant pages b y 
Gyula Illyés : »They tr ied to save up as much of their daily rat ions as they could 
manage. In their far -away homes, broods of children were looking to them for 
bread. So t h e y ate little t h a t they migh t send home as much as possible . . . 
On Sundays they would only take one meal. They thought up an ingenious 
method of saving up b r e a d . They were each ent i t led to half a loaf of bread 
a day. Those who did not draw the i r bread ra t ions received f rom t h e 
farmer a smal l piece of wood with his s ignature wr i t ten on in ink-pencil. These 
chips of wood were a k ind of token money , which could be redeemed any t ime, 
for certain quanti t ies of f l o u r and po ta toes issued b y the cook. These »piles« 
were made, indeed, f r o m what they could st int themselves with ! There were 
men who could in this w a y manage to save up three or four loaves of bread in 
a month. L a r d was issued in weekly ra t ions . Here saving was done on a free 
competition basis. The pieces s t rung u p above the bunks would show t h e 
champion of the week.«113 
The share-farmers were usually dwarf-holders or landless peasants . 
As a rule, t h e y would p a y over to the landowner half of the crop. This rent 
represented a scarcely modif ied form of t h e feudal rent in kind, the only differ-
ence being t h a t it was based on con t rac t and not on personal dependence. 
But even t h e lat ter surv ived in m a n y forms. The t e n a n t was formally a free 
man ; in rea l i ty he had even less f r eedom than the wage-labourer who was 
»free« to sell his labour-power. He was bound to t h e spot by his own dwarf-
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holding of one or two holds, so he could only lease land somewhere in the neigh-
bourhood. The landowners, kulaks, were alive to this diff iculty of his and were 
not slow to t ake advantage of it , in a way which was very much like the personal 
dependence of the feudal age. They decided for him wha t and when to sow, 
when to s t a r t harvest ing, when and which lots to dress wi th manure , and so 
for th . Besides, the t e n a n t and his family had to »oblige« t h e landowner w i th 
small gifts and various household services to make sure t h a t he can keep t ha t 
humble lease. 
* 
Day-labour paid in cash, as has been pointed out , declined sharply dur ing 
the crisis. The Central Chamber of Agriculture1 1 4 s ta ted t h a t day-labourers 
represented less than 20 per cent of all hired labour in agriculture. 
Day-wages remained, however, an impor tan t factor , as 20 per cent of 
the whole volume of hired labour was equivalent to t h e ful l annual wages of 
60 000 agricultural labourers . In real i ty, much more people were concerned 
because t h e average day-labourer h a d no oppor tun i ty t o perform more t h a n 
80—100 working-days annual ly agains t money wages. During the season t h e y 
went out for harvest ing or other cont rac tua l work, while in o ther parts of t h e 
year it was practically impossible for t h e m to find work. 
Stat is t ics on agricultural wages were compiled by t h e Ministry of Agri-
cul ture on t h e basis of repor ts made b y t h e Government f a r m inspectors. The 
figures of these statistics were of ten challenged. In their annua l reports t h e 
Central Chamber of Agricidture repeatedly s ta ted t h a t , according to the i r 
own stat is t ics , the daily wages were 20—25 per cent lower t h a n those figuring 
in the Ministry of Agriculture 's statistics.1 1 5 
Daily wages, however, varied over an extremely wide range according 
to season, place and even to the extent of pover ty of the labourer . Thus, a fa i r 
t r e a t m e n t of the wage issue would have been an insoluble t a s k for s tat is t icians 
in those days even if class interests had not required some »doctoring« of the 
figures. The figures of Table 30 are presented only to show wha t was the ex ten t 
of wage reduction the Ministry of Agriculture deemed inevitable to publ ish. 
They are annual averages computed f r o m the figures of t h e four quar ters b y 
methods which are no t known to us.116 
The extent of reduct ion which even the authori t ies felt inevitable to 
disclose was in itself serious enough to deserve a t ten t ion . I t is especially evident 
when in order to el iminate the possible distortion caused b y t ha t unknown 
method of averaging, one compares only the wages paid to men (apparent ly 
the highest wages) in the same season (summer) each year . 
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TABLE 30 
1913 1 9 2 8 1 9 2 9 1 9 3 0 j 1 9 3 1 1 9 3 2 1 9 3 3 1 9 3 4 
d a y - w a g e s , a n n u a l a v e r a g e s , i n P e n g o e s 
M e n 
2,70 3,12 3,08 2,68 2,28 
W o m e n 
1,72 1,38 1,37 
1,88 2,35 2,28 1,90 j 1,67 1 1,28 1,02 1,02 
1,36 1,60 1,62 1 
C h i l d r e n 
1,40 1,17 0,93 0,70 0,67 
Table 31 compares these wages to the most impor t an t i t em of the working 
m a n ' s budge t , the expend i tu re on clothing articles.117 
TABLE 31 
D a i l y wages in s u m m e r f o r m e n Q u a n t i t y of 
Yea r ( S t a t i s t i c s if t h e C e n t r a l C h a m b e r of c l o t h i n g c l o t h i n g a r t i c l e s 
of A g r . ) a r t i c l e s t h e d a v - w a g e s 
P 1913 = 100 1929 = 100 1913 = 100 1929 = 100 1913 = 100 1929 = 100 
1913 3,92 100 — 100 100 
1929 4,30 110 100 132 100 83 100 
1930 3,60 92 84 127 96 72 87 
1931 3,20 82 74 116 88 71 86 
1932 2,40 61 56 111 84 55 66 
1933 1,80 46 42 103 78 45 54 
1934 1,70 43 40 102 77 42 51 
1935 1,70 43 40 103 78 42 51 
1936 1,80 46 42 117 89 40 48 
1937 2,50 64 58 136 103 47 57 
Even in 1929, when the agricultural price level and the to ta l money income 
of agriculture were at their highest between the two wars , even the nominal 
va lue of the summer day-wages for men, — t h a t is, the highest of wages each 
y e a r — exceeded the 1913 level b y only 10 per cent ; bu t their real value — on 
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the basis of t h e retai l prices for clothing — was by 17 per cent lower. Be tween 
1929 and 1933/34 the nominal day-wages d ropped by 60 per cent which repre-
sented a sharper decline t h a n t h a t of the t o t a l money income of agr icul ture , 
and even in 1937 were still 42 per cent below the 1929 level. The t rend of real 
wages was no more favourable. In 1933 t h e agricultural d a y labourer could no t 
buy half the quan t i t y of c lothing articles which he had been able to b u y in 
1913 f r o m the wages earned for the same a m o u n t of work. 
Bu t the amount of work did not r ema in the same. The day-labourers 
were compelled by various means to increase the in tens i ty of labour. The 
landowners had the large reserve a rmy of unemployed, to select the bes t 
labourers f rom. On the o the r hand , t h e y frequently engaged women and 
children at still lower wages to do the work which h a d formerly been per-
formed b y men. 
In the a u t u m n of 1932 Mihály Kerék collected t h e household b u d g e t 
figures of 96 agricultural day-workers ' families from th ree different regions 
of the country.1 1 8 We present here only a summary of his investigations. The 
average number of persons in t h e 96 families was 5,5. The average income of 
a family for the whole of 1932 consisted of : P 69,10 as earnings from reap ing , 
P 137,70 as o ther wage earnings and P 112,00 as income f r o m own land and 
livestock. F r o m a tota l income of P 318,80, P 191 should have been paid out 
f o r t axes and debts during 1932, (P 19,70 on interests, P 61,00 on t ax a r rears , 
P 85,CO on o ther liabilities, a n d P 25,30 on 1932 taxes). Of these liabilities an 
average of only P 28,70 was actual ly paid in 1932. This means tha t in one 
year , t he indebtedness of the average d a y worker rose b y P 162,30, or more 
t h a n half of wha t he and his family ea rned . Thus, for t h e living costs of t h e 
average family P 290,10 remained , par t ly in cash and p a r t l y in food e a r n e d 
in kind or produced by themselves. This worked out at P 0,79 a day for t h e 
fami ly , or P 0,14 for each person. 
Even considering t ha t some of these families lived in the i r own cot tages , 
thus having to p a y »only« t h e taxes and perhaps the amort iza t ion of some 
loan, and t h a t t h e money va lue of food ea rned or produced was computed a t 
the ext remely low prices of 1932, this basis of existence is still s tar t ingly low. 
By way of comparison, it m a y be recalled t h a t in 1932, according to the i n d e x 
numbers published by the Trade Union Council, a Budapes t factory worke r ' s 
family of five needed P 1,62 per head and d a y (excluding rent ) to m a i n t a i n 
the min imum subsistence level and t ha t , according to our estimates, a b o u t 
half of this sum was actually spent by the average Budapes t factory workers . 
(See Tables 15 a n d 18.) 
* 
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Having reviewed t h e conditions of t h e agricultural proletariat l iving 
entirely or ch ie f ly by wage labour , we shall n o w proceed to examine the posi t ion 
of the middle peasantry. 1 1 9 
The bourgeois economists of the Hor thy-Regime were generally agreed 
t h a t the so called »viable size« of peasant f a r m holdings was about 15 holds 
of land of average ferti l i ty.1 2 0 This type of f a r m was considered in the con tem-
porary l i t e ra ture as sufficient to provide a peasan t family w i t h food and w i th 
t h e necessary money income, so tha t t h e y were not compelled either t o hire 
themselves ou t , or to employ labour except a t the t ime of harvest . 
We have t aken this »viable type of f a r m « as the basis of our investigations 
of the condit ions of the midd le peasantry du r ing the crisis. I t is supposed t h a t 
th is imaginary f a rm was organized and r u n in as ra t ional a way as was fea-
sible for working peasants unde r the given conditions. W e are going to p resen t 
here the e f fec t s of the crisis on this imag inary f a rm a n d on the life of 
t h e family l iving on it . Our figures are t h e results of most careful calculations 
which included the fa rming p l an , crop ro ta t ion , foraging, fert i l ization es t imates , 
e tc . of this imaginary f a rm , as well as de ta i led estimates regarding the possible 
level of nu t r i t i on , clothing of the family a n d their purchases of various m a n u -
factured art icles for p roduc t ive or consumpt ion purposes. 
In our invest igat ion we have been guided by the well-known teaching of 
Lenin: »in r ega rd to all and sundry comparisons between t h e remunerat iveness 
of small f a r m s and t ha t of b ig farms, we m u s t once and for all admit t h a t con-
clusions which leave out t h e following three circumstances a re absolutely useless, 
vulgar and apologetic; viz. : 1. How does t h e farmer feed, l ive and work? 2. How-
are the cattle mainta ined a n d worked? 3. H o w is the land fertilized a n d is it. 
t i l led in a ra t iona l manner?« 1 2 0 " 
The conjectures of t h i s theoretical example are based in every respect 
on most f avourab le condit ions of working peasants in t h e surveyed per iod . 1 2 1 
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 The following part of this article is based on the detailed investigations carried out 
b y the former Institute of Polit ical Economy. 
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 Arable land of average ferti l ity was the category the net income of which was rated 
i n the land-register at 11 gold crowns per hold. 
12
°" Lenin, Collected Works, London, Martin Lawrence,Ltd., Vol . IV. , Book 1., pp. 247 — 248. 
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 This peasant farm of 15 holds is supposed to have consisted of 12 holds of arable land 
(average ferti l i ty) , 1 hold of meadow, 1 hold of pasture, and 1 hold of vegetable garden. Farming 
is supposed to have been done on the lines of the crop rotation system wi th wheat, rye, barley, 
oats, maize, potatoes, sugar beet, turnips, peas, lucerne as principal crops, and beans, pumpkins, 
poppy and fodder maize as companion or second crops. Moreover, the garden produced enough 
onions, cabbages and other vegetables for the household. It is supposed that all hectare yields 
each year equalled the national average for the corresponding culture (that is, they were some-
what higher than the actual averages of farms of under 20 holds). Two horses, one cow, one sow, 
15 brood-hens, four brood-geese and four brood-ducks, and a corresponding number of males 
were kept. The mi lk production is supposed to have been higher than the average of peasant 
farms, part of i t being marketed. Of the farrows, one was fattened for the household, another 
one (or two in such years when there was enough fodder), for the market, the rest were sold either 
as farrows, or at the age of 6 —8 months. The marketing of poultry and eggs was also considerable. 
Thus, a good part of the crops grown was sold in the form of animal products. The produce 
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Let us now figure out how th i s family, f a rming under conditions which 
con tempora ry bourgeois economists conceived to be as ideal , would have 
fa red amid the tempes t of the crisis. 
The first column in Table 32 shows the t o t a l net product ion (with allow-
ance made for f a rming purposes e. g. seeds, fodder , etc.). This was the quan t i ty 
of produce available either for marke t ing or for household consumpt ion . The 
second column shows the q u a n t i t y marketed. 1 2 2 
TABLE 32 
Y e a r 
N e t p r o d u c t i o n 
( p r o d u c e c o n -
s u m e d o r m a r -
k e t e d ) 
P r o d u c e m a r k e t e d P r o d u c e m a r k e t e d 
i n p e r c e n t a g e s o f 
n e t p r o d u c t i o n 
i n P e n g ő s ( a t 1925—1927 p r i ce s ) 
1 9 2 5 . . . . 2616 1764 67 
1 9 2 6 . . . . 2497 1645 66 
1 9 2 7 . . . . 2370 1517 64 
1928 2380 1533 64 
1929 2424 1572 65 
1930 2276 1423 63 
1 9 3 1 . . . . 2148 1296 60 
1932 2368 1516 64 
1 9 3 3 . . . . 2633 1781 68 
1934 2379 1527 64 
1935 2268 1416 62 
1 9 3 6 . . . . 2620 1768 68 
1937 2575 1723 67 
The first column shows a relat ive stabil i ty. Compared w i th the average 
of 1925—1927, t h e f luc tua t ion was largest in 1931 (14 per cent less), in 1930 
and in 1935 (9 per cent less in b o t h years). In all t h e other years t h e f luctuat ions 
never exceeded 5—6 per cent in e i ther direction ; t he best years were 1933, 
1936 and 1925. 
These f luc tua t ions are m u c h narrower t h a n those we find in the volume 
of t h e country ' s agricultural product ion as a whole, because t h e production of 
was invariably marketed at yearly national average farm prices. About one-third of all food 
produced for human consumption was consumed by the family , which consisted of the farmer, 
his wife, son (15) and daughter (12). Their diet was sl ightly better than the national average, 
but did not attain the biological opt imum (there was a lack in fats and in animal protein). 
The family is supposed to have been completely free of debts. Hired labour they would only 
employ during harvest. 
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 In order to show the quantitative changes, all produce was valued at constant prices 
(farm prices, national average for 1925 —1927). The table contains no separate column for 
household consumption, because this is supposed to have been constant; i ts value at 1925 — 
1927 prices amounted to P 852. 
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this f a r m was more var ied and well-balanced. Of course, the marke ted quan t i tv 
f l uc tua t ed more sharply because household consumpt ion remained constant . 
The f luctuat ions are , however, f ound to have been ra ther considerable 
if the marke ted quant i t ies are valued a t actual f a r m prices. During and af ter 
the crisis there was a wide gap between the actual m o n e y income of t h e farmer 
and the »value« of the marketed produce computed a t constant prices. (See 
Table 33.) 
Whils t the weather did, to a cer ta in extent , influence the volume of 
marke ted produce and , consequently, t h e money income (see columns 1 and 
2 of Table 33), it was m o r e decisively influenced b y t h e price f luc tua t ions , so 
T A B L E 33 
Y e a r 
M a r k e t e d p r o d u c e va lued a t 
I n d e x n u m b e r s 
of m a r k e t i n g 
p r i ce s 
1925—1927 = 100 
c o n s t a n t p r i ces ac tua ' p r i ces 
p e n g ő 
1925-1927 = 
100 p e n g S 
1925-1927 = 
100 
1 9 2 5 . . . . 1764 107,4 1740 106,1 98,8 
1 9 2 6 . . . . 1645 100,2 1605 97,9 97,7 
1 9 2 7 . . . . 1517 92,4 1573 95,9 103,8 
1 9 2 8 . . . . 1533 93,4 1484 90,5 96,9 
1929 1572 95,7 1401 85,5 89,3 
1 9 3 0 . . . . 1423 86,3 1164 71,0 82,1 
1 9 3 1 . . . . 1296 78,6 907 55,3 70,3 
1 9 3 2 . . . . 1516 92,0 865 52,8 57,4 
1 9 3 3 . . . . 1780 108,1 920 56,1 51,9 
1 9 3 4 . . . . 1527 92,6 760 46,4 50,0 
1 9 3 5 . . . . 1416 85,8 745 45,4 52,9 
1936 1768 107,3 1121 68,4 65,8 
1937 1723 104,5 1154 70,4 67,2 
t h a t t h e ac tua l value of the produce sold fell ex t remely sharply (see columns 
3—4). T h e last column of Table 33 indicates the average market ing price level 
of this f a r m which sank exact ly by 50 per cent between the basis period and 
1934. A n d , as also the wea ther was exceptionally b a d in 1934 (and in 1935), 
it was in those two years , and not in 1933, that the money income was lowest, 
being 46 and 45 per cent , respectively, of the basis per iod. 
Now we have to examine for w h a t purposes this money income was used. 
In the first place, par t of the production costs and t h e taxes had t o be paid. 
As t hey h a d no debts, t h e balance coidd be expended either for consumption 
or for investments. 
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Concerning the t a x b u r d e n and product ion costs of t h e farm in quest ion 
we m a y refer to Table 26 which is based on the same s tudy. 1 2 3 Suffice i t to 
point out t h a t the produc t ion costs which had to be pa id in money (chief ly 
purchases of manufac tu red goods, ve te r inary ' s fees, insurance charges, etc.) 
dropped to a smaller ex ten t t h a n did the money income. T h e lat ter at i ts lowest 
point (1934—1935) fell to 45 per cent of the basis level. A t t h a t time, p roduc t ion 
costs were rising again : in 1934 and 1935 t hey amoun ted to 68 per cent and 
71 per cent of the basis level. Consequently, t he sum remain ing after deduct ion 
of product ion costs fell m u c h more sharp ly t han did t h e t o t a l money income ; 
it reached its lowest point in 1935, at 40 per cent of t h e basis level. 
This effect received a d d e d momen tum on account of t h e rigidity of t axa -
t ion. (The direct taxes bu rden ing this imaginary fa rm are shown in Table 26.) 
Therefore, a f te r deduction of taxes, the remainder of the money income dimin-
ished to a still greater e x t e n t . Even in 1933, in spite of a very good ha rves t , 
it was not more than 46 per cent of the basis level, and sh rank to 35 per cent 
and 30 per cent in 1934 a n d 1935. 
Thus , the money to be freely used, which resulted f r o m the »ideal« f a rm-
ing methods employed b y th i s peasant fami ly , fell to less than one- third of 
wha t it had been before t h e crisis. 
I t is wi th this ra te of reduction in our family's b u d g e t that we h a v e to 
compare the prices oj consumer goods which were necessary for our peasan t 
fami ly . The first item of these consists of w h a t would be called minor shopping 
expenditures. The s tudy on which this investigation is based , restr icted this 
group to a possible minimum. 1 2 4 All these articles became scarcely any cheaper 
dur ing the crisis. Their combined annual prices were a lways somewhere abou t 
P 100 ; so t h a t whilst before the crisis they absorbed only about 10 per 
cent of the family budget , la ter on t hey rose to one-f i f th , and in 1935, one-
four th . 
The second i tem is clothing expenses. Here, too, on ly the most modera te 
needs were t aken into consideration.1 2 5 
1 2 3
 For technical reasons, money costs of production were not shown separately in Table 
26. They are the difference between the figures of the first and third columns of the table .For 
convenience, we give here the pengő values in the order of the years from 1925 to 1937 : 280, 
273, 253, 226, 246, 195, 184, 179, 199, 190, 200. 
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 Apart from minimum quantities of salt, yeast, vinegar, and spices, the said study 
accorded no more than 22 kilograms of sugar a year to the whole fami ly (that is, 5,5 kilograms 
per capita, which is exactly one-half of the national average of sugar-consumption during 1930 — 
1934), 1,5 kilogram of coffee substitute, and some minimum quantities of kerosene, candles, 
matches, and soap (or caustic soda if soap was made at home). 
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 The farmer and his son were each supposed to wear the same »Sunday best«, an 
overcoat and a hat over many years (grown out suits of the boy were supposed to be sold or 
bartered), while at work they each wore the same cheap working-clothes over two years. The 
woman and her daughter were supposed to make their own dresses, one each year (alterna-
tively a summer or winter dress) ; only overcoats and shawls were bought ready-made. Under-
wear and bed-linen were also made at home. The purchases of, and mending expenses for, foot-
wear were also very moderately estimated. 
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How v e r y moderate t h i s est imate of clothing expenses was can be seen 
f r o m the fac t t h a t the index number given b y the Trade Unions ' Council fo r 
t h e minimum clothing expenses of a workers ' family of five was es t imated a t 
P 703 per a n n u m for 1925—1927, whilst t h e estimates on which our s t u d y is 
based envisaged only half of t h i s amount for t h e same per iod, considering t h a t 
peasant clothes were cheaper t h a n urbane ones (the more so as some of t h e 
former were home-made), a n d t ha t our peasan t family comprised only f o u r 
members . Fo r la ter years, t h i s basic amount of clothing expenses was modif ied 
in proportion t o the changes of t h e T. U. C. clothing index number . Thus, one 
m a y rest assured tha t the e s t ima te of clothing expenses in th i s s tudy is b y n o 
means a l iberal one, as t h e las t thing a Right-wing socialdemocrat-controlled 
T . U. C. woidd do is to publ ish figures showing t h a t the l iving conditions of t h e 
workers are intolerable. I t is obvious tha t t h e clothing expendi tures as calculated 
b y the T. U. C. were most modera te . Our s tudy , however, reckons only w i t h 
an amount represent ing one-half of the T . U . C. clothing expenses, or more 
precisely, 60 pe r cent of t h e m if we consider the difference in the number of 
children. 
Table 34 gives a more complete p ic ture of the effects of the crisis u p o n 
t h e conditions of the working peasants . The prices of consumer goods were even 
more rigid t h a n the prices of production goods. Between t h e basis period a n d 
1932, there was only a reduc t ion of 3 per cent in the expendi ture for consumers ' 
goods, whereas a t the same t i m e , the money income was n e a r l y halved. 
Thus, while before the crisis it had been possible for th i s peasant f ami ly 
t o pay the t axes , secure a more or less sa t is factory diet, cover t h e (very res t r ic ted) 
needs of consumers 'goods a n d still have an unexpended ba lance of P 500—600: 
th is balance s h r a n k to two- th i rds already in 1929, to less t h a n one-third in 1930, 
a n d was t r ans fo rmed into a n annual deficit of about P 100 in the next five 
years (except t h e year 1933 w h e n a very good harves t brought a small »surplus«) . 
I n order to be able to judge w h a t this change meant to ou r family, we m u s t 
consider t h a t in 1931, 1932, 1934 and 1935, when the deficit was about P 100, 
t h e y found themselves faced w i t h the a l te rna t ive of cut t ing the i r very modes t 
clothing expenses by 40 per cent , or t igh ten ing their bel ts , in order to cover 
t h e deficit b y market ing par t of their own food . In the la t te r case, a very serious 
restriction would have been necessary because, for instance in 1935, the a c t u a l 
va lue of all home-produced food consumed b y the family amounted only t o 
P 478. Thus, only a reduction of more t h a n 20 per cent of t h e diet could h a v e 
covered the deficit . This m u s t have led to serious malnut r i t ion , for in 
such cases t h e cuts are m a d e , as a rule, in the consumpt ion of milk, eggs, 
poul t ry etc. , t h a t is foods tuf fs tha t conta in the most va luab le proteins a n d 
vi tamins . 
In real i ty , most working peasants appl ied both »solut ions« combined : 
t h e y were worse-fed and worse-clad t h a n before. 
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TABLE 34 
Y e a r 
Cash in h a n d 
p e n g ő 
T o t a l c o n s u m p t i o n e x p e n s e s 1925—1927 = 100 S u r p l u s ( i - o r 
d e f i c i t (—) p e n g ő 
1925 1242 600 109,6 + 641 
1926 1096 532 97,2 + 564 
1927 1085 511 93,3 + 574 
1928 993 543 99,1 + 450 
1929 930 556 101,4 + 374 
1930 739 564 103,0 + 175 
1931 466 557 101,7 - 91 
1932 468 531 96,9 - 63 
1933 530 485 88,4 + 45 
1934 371 461 84,1 - 90 
1935 343 444 80,1 - 101 
1936 719 472 86,1 + 247 
1937. . . 724 502 91,6 + 222 
The picture is not qui te complete as ye t . If we say t h a t between 1931 
and 1935 bo th the diet and the clothing needs of our f ami ly of working middle-
peasants had to be cut drastically by about 10 per cent and 20 per cent , re-
spectively, th is s ta tement is t rue only on t h e unders tanding tha t , between 1931 
and 1935, these people : 
1. did not spend a penny on replacement of the i r f a r m implements or 
household goods ; 2. were spared misfortunes such as serious illnesses, losses 
of livestock, or some great loss of income ; 3. had no dependan t s to keep besides 
their own two children ; 4. had no debts whatever . 
* 
These reservations most clearly show t h a t this »imaginary fami ly« of 
ours were living under condit ions which were more favourab le t han the average. 
Accordingly, most working peasant families had their l iving s tandards even 
more sharply reduced. 
The question m a y arise whether i t would be possible to assay t h e effects 
of the most impor tant aggravat ing fac tors . There are, as a mat te r of f ac t , no 
real chances of such an appraisal being given. Wha t could be done is only to 
charge the budget of the fami ly with the replacement costs of their f a r m imple-
ments and household goods, wi th the probable value of livestock losses and of 
similar misfortunes, wi th t h e keep of a t h i rd child or of an aged family member , 
wi th t h e average liabilities of a fa rm of th is size, or even wi th the per capi ta 
expendi ture on spirits and tobacco (the l a t t e r two i tems alone would a m o u n t 
to P 4 0 — 5 0 a year!) . 
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These addi t ional conjectures , however, would not m a k e our example 
more »typical«, jus t as the horse depicted in some ve te r inary text-books as 
bear ing t h e symptoms of every known horse-disease is no t typical . On the 
contrary , we should thus obscure the very impor tan t process called »the differ-
ent ia t ion of small commodi ty producers«. I t is known t h a t t h e small commod-
i ty producers fa rm with different efficiency and luck. Some of t hem contract 
deb ts (and if so, then their deb t s probably exceed the »average« because some 
others have no debts) ; some are affl icted wi th more adversit ies than the rest ; 
some have a leaning towards profiteering, others have no t , and so on. W h a t 
should be stressed is the fact t h a t the process of differentiation among the middle-
peasants went on with singular rapidity during the crisis and in the two years 
following it, because of the extremely narrowed remunerativeness ; and this f ac t 
is fairly well demonst ra ted also by our example . 
However, the circumstances enumerated above under 1—4 are of grea t 
importance. Being acquainted wi th these conditions, one is permi t ted a fuller 
unders tanding of how precarious was the position of the middle peasant fa rms 
dur ing and a f te r the crisis, even if they were run most efficiently. Therefore it 
is worth while to examine t h e m one by one. 
We have not as yet gone in to the problem of replacement and inves tment . 
E v e n so it goes without saying t h a t the amount of P 500—600 which before t h e 
crisis remained for this peasan t family a f t e r deduction of product ion costs, 
t axe s and consumption expenses, did not ensure any possibility of expanded 
reproduct ion. E v e r y penny of this sum was needed to keep t h e f a r m going more 
or less on a s t eady level, and to enable the family to recover — at the price 
of a couple of years of hard pr ivat ions — f r o m such misfor tunes as a serious 
illness126 in t h e family or the loss of a horse, or a cow, or a sow. All this was 
not easily done even before t h e crisis. The cost price of the agricultural imple-
ments of our f a r m may be es t ima ted at P 2000, their average length of life being 
10 years, t h e annual replacement costs of implements m a y have been abou t 
P 200, and those of the l ivestock, P 200—300.127 
126
 »There is documentary evidence to the effect that the illness of a six-year-old child 
lasting six months devoured the house and six holds of land of a family of three earning men and 
of four able-bodied women in Veszprém County«, — wrote Béla Malcomes, in Hungarian Farmers' 
Review, Budapest, 1935, p. 358. It is obvious from the text that the i l lness devoured at first all 
that could be afforded from the income of six holds and from the earnings of seven workers, and 
in addition, ate up the house and the land as well. 
12
 ' In 1929 (and on the whole also in the preceding years) the wholesale price of a plough 
was P 85, that of the cheapest sowing machine P 630, of a corn-sbeller P 107, of a corn grinder 
P 175. The modest furniture and kitchen equipment also required some replacement from time 
to time, something had to be spent on the reparation of the cottage, stable, sties, maize shed 
etc. One light draught-horse cost P 250 — 500 according to quality, a milch cow P 300 — 400. 
Thus, for the amortization of the price of two horses and one cow P 100 —150 must have been 
saved annually through 8 —10 years, or, as another alternative, the aged animals could have 
been replaced by home-bred young ones. In the latter case, money expenditure would have 
been less, but the fodder stock would have been heavily taxed, with the result of a serious reduc-
tion in the marketable quantity of produce for two or three years. 
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All in all, t h e annual replacement of product ion equ ipment would have 
cost P 400—500 before the crisis. Bu t the prices quoted above also give an idea 
of t h e serious d i f f icu l ty the possible death of, say, a horse or a cow would lead 
t o . Even the d e a t h of a sow or a porker would reduce the income by P 150. 
When comparing the e x t e n t of the possible losses128 w i t h the annua l 
»unexpended balance« of the pre-crisis years, it becomes obvious tha t even 
in this period it was not very easy for the middle-peasant to secure the necessary 
replacement . Li t t le was needed to throw him in to serious t roubles , to compel 
h i m to sell pa r t of his land a n d t hen gradually sink to the r a n k s of the poor 
p e a s a n t r y . I t is in the light of this very precarious si tuat ion, which prevailed 
even before t h e crisis and even on the best peasan t farms, t h a t one may j u d g e 
w h a t hardships t h e shrinking of t h e »money surplus«, and its even tua l t ransfor-
ma t ion into a deficit,129 during a n d following the crisis, spelt for f a r m s of this size. 
This mean t , first of all, t h a t f rom the middle of 1930 r ight u p to the begin-
n ing of the Second World W a r t h e possibility of replacing t h e implements a n d 
buildings in the required degree, or in m a n y years of merely keeping t h e m in 
good repair, was ruled out even in such exper t ly- run , absolutely u n e n c u m b e r e d 
middle-peasant f a rms . Any such expendi ture could have been covered only a t 
t h e expense of t h e level of nu t r i t i on and clothing which was in itself unsat i s -
f ac to ry . But in most cases even t h e most severe re t renchment could no t have 
secured an a d e q u a t e replacement of the means of production, t h a t is, s imple 
reproduct ion . Of expanded reproduct ion no middle-peasant could even d ream. 
Secondly, th is meant t h a t a n y serious illness of a family member , or loss 
of livestock or o the r such mis for tunes must inevi tably spelt ru in even for middle 
p e a s a n t s f a rming most efficiently under the given conditions. If their cow died 
t h e y were compelled to save u p every penny over two or t h r ee years to b u y 
a n o t h e r ; and in t h e meant ime, there was no mi lk to consume or to sell. If it 
was one of the i r porkers t h a t died, then e i ther t h e family h a d to go wi thout 
f a t a n d meat for a year, or the i r money income was reduced b y 20 per cent . 
I f one of the i r two horses d ied , very probably t h e y could never afford to b u y 
a n o t h e r . They h a d to be c o n t e n d e d with one horse, to wear ing it down before 
t i m e th rough overworking. As a result, the l and was tilled b a d l y , and the crops 
w e r e poor, p a r t l y because of less f a rmyard m a n u r e , and t hey could not afford to 
b u y artificial fertilizers. And if i t was their only horse t ha t died, they had to 
t u r n to the ku lak or the big landowner to h a v e their land ploughed for one 
q u i n t a l of wheat per hold. T h u s , t o secure the ploughing of 12 holds, the family 
was compelled to par t with 20 per cent of the i r money income (or only 10 per 
cent if t hey cut the i r consumpt ion of bread b y ha l f ) . 
128
 Damages done by fire or hai l are here disregarded, for insurance charges are included 
in the production costs. 
129
 It should be noted that not even after 1936 was there a »money surplus« of the extent 
prevalent in the pre-crisis years, for the rise in farm prices could not then keep pace with the 
rise in the prices of manufactured goods and in taxes. 
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This form of exploi ta t ion would soon be followed b y others : of grain o r 
money loans, they would contract debts wi th the shopkeeper , and would s ta r t 
hiring themselves out , h i red labour, each of which represented a new s tep on 
the downhil l road on which there was no stopping a n y more. 
We should also m a k e a brief inqui ry as to how th ings would have worked 
out , had our imaginary fami ly had an additional child or an old dependant to-
keep. I n our original invest igat ion the fami ly consisted of only four persons 
all of w h o m were able-bodied and capable of work. Besides the f a rmer and his 
wife, the i r 15 year old son took his ful l share of f a r m and household work; 
the daugh te r , 12, who still went to school, would also t a k e par t in f a r m work 
during t h e busy season a n d help in t h e household too, t ak ing care of pou l t ry 
etc. Thus , th is family h a d no dependants to keep who were incapable of work. 
For the count ry as a whole, t he average si tuation was different . According to 
a 1943130 statistics, H u n g a r i a n middle-peasant families had , on the average , 
4,5 members . 17 per cent of the to t a l populat ion of middle-peasant families 
was children under 12 years , and 8,1 per cent was people over 66 years or o ther-
wise incapable of work. Thus , about one-four th of this populat ion did no t t ake 
part in product ive work . 
Supposing t ha t our family had a th i rd child of, say, 9 years or an old 
dependan t to keep, we find t h a t they were much worse off . The child would have 
been the greater burden . I n the first place, a considerable proport ion of the 
money income would h a v e been lost as t hey would have had less p roduce t o 
sell. Secondly, addi t ional shop and school expenses would have resul ted. I n this 
case t h e »money surplus« or deficit would be modified in the following way : 
As may be seen, t h e keeping of a th i rd child caused serious difficulties 
in the fami ly budget . E v e n in the years 1925—1927 there hardly remained 
enough money for a normal replacement of implements and livestock. Middle-
peasant families with t h e same number of, or more, members had to live even 
in the bes t three years pa r t l y by living u p their p rope r ty . Such families were in 
a serious di f f icul ty a l ready in 1929—1930, and f r o m 1931 on they h a d a life 
full of cares. The money income was never — not even in the good harvest 
year 1933 —• enough to cover the product ion and consumpt ion expenses, not 
to ment ion replacements . I n some years it was so low tha t the fami ly was 
compelled to cut its c lothing expenses b y 40—80 per cent if t hey w a n t e d t o 
keep u p their former nu t r i t i on level ; or else, if t h e y wanted to keep the i r 
former level in clothing, t h e y were compelled to sell over one-half of t h e food 
t hey used to consume themselves. Of course, pract ical ly neither of these al ter-
nat ives presented itself in such an ex t reme form ; b u t i t is obvious t h a t such 
families were compelled s t r ic t ly to reduce bo th their diet and clothing at the 
same t ime , without being left anyth ing for replacement costs. 
1 3 0
 Eleventh report of the former Institute for Agricultural Pol icy, Budapest, 1943, p. 5* 
(In Hungarian.) 
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TABLE 35 
Y e a r 
S u r p l u s or d e f i c i t ( i n P e n g c e s ) of 
F a m i l i e s w i t h 
t w o J t h r e e 
c h i l d r e n 
1 9 2 5 . . . . + 641 + 426 
1 9 2 6 . . . . + 564 + 355 
1 9 2 7 . . . . + 574 + 367 
1 9 2 8 . . . . + 450 + 230 
1 9 2 9 . . . . + 374 + 184 
1 9 3 0 . . . . + 175 + 95 
1 9 3 1 . . . . - 91 - 165 
1 9 3 2 . . . . - 63 - 215 
1 9 3 3 . . . . + 46 — 85 
1 9 3 4 . . . . - 90 — 232 
1 9 3 5 . . . . - 101 - 262 
1 9 3 6 . . . . 
-f 247 + 101 
1 9 3 7 . . . . + 222 + 63 
If we regard the lat ter aspect it must be emphasized t h a t middle-peasant 
families wi th a similar number of members were, even a f te r 1935, hard ly a n y 
be t te r off. Their »money surplus« was t h e n still only one-four th of w h a t i t 
had been in 1925—1927. A n d , as even the pre-crisis income was not enough 
to secure ful l replacement : t h e discontinuance of replacement over a per iod 
of almost t en years made cer ta in purchases of animals, implements , bu i ld ing 
repairs etc. absolutely inevitable about 1936. To achieve these, the family was 
compelled to restr ic t their diet and clothing needs to the same extent as du r ing 
t h e crisis. A fa i lure to do so would have inev i tab ly led ei ther to the comple te 
d isrupt ion of fa rming , or the sale of a piece of land. 
Finally, we must t ry to judge the condi t ion of our middle-peasant f a m i l y 
in the case of having liabilities. 
If , in doing so, we were to rely on deb t figures representing the na t iona l 
average per hold, we would no t get anywhere ; it is evident t h a t when a f a r m 
was encumbered wi th debts , these were necessarily greater t h a n the average 
amount , 1 3 1 for a t t he same t ime there were f a rm s which were free of deb t s . 
Therefore, we h a v e to take t h e average of t h e encumbered farms of the corre-
sponding group of size. On this basis, the liabilities of a 15-hold f a rm at the end 
of 1932 m a y be est imated a t P 5000. I t is infer red tha t these debts had b e e n 
1 3 1
 At the end of 1932, agricultural debts in national average amounted to P 137 per 
hold. (See Table 24.) This amount was about 15 times the total net income of the landed property 
as fixed in the land-register. 
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accruing f r o m 1925 on, a t t h e same ra te as had the to ta l indebtedness of H u n -
garian agr icul ture been accumulat ing, a n d t ha t of t h e P 5000, P 3000 were 
long-term debts , which is a very moderate es t imate as compared with the na t iona l 
average ; b u t we shall see t h a t even in th i s case, the accruing debts would have 
greatly exceeded the financial means of our farmer , even if it is assumed t h a t 
he had h u t two children. 
The financial posi t ion of the farm m a y be correctly reviewed only when 
we look at i t in its to ta l i ty . Tha t is, we have to add the money income resul t ing 
f rom the sales of produce to the loan receipts . (See Table 36.) 
TABLE 36 
Y e a r 
» S u r p l u s « ( - f ) o r d e f i c i t ( — ) a f t e r 
d e d u c t i o n of c u r r e n t e x p e n s e s f o r 
p r o d u c t i o n & c o n s u m p t i o n 
B a l a n c e ( + o r —) of l o a n r e c e i p t s 
a n d a m o r t i z a t i o n s 
U n e x p e n d e d b a l a n c e f o r r e p l a c e -
m e n t a n d i n v e s t m e n t ( + ) o r g r o w t h 
of i n d e b t e d n e s s ( — ) 
p e n g o e s 
1925 + 641 + 641 
1926 + 564 + 1092 + 1656 
1927 + 574 + 802 + 1376 
1928 + 450 + 712 + 1162 
1929 + 374 + 692 + 1066 
1930 + 174 + 472 + 646 
1931 91 — 548 — 639 
1932 63 — 436 — 499 
1933 + 45 — 326 — 281 
1934 - 90 — 208 — 118 
1935 - 101 — 182 — 283 
1936 + 247 — 182 + 65 
1937 . . . + 222 
— 
182 + 40 
Table 36 shows mos t clearly the s ta r t l ing reverse which took place in 
the condit ions of the indeb ted part of Hunga r i an agriculture. The deter iorat ion 
of the condit ions of these farmers during and af ter the crisis was incomparably 
greater t h a n it was in t h e case of those who were indebted. The former disposed, 
before the crisis, over considerable sums for replacement and investment pur-
poses, whereas their financial situation became unbearable during and a f te r 
the crisis w h e n they could no t raise new loans but had to amortize the old ones. 
Our imaginary f a rm of 15 holds, when no t encumbered, h a d a deficit ranging 
f rom P 60 t o P 100 dur ing t h e crisis. The deficit of an averagely encumbered 
fa rm of the same size a m o u n t e d to more t h a n P 600 in 1931, to P 500 in 1932 
and so on. The money ba lance varied f rom P - f 1656 to P — 639 (1926 to 1931), 
whilst in t h e case of the unencumbered f a r m it f l uc tua ted between -J-564 and 
—91 during t h e same per iod. The deficit of encumbered farms cont inued to 
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be ve ry serious unti l 1935 ; and even af te r , a great pa r t of the money surplus 
deriving f rom sales of produce was devoured by p a y m e n t s of in teres t . 
I t is t rue tha t only about one-third of all middle-peasant farms were encum-
bered wi th banks debts,1 3 2 and t ha t even within this category there were large 
differences. But there were also o ther debts whose effect upon this par t icular 
category of farms we are able to assay. However, our assessment of the proport ion 
of long-term debts was very modera te and put the accruing interests fa r below 
the average. Wha t is more impor tan t , our figures show t h a t the indebtedness 
would have created a catas t rophic s i tua t ion even if its ex ten t had been much 
smaller t h a n our conjec ture . 
* 
W e have built up an imaginary peasant fa rm, supposed to have been 
run unde r the most favourable condit ions possible for a middle-peasant a t the 
given s tage of historical development . Our investigation has led us s tep b y s tep 
to t h e recognition t h a t even this »model« middle-peasant was always balanced 
on the razor ' s edge, and t ha t broad masses of the middle-peasantry were driven 
on to t h e road leading to an incredible deterioration of nut r i t ion and clothing, 
to t h e sapping of their vi tal energy, the wasting away of their animals and 
buildings, t he ruthless exploitat ion of t h e soil, to poorer crops. I t is in the light 
of these considerations t h a t one can wholly and t ru ly unders tand the teaching 
of Lenin, which has been our guidance in making this inquiry : »Small scale 
f a rming manages to exist b y methods of sheer waste — was te of labour and the 
vital energy of the fa rmer , waste of s t r eng th and the qua l i ty of the cat t le , and 
waste of the productive powers of t h e land. Consequently, any invest igat ion 
which fails to examine these circumstances thoroughly is nothing more nor 
less t h a n bourgeois sophistry.«1 3 3 
The middle classes 
The effects of the crisis, aggravated by a government policy serving the 
monopolies and hostile to the people, severely affl icted the middle-classes as 
well. W e have already analyzed the condit ions of the middle-peasants . As for 
the petty bourgeoisie of the towns, a considerable part of craftsmen and retailers 
were ru ined . 
E a c h year thousands of c ra f t smen and retailers became b a n k r u p t and 
closed the i r workshops or shops. The number of bankruptc ies t rebled over 
pre-crisis. In 1933 about 46 per cent of all craftsmen were exempted f r o m the 
1 3 2
 Cf. Tables 24 and 25 : of the 144 000 farms between 10 and 20 holds, 40 658 were 
encumbered with bank debts. 
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income tax , the i r income having fallen below t h e taxabi l i ty level. Eighty per 
cen t of the c ra f t smen liable to t a x a t i o n earned an average of P 1,26 a day, a consid-
e rab le par t of which amount w e n t for taxes. In t h e same year , in a memorandum 
sen t to Par l iament and the Government , the Nat ional Federa t ion of Craftsmen's 
Associations s t a t ed t h a t 80 per cent of all workshops were wi thout orders. The 
crisis of the building indus t ry alone created a most critical s i tuat ion for more 
t h a n for ty crafts .1 3 4 
The intellectual workers were also severely affected by t h e economic crisis. 
Most of them drew miserable salaries or were unemployed. 
First of all, we have to examine the s t anda rd of living of the emloyees of 
private firms, represent ing t h e b u l k of the salaried class. Of course, we disregard 
t h e few thousands strong upper s t r a t um of this group, whose services in organ-
izing in close communi ty of in teres t with industr ia l and bank ing capital, t he 
exploi ta t ion of workers and employees, were remunera ted wi th excessive 
»salaries« at t h e expense of t h e prof i ts . Nor do we include here t h e managerial 
class, which, t hough classified in t h e category of employees, had its share of the 
p rof i t s . The position of this class of people was na tura l ly inseparable f rom 
t h a t of the big capitalists. 
The overwhelming m a j o r i t y of the employees of pr iva te f i rms had to 
suffer serious privat ions dur ing t h e crisis. This was par t ly due to t h e fact t h a t t h e 
retai l prices of foodstuffs scarcely followed the slump of wholesale prices in 
which the agrar ian crisis expressed itself, and also, t ha t the d rop in the prices of 
manufac tu red goods and the charges of services was even smaller. On the other 
h a n d , salaries were cut down heavily during the crisis. The decisive factors 
were , however, t h e mass dismissals and t h e almost complete lack of new 
employments . I t was due to these factors t h a t the total income of this category 
as a whole diminished in a f a r greater measure t h a n the earnings of individual 
employees. This implied t h a t — jus t as in case of industr ia l workers — the 
average income of the families belonging to this category was also reduced 
in a greater measure t h a n t h e average earnings of one employee. There were 
no jobs for t h e rising generat ion, which had to be suppor ted b y the parents , 
o r , on the contrary , elder f ami ly members who had been sacked, depended for 
their sustenance on the earnings of the young. 
If we a d d the es t imated number of unemployed employees and their 
fami ly members to the n u m b e r of the dependan t s of the ac tual ly employed 
— for, practically, all these non-working people depended on the earnings of 
those who were fo r tuna te enough to hold down a job —, we f i n d t h a t whilst be-
fore the crisis there were 1237 non-earning people for every 1000 breadwinners, 
in 1933 this ra t io was 1605 for 1000 (See Table 38). 
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In examining t h e conditions of t h e employees of private f i rms , another 
i m p o r t a n t fac tor has to be taken into consideration. When the employers tried 
to t ake the edge off their troubles resul t ing f rom t h e fall of sales a n d prices, 
credit restrictions, etc. par t ly by dismissing some of their employees and 
reducing the salaries of the rest, i t was , of course, not the general-managers, 
directors, etc., t h a t these measures a f fec ted . Also in the various depar tments 
of the various companies it was again the highly-placed and higher-paid tha t 
were retained in service. The percentage of low-salaried employees was fur ther 
diminished by the non-employment of young clerks. Thus, when we f ind t ha t 
t h e average annua l salary of the Budapes t pr iva te employees in 1933 still 
amounted to 85 per cent of the pre-crisis level, and t h a t also the na t iona l average 
represented 75 per cent of the 1929 salaries, we m u s t remember t h a t these 
averages do no t indicate the reduct ion of the individual employee 's salary. 
Of the factors enumerated above, we shall deal at f i rs t wi th the prices 
oj consumers'' goods and oj services. 
In 1929 the Budapest Bureau of Statistics compiled a detailed stat ist ical 
survey concerning the household b u d g e t records of 50 employees ' families. 
This work contains p lenty of details concerning t h e incomes, diet , clothing, 
fuel , lighting, and miscellaneous expenses, rents, etc.1 3 5 For obvious reasons, 
th is investigation was never repeated. Still , the f igures a t hand suit our purposes 
because by selecting a typical fami ly and analyzing their various expenses 
i t em by i tem, we can f igure out, t ak ing into account t h e t rend of prices in later 
years , how much t hey would have h a d to pay for t h e same quant i t ies of food, 
manufac tu red goods, etc. as they had consumed in 1929. For the purposes of 
t h e present analysis, we have chosen a family of th ree living on a salary of 
a b o u t P 300 a m o n t h . 
The household expenses computed b y this me thod are shown in Table 37. 
T h e y are based on the supposition t h a t in each year t h e family bough t the same 
quant i t ies of food, clothing, fuel, etc. of the same qual i ty as they did in 1929, 
a n d t h a t their o ther needs (lodging etc.) were likewise met . 
According to the table, food was t h e only i tem t h a t became considerably 
cheaper ; expendi ture in this group was at its lowest point in 1934, totalling 
one- th i rd less t h a n in 1929. 
The lowering of prices was much less considerable in clothing (23 per cent 
be tween 1929 and 1934). Other i tems were hard ly a n y cheaper. As for fuel 
and lighting, t he price of coal rose b y 14 per cent between 1930 a n d 1931, and 
n e v e r changed af te rwards . In the same period, the price of f irewood also rose 
b y 8 per cent ; in 1932 it came down b y 16 per cent (only 7 per cent as compared 
w i t h t h e 1929 level). The price of gas remained unal te red between 1929 and 
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1935. I n the group of miscellaneous expenses, t he re was a reduct ion of only 
10 per cent between 1929 and 1932. On the whole, even in the cheapest year , 
i. e. in 1934, the main ta in ing of t h e 1929 s t a n d a r d of living would have cost 
T A B L E 37 
Food C l o t h i n g F u e l & l i g h t i n g M i s c e l l a n e o u s T o t a l e x p e n s e s 1 3 6 
Y e a r 
e x p e n s e s i n P e n g ő 1929 = 100 
1929 1600 384 340 462 3642 100,0 
1930 1402 392 333 468 3451 94,7 
1931 1327 380 347 423 3333 91,5 
1932 1200 360 362 424 3202 87,9 
1933 1108 312 342 409 3027 93,1 
1-934 1058 290 342 410 2956 81,1 
1935 1128 286 342 407 3025 83,0 
1936 1151 304 335 418 3064 84,1 
1937 1201 356 336 434 3163 86,8 
this fami ly only 19 pe r cent less t h a n in 1929. 
We have now to examine t h e salaries of t h e employees. I n working out 
the t o t a l number of th i s category of people, t h e same method was used as in 
the case of indus t r ia l workers, t h a t is, the r e tu rns of the 1930 Census, and 
the annua l changes in the figures published by t h e social insurance inst i tutes 
were t a k e n into accoun t . The results are shown b y Table 38. 
T A B L E 38 
Y e a r E m p l o y e d U n e m p l o y e d 
N o n - w o r k i n g 
d e p e n d a n t s 
N o n - w o r k i n g 
d e p e n d a n t s 
u n e m p l o y e d 
N u m b e r of 
n o n - w o r k i n g 
a n d u n e m p l o y e d 
f o r e v e r y 
1000 e m p l o y e d 
1929 107 477 12 500 120 540 133 040 1237 
1930 106 688 16 838 120 074 130 912 1283 
1931 103 177 21 926 119 608 141 534 1371 
1932 96 836 29 844 119 142 148 986 1539 
1933 94 795 33 462 118 676 152 138 1605 
1934 100 276 29 558 118 210 147 768 1474 
1935 101 888 29 523 117 744 147 276 1445 
1936 106 617 26 371 117 278 143 649 1347 
1937 112 205 22 360 116 812 139 172 1240 
1 3 6
 Including P 856 for rent each year. 
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An army of more t han 33 000 unemployed intellectual workers was the 
deciding factor t h a t left its ma rk on the conditions of this class of people during 
t h e crisis. 
Whilst the n u m b e r of persons who had to live on the earnings of one 
employee grew considerably, salaries were decreasing. This is shown b y Table 
39. 
Thus, the per capi ta income share diminished more rapid ly t h a n t h e average 
salary. I t was reduced by more t h a n one-fourth dur ing the crisis. I t is remarkable 
t h a t it remained s t agnan t for a long t ime af ter the crisis. This m a y b e explained b y 
the fac t t h a t the »reserve army« of unemployed was, even in 1937, by 80 per cent 
larger t h a n in 1929. 
This was due in no small measure to the fac t t h a t a great number of 
former ly non-working members of the families of this group — chiefly wives 
and daughters — h a d b y now gone to work in office, or were out to f i n d a job, 
considerably boosting the supply of manpower which acted as a check on the 
rise of salaries, despite the fact t h a t , in consequence of t h e gradual building-up 
of »controlled economy« and the growing t endency towards monopolist ic s ta te 
capital ism, the growth of the n u m b e r of employees ou ts t r ipped even t h e growth 
of product ion. 
TABLE 39 
Y e a r E m p l o y e d 
A v e r a g e a n n u a l 
s a l a r y 
P 
T o t a l e a r n i n g s 
mi l l ion P 
C o m b i n e d t o t a l 
n u m b e r of 
e m p l o y e d , 
u n e m p l o y e d , 
a n d o t h e r 
d e p e n d a n t s 
P e r c a p i t a 
e a r n i n g s 
P 
1929 107 477 2700 290,2 240 517 1270 
1930 106 688 2646 282,3 243 600 1159 
1931 103 177 2560 264,1 244 711 1079 
1932 96 836 2443 236,6 245 822 963 
1933 94 795 2308 218,8 246 933 886 
1934 100 276 2233 223,9 248 044 903 
1935 101 888 2192 223,3 249 155 890 
1936 106 617 2165 230,8 250 266 922 
1937 112 305 2155 241,8 251 377 962 
Thus, the modera te rise in t h e per capita earnings was due to the growth 
of t h e personnel, which absorbed abou t one-half of the unemployed, and not 
to a n y rise of salaries. This is evident f r o m the fact t h a t , as soon as the increase of 
the personnel slowed down (e. g. f r o m 1934 to 1935), per capita earnings again 
diminished. 
6* 
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Table 40 compares per cap i ta earnings wi th the household expenses of 
our model family. 
TABLE 40 
Y e a r 
L i v i n g c o s t s of m o d e l f a m i l y neces -
s a r y t o k e e p u p 1929 l i v i n g 
s t a n d a r d 
P e r c a p i t a i n c o m e ( i n c l u d i n g 
e m p l o y e d , u n e m p l o y e d , 
a n d o t h e r d e p e n d a n t s ) 
i n d e x n u m b e r s , 1929 = 100 
1 9 2 9 . . . . 100,0 100,0 
1 9 3 0 . . . . 94,7 96,0 
1931 91,5 89,4 
1 9 3 2 . . . . 87,9 79,8 
1933 83,1 73,4 
1 9 3 4 . . . . 81,1 74,8 
1 9 3 5 . . . . 83,0 74,3 
1 9 3 6 . . . . 84,0 76,4 
1937 86,8 79,7 
We f ind t ha t between 1930 a n d 1937, the per capita income was invariably 
less t h a n what would have been necessary to main ta in the 1929 s t anda rd of 
l iving. Thus the salaried workers, too, were severely affected b y the crisis, 
even if less severely t h a n were indus t r ia l workers and working peasan ts . 
On the other hand , af ter t h e crisis the improvement of the i r conditions 
was slower and less comprehensive t h a n in the case of other workers . In many 
cases, indeed, not even the year 1937 brought a n y improvement . 
* 
The civil service was regarded b y the Horthy-cl ique as one of the mains tays 
of the i r regime. Civil servants, ac t ive or pensionary, const i tu ted a m u c h greater 
percentage of the whole popula t ion t h a n in pre-war Hunga ry . 
Following the outbreak of t h e crisis, it was only a f te r a long hesi tat ion 
t h a t t h e Government decided to reduce the civil servants ' salaries. I t even 
effected a par t ia l rise in their salaries in 1930 and 1931, as an electioneering 
tr ick.1 3 7 Act X X Y I of 1930 favoured the members of the a rmed forces, guaran-
tee ing them, or the i r widows a m o r e advantageous t r ea tmen t in the event of 
disabi l i ty or dea th result ing f r o m accidents while on du ty . The same law also 
accorded various o ther advantages to the officers and detectives of the gendarm-
erie and police. 
1 3 7
 From the middle of 1930 on, higher rent allowances were paid to employees residing 
in 72 localities. 
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The a rmed forces of H o r t h y were gran ted fu r the r advan tages in t h e 
1930—1931 Budge t . I t provided for a revision of salary categories for members 
of t h e a rmy, river-forces, cus toms staff , gendarmerie, and police. This re-adjust-
m e n t resulted in a rise of salaries on the one h a n d , and in the t rans format ion 
of certain kinds of extra p a y into addi t ional allowances to be reckoned in t h e 
old-age pensions. The impor tance of this measure is shown b y t h e fact t h a t 
i t was greatly responsible for t h e increase in the proport ion of personal expenses 
in the State budge t f rom 51,7 per cent in 1929/1930 to 54,1 per cent in 1930/1931.138 
Final ly , on J u l y 1, 1931, ano the r par t ia l rise of civil servants ' salaries came 
in to force. 
All this happened in the middle of the s lump, when prices fell, the earnings 
of employees and workers were declining, unemployment was mount ing , S ta te 
revenues were shrinking, the Treasury wrestled wi th deficit , and the Government 
t u r n e d to foreign f inance capi ta l and its agents, t he various foreign governments , 
and the League of Nations, for assistance. 
Characterist ic for the privileged position of civil servants was Act X L Y I I 
of 1930, which introduced various new taxes and a supplement to the t a x 
imposed on the salaries of p r iva te employees,1 3 9 bu t left t he salaries of civil 
servants absolutely free f r o m all t axa t ion . 
The same law provided for a 10 per cent reduction in the civil service 
to be carried th rough in the nex t six years . A government decree of 1931 ordered 
t h a t this reduct ion (which included also t h e na tu ra l vacancies of positions) 
be carried out in four years . 
This measure , which was not eventual ly fulf i l led wi thout fail, affected 
f i r s t of all t h e lower categories. The tendency to increase the proportion of 
higher-paid officials cont inued to work. Wi th in a constant or only slightly 
decreasing to t a l , the annua l promotions caused a constant growth of this 
propor t ion . 
In the a u t u m n of 1931, t h e Financial Commit tee of the League of Nat ions, 
a t t he request of the Hungar i an government , met in Budapes t . The Commit tee 
proposed to t h e Government t h a t it should slash the appropr ia t ions of t h e 
budget and cut the number of civil servants considerably.1 4 0 
The f i r s t salary-reduction came into force on September 1, 1931. This was 
followed b y another on J a n u a r y 1, 1932 ; a th i rd on Ju ly 1, 1932 and a f ou r th 
on March 1, 1933. The salary reduct ions amoun ted to the percentages indicated 
below : 
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Categories I—III . (Ministers, Secretaries of State) . . . 30 per cent 
« IV. (Depar tment heads) 25 « « 
« V—VI. (Ministerial Counsellors and 
Assistant Counsellors) 23 « « 
« VI I . (Ministerial Secretaries) 21 « « 
« VI I I . (Assistant Secretaries) 19 « « 
« I X . (Junior clerks) 18 « « 
« X — X I I . (o ther employees) 16 « « 
Fami ly allowances and communicat ion supplements were also reduced . 
The r a t e of reduction of the pensions was somewhat greater . 
Comparing the salaries of civil servants with those of employees of pr iva te 
f i rms 1 4 1 we f ind t h a t t h e average sa lary of the la t te r was much lower. The 
nat ional average salary of employees performing intellectual work was P 225 
a mon th in 1929. This corresponded to the salary of the lowest bu t one category 
in the civil service, or t o t h e salary of an a t t endan t Category A in the City Admin-
is t rat ion of Budapest . Dur ing the crisis these low salaries of the employees 
suffered f a r greater reduct ions t han t h e corresponding salaries in the civil service. 
In 1932 t h e average sa la ry was ten per cent lower t h a n in 1929 whilst t he 
difference in the corresponding Sta te category was only four per cent . This 
discrepancy continued t o grow. 
I t is to be emphasized t ha t while between 1930/1931 and 1933/1934 the 
number of civil servants was reduced only by 2600, or 1,8 per cent, t h e number 
of employees figuring in t h e social insurance statistics diminished b y 21 000 or 
twelve per cent. 
Of course, there were large sections of civil servants who were in very 
s t ra i tened circumstances. At the end of 1933 for instance, 2500 unemployed 
teachers pet i t ioned the Minister of Educa t ion for employment , and 600 of the 
employed teachers were no t fully paid even their meagre salaries ; t he arrears 
of salaries amounted to P 1,5 million. The Nat ional Union of Teachers repeatedly 
protested against the sa la ry reductions which part icular ly affected the teachers, 
whose salaries had even before the crisis been exceedingly low. 
* 
Par t icu la r ly sad was the plight of those professionals who obta ined their 
diploma during the crisis ; most of t h e m could not f i nd positions, or work 
of any k ind . Those who were lucky enough to f ind a position had to accept 
exceedingly bad and humil ia t ing t e rms . At the end of 1929, the Diósgyőr I ron 
Works engaged young engineers for wages amount ing to P 0,40 an hour . I t was 
1 4 1
 For this purpose, instead of the rough averages given by the social insurance statis-
tics, we have used the result of our own calculations, in which we tried to leave out salaried 
employees not engaged in intellectual occupations. 
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s t ipu la ted t h a t if they would quit their employment within the next seven 
yea r s they would have to repay half of their wages. 
According to a m e m o r a n d u m of the Budapes t Chamber of Engineers 
d a t e d October 9, 1931, the s i tuat ion of the engineers was absolutely hopeless, 
whether t hey worked on own account or were employed, or were looking for 
employment . 
Almost t h e only source of earning were t h e scanty public works. 
When in 1931, a number of engineers were engaged to project a bridge 
to be built in Budapes t , t hey were paid m o n t h l y salaries of P 140. At the same 
t ime, they h a d to sign a wr i t ten engagement t o abandon all claims to a pension 
or compensation and to accept the possibility of their being dismissed at a n y 
t ime. After two years, their sa lary was reduced to such an ex ten t which even 
t h e bourgeois press was p rompted to denounce. »The work, accomplished in t h e 
service of the Hungar ian State , b y a married, perhaps not quite young, qualif ied 
mechanical engineer with no r ight to a pension, is valued b y the State a t P 112 
a month ; t he work of an unmarr ied engineer is remunera ted wi th P 70 a m o n t h , 
or P 16 a week . . . Their meagre salaries are lower than the min imum sa lary 
of the despised «relief worker» . . . 1 4 2 of the City Adminis t ra t ion , whose work 
is not comparable to the exert ing, highly qual i f ied brain work required by t h e 
project ing of a bridge.«143 
A univers i ty s tudent , who was compelled to work for m a n y years as an 
a t t e n d a n t in office in the City Adminis t ra t ion , wrote to the Mayor of Budapes t 
asking him to promote him to the post of a t e m p o r a r y official. H e wrote, »In 1925, 
I , then a univers i ty s tudent , was compelled b y the illness of m y mother t o 
accept the post of a t t endan t in office. I t was promised to me t ha t I should 
be promoted in three months (i. e. to the post of an official). I a m sorry to say 
t h a t 8 years have passed wi thout this promise hav ing been kep t . I beg you t o . . . 
t ake into consideration t h a t I have a family of f ive to k e e p . . .«1 4 4 . 
Under t h e pressure of mass discontent , t he Cabinet of Ministers was 
forced to deal with the problem of prevent ing unemployed professionals f r o m 
being plunged into »ut te r pover ty« . In compliance with a Government decree, 
t h e Ministry of Defence allocated in two a r m y barracks one hundred of these 
people, giving them »officer 's beddings« and other rank 's ra t ions . »They live 
in separate rooms in groups of 6 to 1 2 . . . Some of them had unt i l now lived in 
night-shelters or cheap hotels. Now they h a d no t only board and lodging, b u t 
also a home, yielding their former places t o o the r poor people in n e e d . . . T h e y 
live in groups wi th their colleagues of the same profession a n d mental i ty.«1 4 5 
142
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This is how the bourgeois press glorified a shameful act of the government by 
which t h e y »provided« for a few unemployed professional people, i n s t ead of 
securing t h e m employment . 
A mos t glaring example of such »care« was seen in 1933 when unemployed 
professionals were banished f rom a univers i ty canteen which was run b y t h e 
City of Budapes t . The f ree luncheons served here generally consisted of a 
ladleful of soup and t h e same measure of vegetables. Dur ing universi ty t e rms 
about 700, in summer abou t 350, s tuden t s and unemployed professionals used 
to lunch here. The l a t t e r received only t h e left-over — t h a n k s to the s tuden t s . 
One d a y t h e Dean of t h e Universi ty of Economics came in and announced t h a t 
unemployed professionals would be no longer permi t ted to lunch there, because 
their presence had »a prejudical effect , moral ly, upon t h e s tudents .« I n s t e a d 
of giving assistance to these starving people, the Professor explained t h a t in 
his view there was a need to »examine the i r cases one b y one t h a t we m a y 
see jus t how they became and have remained unemployed.« At this po in t one 
of the unemployed cut in , saying : » I t ' s no t we t ha t have brought this coun t ry 
to such a pass ! . . . We c a n ' t be held responsible for the pooh-bah !« The Professor 
retorted b y saying : »Whena general leads his soldiers into bat t le , he mus t 
not show t h e m beaten and ragged soldiers.« A voice again in ter rupted : » W e 
don ' t w a n t to be led in to batt les . We w a n t to eat.« Of course, in te r rupt ions 
were of no avail. There appeared a not ice on the b lackboard of the canteen , 
saying t h a t f rom September on only persons matr icula ted to the Univers i ty 
would be admi t t ed . The S ta te of big landowners and big capitalists compelled 
unemployed professionals to queue up before soup-kitchens. This act a f fec ted 
also s tuden t s who did no t have the money to matr iculate , though m a n y of t h e m 
worked th roughout the year as day-labourers to earn t h e money for t h e nex t 
universi ty t e rm. 
The fascist regime m a d e no real effor ts to relieve the distress of intel lectual 
workers and unemployed professionals. At the beginning of 1933 the Cabinet 
discussed t h e results of a »social scheme«, launched wi th the object of provid ing 
positions for young professionals. The results were the organising of a commi t t ee 
and, later on, the holding of a conference a t t he prime minister 's office on t h e 
problems of youth . Characteristically, t h e chairman of the conference proposed 
to establish a »scientific ins t i tu te to analyse t h e problems of the young generat ion« 
with the t a s k of a »cons tan t registration of statistical f igures concerning young 
people who could not be employed in t h e field of their profession«, and of the 
»elaboration of a more pract ical educat ional system on the basis of the lessons 
drawn f r o m the present overproduction ( tha t is overproduct ion of e d u c a t e d 
people ! — M. I.) ; construct ion of the sociographical char t of the condi t ion 
of y o u t h . . . «146 The representat ive of t h e you th organisations corrupted b y t h e 
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government , suppor ted this eyewash by the rul ing classes : »This road will lead 
to t h e social u n i t y of Hungar i an youth and m a y be the s tar t ing-point of a 
scientifically-based, ideal re fo rm movement .« 
All this remained , na tu ra l ly , on the level of »ideal reform movement« , 
as t h e condition of the intel lectual workers, employed or unemployed, went 
f r o m bad to worse. 
Bálint H ó m a n , the fascist Minister of Educa t ion of the Horthy-regime and 
a w a r criminal, appealed to t h e capitalists to employ some of t h e unemployed 
professionals. At t h e same t i m e he prepared measures which he considered 
sui table to diminish largely t h e number of graduates leaving the universities 
a n d colleges. He s ta ted tha t »every year, 2300—2500 graduates are leaving t h e 
universities and colleges though no t even half cf this number are able to f ind 
positions«, and said he hoped t h a t »the Secondary Schools Bill, which has jus t 
been draf ted , and the proposed restrictions in t h e universities will prevent 
t h e alarming growth of the n u m b e r of unemployed professionals.«147 Of course, 
such »reforms« did not bring a b o u t the least improvement in the conditions of 
t h e unemployed ; the problem of providing employment for t h e m remained 
unsolved. 
* 
We have analyzed the conditions of the various sections of the working 
people of H u n g a r y during t h e »stabilization« period preceding the World 
Economic Crisis, th roughout t h e years of this crisis and — in order to show t h e 
effects of the l a t t e r — also dur ing the period of t h a t peculiar depression which 
followed it . The conditions of t h e working class, the working peasan t ry , and the 
intellectual workers alike, were , during the whole period of H o r t h y fascism, 
even in its relat ively best years preceding the crisis, much worse t h a n in 1913. 
I n 1929, on t h e eve of the crisis, they were considerably worse off t han in a n y 
of t h e preceding years. 
Throughout the World Economic Crisis, real wages of industr ia l workers 
kep t decreasing, and the l iving s tandard of the working class as a whole, as a 
consequence of t h e mass unemployment , d ropped even more sharply. The real 
earnings and t h e extent of employment of f a r m workers also diminished se-
verely. The working peasant ry was in the grips of an agrarian crisis. They were 
compelled to sell their produce a t exceedingly low prices, their money income 
dwindled to a min imum whilst t he drop in t h e prices of manufac tu red goods 
was much smaller because of t h e growing s t rength of monopolies and because 
of the economic policy of t h e Government which spurned t h e interests of 
t h e people. The middle-classes — craf tsmen, retai l t raders , and the various 
sections of the intelligentsia — also became impoverished. Thousands of crafts-
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men a n d retail t raders were ruined. The conditions of the employees deter iorated 
owing to salary reductions and mass unemployment . Very similar was the situa-
tion of the professionals, especially the young who th roughout the crisis found 
no employment . 
The ruling classes endeavoured, wi th the assistance of the government , 
to shif t t he burden of t h e crisis on to the backs of the working people. This was 
made possible for t h e m by the colossal growth of unemployment (a quar te r 
of a million of indust r ia l workers, half a million of f a r m workers, and about 
33 000 intellectual workers were unemployed) . Thus, a large-scale wage reduct ion 
was possible when, a t t h e same t ime, industr ial prices in H u n g a r y did not fall 
in propor t ion to the price s lump on the world marke t , as a consequence of a 
government policy which served capital is t interests and showed a t endency 
toward Sta te capi tal ism. 
The most characterist ic fea ture of this crisis — and a sign of its peculiar 
gravi ty — is the fact t h a t when the capitalists a lready began to recover f r o m 
the consequences of t h e crisis the conditions of the working masses cont inued to 
deter iorate . The development of real wages in indus t ry , the position of the 
middle-peasant fa rmer whose conditions we have analyzed, the day-wages in 
agr icul ture , the living s t andard of the middle classes alike show t h a t the real 
income of the working people did no t even begin to rise during the period of 
»recovery«. On the cont rary , t hey continued to diminish by a few per cents 
because — and this is t h e decisive fac t — prices and taxes were a l ready be-
ginning to rise. Thus, t h e real earnings of the working people diminished or 
s tagna ted till as late as 1935. I t was only in 1936 or in 1937 t h a t their s i tuat ion 
began slightly to improve. But none of these categories could ever regain its 
1929 s t anda rd of living, not to ment ion the level of 1913. 
The decaying forces of capital ism in Hunga ry — as the forces of world 
capi tal ism in general — were not s t rong enough to enable the ruling classes 
to f i n d a »normal« bourgeois way-out f rom the crisis. Dur ing the period of 
depression the drive a f t e r m a x i m u m prof i ts continued th rough the increased 
impover ishment of the ma jo r i ty of t h e working people and by means of militari-
zat ion. 
In t h e second half of 1937, ano ther serious crisis began which led to the 
Second World War. The symptoms of this crisis were evident also in Hunga ry . 
But b y this time the Hungar i an rul ing classes had a l ready switched over to 
the rap id preparat ion of war , open mili tarization and to the bui lding-up of a 
monopolistic war-t ime S ta te capi tal ism. All this opened a new chapter in t h e 
history of the working masses. 
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ПОЛОЖЕНИЕ НАРОДНЫХ МАСС В ВЕНГРИИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА 1929 -1933 гг. 
М. Инце 
Р е з ю м е 
Экономический кризис 1929—1933 гг. был первым мировым кризисом после первой 
мировой войны. Его характеризовало прежде всего то, что он развился на почве всеоб-
щего кризиса капитализма, переплелся с аграрным кризисом, в результате чего исключи-
тельно обострился сам кризис, а последующая за ним депрессия продолжалась особенно 
долго. 
Во время этого кризиса особенно обострились противоречия капиталистического 
строя: противоречия между рабочими и капиталистами, между империалистическими 
и колониальными странами, а также противоречия между империалистическими стра-
нами. Кризис обострил всеобщий кризис капитализма. Он положил конец временной 
стабильности, характеризовавшей капиталистический мир в период между 1924 и 1929 
годами. Ведущие капиталистические страны не смогли после кризиса поднять свое произ-
водство выше уровня 1929 года. В Венгрии кризис был особенно разрушительным. Создан-
ный в 1919 году, после свержения диктатуры пролетариата, с помощью империалистов 
Антанты контрреволюционный режим сделал все возможное, чтобы сложить бремя 
кризиса с плеч капиталистов и помещиков на рабочий класс и трудящееся крестьянство. 
Автор в трех главах проанализировал влияние кризиса на различные слои венгер-
ского общества. В первой главе говорится о положении рабочего класса, во второй — 
о положении трудящегося крестьянства, в третьей — средних слоев общества. 
Положение р а б о ч е г о к л а с с а во время кризиса определяли два главных 
фактора : снижение зарплаты и массовая безработица. Исходным пунктом анализа влия-
ния кризиса является вообще 1929 год. Поэтому автор считает нужным посвятить часть 
своей книги ознакомлению с положением в 1929 году. Он доказывает, что покупательная 
способность зарплаты в период между войной и кризисом достигла кульминационной 
точки в 1926 году. Однако покупательная способность зарплаты даже в этот год едва пре-
вышала 70% уровня 1913 года, а в 1929 году уже вновь пала до 68,5%. В 1929 году значи-
тельна была уже безработица и среди промышленных рабочих : по оценке автора число 
безработных в фабрично-заводской промышленности, в горно-рудной и металлургиче-
ской промышленности могло составлять уже 76 тысяч человек, то-есть 12 процентов всех 
рабочих. 
В период между 1929 и 1932 годами, из которых последний считают обычно годом 
наибольшего обострения кризиса, номинальная зарплата снизилась до 81 процента уровня 
1929 года, число же безработных возросло до 240 тысяч человек, то-есть до 35,8 процента 
общего числа рабочих. Оба эти процесса продолжались и в 1933 году; в этот год номи-
нальная зарплата составляла 77 процентов уровня 1929 года, число же безработных 
выросло до 242 тысяч человек, то-есть до 35,9 процента числа всех рабочих. 
В соответствии с учением И. В. Сталина, согласно которому при анализе поло-
жения рабочего класса какой-либо капиталистической страны надо принимать во вни-
мание также и соотношение между работающими и безработными рабочими, автор знако-
мит с результатами своих выводов в этом направлении. Разделяя сумму выплаченной 
зарплаты на общее число действительно работающих и членов их семей, а также безработ-
ных и членов их семей, он показывает, что в 1929 году на одного человека приходилось в 
год 708 пенгё, и до 1932 года эта сумма уменьшилась круглым счетом до 400 пенгё. 
Далее, на основании прожиточного индекса по данным Всевенгерского Совета 
Профсоюзов, автор анализирует покупательную способность этой номинальной суммы. 
Согласно этому анализу прожиточные издержки семьи будапештского рабочего, имею-
щего троих детей, составляли в 1929 году 3918 пенгё, в то время как в 1932 году для под-
держки такого же жизненного уровня было необходимо 3494 пенгё. В то же время, по 
предыдущей оценке автора, доход такой семьи в 1929 году составлял 3540 пенгё, а в 1932 
году — 1997 пенгё. Таким образом, для поддержания жизненного уровня 1929 года в 
1932 году нехватало 1497 пенгё, то-есть 43 процентов всех необходимых издержек. 
Изменилось и распределение этой суммы. Значительная часть расходов, например, 
расходы на квартплату, отопление, освещение и т. д., не сократились или же сократились 
всего лишь на несколько процентов. Таким образом, сумма, остающаяся после вычета 
такого рода расходов на питание, одежду и другие цели, еще более сократилась : с 2736 
пенгё 1929 года до 1251 пенгё в 1932 году, хотя в этом году на поддержание жизненного 
уровня в 1929 году в этой группе расходов надо было 2789 пенгё. Предполагая даже то, 
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что семья совершенно прекратила покупку одежды и сократила все другие расходы, чтобы 
больше оставалось на пропитание, по сравнению с 1929 годом уровень пропитания надо 
было снизить более, чем на 50 процентов. Вследствие этого режим питания очень ухуд-
шился, не была удовлетворительна даже калорийность. 
Анализ положения к р е с т ь я н с т в а начинается данными о распределении 
земельных владений. В 1921 году контрреволюция осуществила »земельную реформу«, 
показную реформу, главной целью которой было разоружение революционных сил. И 
п о с л е реформы положение было таковым, что 1,6 млн. человек из 4,5 млн. аграрного 
населения совсем не имели земли, а полтора миллиона человек имели участки меньшие 
5 кадастровых хольдов (1 кадастровый хольд = 0.575465 г.), то-есть такие хозяйства, 
производство которых не могло обеспечить пропитание крестьянской семьи. Поэтому 
Венгрию называли »страной трех миллионов нищих«. Основой существования этого на-
селения являлся главным образом наемный труд. 
В то время, как
 1/3 аграрного населения страны не имела совсем земли, а в руках 
второй трети было лишь 9 процентов всей площади, более чем миллионная масса мелкого 
и среднего крестьянства, 24% аграрного населения владела 22 процентами земельной 
площади в виде'хозяйств величиной в 5 20 хольдов. Главной основой пропитания этого 
слоя крестьянства являлось собственное производство. Большинство их не нанималось 
на работу, но и не нанимало наемных рабочих. 
»Крупные крестьяне« или »кулаки«, имеющие хозяйства величиной от 20 до 100 
хольдов, владели 3,2 млн. хольдов, 20 процентами всей земельной площади, в то время 
как их число вместе с членами их семей составляло 286.000 человек, т. е. 6 процентов 
всего аграрного населения страны. Крупные помещики, имеющие хозяйства от 100 до 1000 
хольдов, вместе с членами их семей составляли 23.000 человек, '/г процента всего аграр-
ного населения владела 19 процентами территории страны. И, наконец, 745 поместий 
величиной свыше 1000 хольдов, распространявшиеся на 4,8 миллиона хольдов, на более, 
чем 30 процентов территории страны, кормили всего на всего 2242 человека. 
Автор в своей книге рассматривает положение лишь »трудящегося крестьянства«, 
то-есть аграрного пролетариата и мелких и средних крестьян, имеющих хозяйства величи-
ной от 5 до 20 хольдов. 
Значительная часть аграрного пролетариата, вместе с членами семей — 600.000 
человек, жили в крупных поместьях в качестве нанимающихся на годовой срок батраков. 
Преобладающую часть зарплаты они получали натурой. Таким образом, с падением 
цен во время кризиса снизилась и их зарплата, причем более, чем на 40 процентов по срав-
нению с уровнем до начала кризиса. Буржуазные экономисты того времени считали, 
что это не затрагивало батраков, потому что их не интересовала стоимость полученного 
в натуре и съеденного зерна и других продуктов. Это утверждение было простой фаль-
сификацией, потому что батраки всегда должны были продавать часть полученной про-
дукции, чтобы иметь возможность удовлетворить свои минимальные потребности в про-
мышленных товарах. А так как цены на промышленные товары во время кризиса снизи-
лись лишь на несколько процентов, батраки вынуждены были продавать гораздо боль-
шую часть своего полученного натурой заработка, вследствие чего в огромной мере сни-
зился уровень их пропитания. 
Подобным было положение и сезонных рабочих, зарплатой которых являлась опре-
деленная часть урожая (например, жнецы получали Vu, V12 и л и Да>ке Vi» часть соб-
ранного ими урожая и т. д.). 
Наконец, сельскохозяйственные поденные рабочие получали зарплату наличными 
деньгами, но во время кризиса эта форма наемного труда в сельском хозяйстве была 
сильно оттеснена на задний план, кроме того в большой мере снизилась и покупательная 
способность поденной платы. Автор измеряет здесь покупательную способность расхо-
дами на одежду, потому что аграрный пролетариат на пропитание зарабатывал вообще 
трудом, оплачиваемым в натуре, и полученные за поденную работу деньги расходовал, 
главным образом, на одежду. Измеряя таким образом покупательную способность поден-
ной оплаты мужского летнего труда можно видеть, что она снизилась на половину по 
сравнению с уровнем до кризиса. 
До кризиса безработица в сельском хозяйстве была очень большого размера. Трудо-
способность аграрного пролетариата и крестьян, имеющих карликовые хозяйства величи-
ной в 1 2 хольда, в годовом среднем можно было оценивать только на 50 процентов, но 
распределение занятости по сезонам была исключительно неравномерной, и в большей 
части года полмиллиона рабочих не имели работы. 
Положение мелкого и среднего крестьянства, живущего, главным образом, на 
доходы со своего производства, определяли низкие цены на сельскохозяйственные про-
дукты, мало снизившиеся цены на промышленные товары, неизменившиеся налоги и 
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растущая задолженность. Влияние всего этого автор показывает, приводя в качестве при-
мера судьбу крестьянской семьи, ведущей хозяйство на 15 хольдах в условиях, считаемых 
в тогдашнем положении наиболее благоприятными. Денежный доход такой семьи — в 
случае неизменного собственного потребления — в 1932 году составлял только 62 про-
цента дохода 1929 года. Одновременно денежные расходы на производство составляли 
80 процентов, а налоги — 90 процентов уровня 1929 года, так что остававшиеся семье налич-
ные деньги составляли только 50 процентов суммы, остававшейся семье в 1929 году. В то 
же время цены на промышленные товары ширпотреба пойти не изменились, и если в 1929 
году после покрытия издержек на товары потребления оставалось еще 370 пенгё для 
возобновления инвентаря (и этого не было достаточно для обеспечения простого воспро-
изводства!), то в 1932 году нехватало примерно 100 пенгё для покрытия издержек даже на 
товары потребления. 
В этом примере не фигурирует задолженность ; положение обремененной долгами 
части крестьянства, по численности примерно половины всего крестьянства, было еще 
тяжелее. В 1925 году, после стабилизации валюты, задолженность сельского хозяйства 
росла такими бурными темпами, что к 1929 году сумма задолженности составила уже 1,9 
миллиарда пенгё и к концу 1932 года, главным образом из-за просроченных процентов и 
не погашения займов, возросла до 2,2 миллиарда пенгё. В 1925 году задолженность сель-
ского хозяйства составляла только 1,4 процента всех его денежных доходов, в 1929 году 
— 9 процентов, а в 1932 году — уже 28 процентов. Преобладающая часть задолженности 
лежала на трудящемся крестьянстве;их задолженность составляла 1,1 миллиарда, то-
есть круглым счетом половину 2,2 миллиарда пенгё, в то время как им принадлежал 
только 31 процент земельной площади. 
В очень тяжелом положении были во время кризиса и средние слои городского 
населения. Обанкротились тысячи мелких ремесленников и розничных торговцев, умень-
шился заработок лиц свободных профессий, возросла безработица среди служащих. По 
отношению к последнему слою общества, самому крупному по численности, автор при-
меняет такой же метод оценки, как и по отношению к промышленным рабочим. Наибольшее 
число безработных среди служащих было в 1933 году, их число составляло 33.000 
человек, Таким образом, разделяя общий заработок работающих на общее число 
находящихся на службе и безработных частных служащих и их семей, можно 
установить, что на содержание одного человека в 1929 году приходилось 1270 
пенгё, а в 1932 году только 963 пенгё. По сравнению с сокращением доходов на 24 
процента, сокращение расходов на содержание семей служащих автор оценивает в 14 
процентов. To-есть, и средние слои общества, хотя и не в таком размере, как рабочие и 
трудящиеся крестьяне, должны были снизить свой жизненный уровень. Положение госу-
дарственных служащих было более благоприятным, потому что число увольнений и без-
работица среди них имели лишь небольшие размеры, и их жалования не были снижены 
в таком размере, как жалования частных служащих. 
Автор анализирует положение каждого из этих слоев общества и в годы после 
кризиса, вплоть до 1937 года. В качестве особой характерности кризиса 1929—1933 годов 
он подчеркивает, что с точки зрения широких масс влияние кризиса не прекратилось и в 
последующие годы. Наоборот, в годы депрессии их положение еще более ухудшилось. 
Это показывает образование как реальной зарплаты промышленных рабочих и частных 
служащих, так и заработка сельскохозяйственного пролетариата и положения трудя-
щегося крестьянства. Низшей точки все это достигло в 1935 году, улучшение в 1936 году 
было также незначительным : а в 1937 году начался новый кризис, с которым открылась 
новая глава и в формировании положения трудящихся масс. 

LE PROBLÈME DU RASSEMBLEMENT DES 
FORCES NATIONALES PENDANT LA GUERRE 
D'INDÉPENDANCE DE FRANCOIS II RÁKÓCZI 
par 
P. ZS. PACH 
Au cours du XVII e siècle qui servait de prélude à la guerre d ' i n d é p e n d a n c e 
organisée p a r François I I Rákóczi , les lu t tes pour l ' indépendance nat ionale , 
lu t tes qui s 'opposaient a u x tendances colonisatrices et à l 'oppression féodale 
de l 'absolut isme des Habsbourg , formaient , pour ainsi dire, une suite ininter-
rompue. De t e m p s en t emps même une par t i e de la classe dominan te de Hon-
grie se voya i t contrainte de s 'opposer à l 'absolut isme habsbourgeois et à son 
alliée, la réac t ion catholique, quoique a u p a r a v a n t — pour ne pas devoir fa i re 
face aux lourds sacrifices exigés par la l u t t e contre les Turcs et cra ignant aussi 
les mouvemen t s des serfs — ce f u t précisément cet te classe qui avai t p réparé 
le terrain pour l 'expansion des Habsbourg (et n 'omet tons pas de souligner que 
même au X V I I I e siècle la m a j e u r e par t ie de la classe dominan te cont inuera de 
jouer un rôle analogue). Une par t ie de la classe dominante devai t s 'opposer a u x 
Habsbourg , parce que la cour e t le clergé cathol ique ne se borna ien t pas à vouloir 
l 'évincer du gouvernement poli t ique du pays ; ils t enda ien t aussi à d iminuer 
ses propriétés, const i tuant ainsi un danger pe rmanen t pour ses possibilités d ' ex-
ploitat ion. Voilà pourquoi on t rouve de t emps à autre au camp des par t isans de 
l ' indépendance te l ou tel groupe de la classe dominante ; il y avai t des périodes 
où les grands propriétaires allaient j u s q u ' à prendre en main la direction de ces 
lu t tes . Néanmoins , d 'une manière générale, même pendan t cet te période de 
l 'histoire de la Hongrie la classe dominante res ta i t f idèle à la pol i t ique coutumière 
de ses hau te s trahisons « v e n d a n t le peuple hongrois pour des prof i t s matériels à 
tous ses ennemis.»1 
Mais ce siècle est caractérisé aussi pa r les soulèvements des masses la-
borieuses opprimées de la Hongrie , pa r les mouvements sans cesse renaissants 
des serfs. Paral lè lement au développement de la product ion de marchandises 
l ' exploi ta t ion seigneuriale devenai t de plus en plus lourde ; de même les con-
versions imposées p a r l a violence de la Contre- réforme et les abus des mercenaires 
impériaux aggravaient sans cesse la s i tua t ion de la paysanner ie , p rovoqua ien t 
une effervescence permanente dans les masses et les opposaient à plusieurs re-
1
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prises aussi b ien aux oppresseurs qu ' a u x in t rus étrangers . Ces mouvements de la 
paysannerie ne se déployaient pas i ndépendammen t des lu t tes pour l ' indépen-
dance, bien a u contraire, il existait des relat ions complexes ent re les deux séries 
de mouvements . Ces connexions se mani fes ta ien t dans trois domaines : d ' un 
côté, les l u t t e s de la paysanner ie se dir igeaient contre les grands propriétaires 
et les seigneurs nobles qu i , pour défendre leurs privilèges féodaux, t rahissa ient 
les intérêts de la patrie ; de l 'aut re côté, les mouvements de la paysanner ie 
— qui, au X V I e siècle, s ' é t a ien t souvent opposés aux conquéran ts turcs — for-
maient alors, au X V I I I e siècle une vive résistance vis-à-vis de la péné t ra t ion des 
Habsbourg ; enfin il f a u t ten i r compte aussi du fai t que dans bien des cas les 
luttes pour l ' indépendance fu ren t déclenchées précisément par les masses pay-
sannes exploitées. La l u t t e de classe de la paysannerie doit donc être considérée 
comme une par t i e i n t ég ran te de la lu t t e nat ionale . 
La ques t ion capitale des lut tes pour l ' indépendance du X V I I e siècle é ta i t 
le problème des relations qu ' i l y avait en t re la résistance des Ordres nobles et les 
mouvements de la paysanner ie . Resta i t à savoir, si le groupe, hostile a u x Habs -
bourg, de la classe des propr ié ta i res serait capable de s ' appuyer sur la paysanner ie 
e t s'il oserait profi ter des puissantes sources d'énergies révolut ionnaires qui se ca-
chaient p a r m i les masses laborieuses; au t r emen t dit , si ce groupe, pour s 'opposer 
d ' au tan t p lus eff icacement à l 'oppression ét rangère , avai t la facul té de créer 
ce large ras semblement des forces nat ionales , soutenu par les masses laborieuses, 
qui était l ' un ique garant ie de la réalisation et du main t ien de l ' indépendance. 
La principale conclusion qu i se dégageait des lut tes nat ionales du XVII ' ' 
siècle é ta i t la thèse qu' i l n ' é t a i t possible d 'obtenir de succès qu ' aux moments 
où le rassemblement des forces nationales s 'é ta i t plus ou moins réalisé (comme par 
ex. à l ' époque du soulèvement de Bocskai). E n revanche la conspirat ion de 
Wesselényi qu i n 'avai t guère envisagé les possibilités d ' une collaboration avec 
les serfs, d e v a i t nécessairement se réduire à une aven tu re avortée des g rands 
seigneurs. L e même sort f u t le par tage du soulèvement des hors-la-loi dans la 
région dite Hegyal ja , ce mouvemen t qui ne visait point à gagner la sympa th i e 
de la noblesse, était dès le débu t condamné à l 'échec. Des lu t tes précédentes on 
pouvait donc tirer l 'enseignement que vis-à-vis de l ' ennemi commun il fallait 
créer un la rge rassemblement des forces nat ionales. 
Cette conclusion é t a i t claire pour les hors-la-loi (en hongrois : szegénylegé-
nyek) et les fugi t i fs (en hongrois : bujdosók) qui se groupaient au tour de T a m á s 
Esze et qu i — pour la p l u p a r t d'origine paysanne — «déployant une act ivi té 
in in ter rompue parmi les paysans pauvres opprimés,»2 organisaient , dès les pre-
miers mois de 1703 la popula t ion rurale en vue de la lu t t e contre les oppresseurs 
étrangers. Conformément a u principe du rassemblement des forces, ce groupe 
2
 C'est un passage inconnu de l'autobiographie de Sándor Károlyi. (Magyar Könyvszende, 
1945,p. 113.). Je tiens à exprimer mes vifs remerciements aux camarades Tamás Esze et Gusztáv 
Heckenast pour les données qu'ils ont bien voulu mettre à ma disposition. 
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des hors-la-loi envoya ses délégués en Pologne et demanda à François Rákóczi 
qu i y vivait en émigration de re tourner en Hongrie et de se me t t r e à la tê te du 
soulèvement . La noblesse res ta i t passive ; elle ne pr i t aucune ini t ia t ive pour 
s 'associer à la guerre d ' indépendance. Selon une question que plus t a r d Tamás 
Esze aura bien le droit de poser au prince, «les nobles ne regardaient-i ls pas 
les yeux clos la ruine de no t re chère na t ion?» Ce n 'es t pas aux nobles, mais aux 
paysans devenus simples vagabonds que revient le méri te d 'avoir fa i t le premier 
p a s en vue du rassemblement des forces nat ionales. 
L ' in i t ia t ive des hors-la-loi et la délégation envoyée par les fugi t i fs exer-
cèrent une inf luence décisive sur l 'évolut ion intérieure de Rákóczi. A u p a r a v a n t 
— malgré le long laps de t e m p s qui sépara i t ses années passées au couvent des 
Jésu i tes à Neuhaus de son émigrat ion en Pologne — il n ' é ta i t pas parvenu 
beaucoup plus loin que son grand-père : de même que Wesselényi, il pensait 
à u n mouvemen t organisé pa r les ar is tocrates et la noblesse qui de leur côté, 
aura ient mis leur confiance su r tou t dans l 'a ide à espérer de dehors . . . Ce fu t la 
délégation des fugitifs qui — sinon d ' u n jour à l ' au t re , mais après beaucoup 
de médi ta t ions — éveilla en Rákóczi une idée nouvelle : la nécessité de colla-
borer aves les masses des t ravai l leurs e t de je ter les bases d 'un rassemblement 
de vas te envergure des forces nationales. Cette nouvelle conception, ce tou rnan t 
décisif de l 'évolut ion idéologique du pr ince se ref lè tent déjà dans sa proclama-
t ion de Brezan (début du mois de mai 1703) qui invi te «tous les vrais Hongrois, 
ecclésiastiques et laïques, nobles et roturiers, militaires et civils, qui a iment leur 
pa t r i e et désirent rétablir l 'ancienne l iber té glorieuse de notre cher pays», à 
p rendre les armes «pour no t re patrie, no t r e nat ion et not re l iberté ancestrale» 
e t aussi «pour la délivrance de la paysanner ie de tou te sa misère.»4 Ces phrases 
courageuses de la proclamation de Brezan qui préconisent un large rassemble-
m e n t des forces patr iot iques, de même que le p rogramme nat ional e t social de la 
proclamat ion et la remise des drapeaux p e r m e t t a n t le rec ru tement démont ren t 
bien qu 'à ce t te époque-là Rákóczi étai t dé jà parvenu à un point qu ' aucun de 
ses ancêtres n ' ava ien t jamais a t t e in t au cours des lu t tes antérieures pour l 'indé-
pendance du pays . Dans ce cas un ar is tocrate , voire le propriéta i re le plus en 
vue du pays s'allia aux insurgés paysans, parce qu'il é ta i t convaincu que la lu t te 
pour l ' indépendance nat ionale ne pouva i t ê t re séparée ni du renouvel lement 
intér ieur , ni de l 'ascension sociale de la classe des serfs. 
Lorsque, au pr in temps de 1703, l 'al l iance de Rákóczi et des insurgés pay-
sans de la région dite Tiszahát , pr i t naissance, il existai t déjà d ' au t re s condi-
t ions de la concentra t ion des forces et m ê m e dans une mesure plus considérable 
q u ' a u cours des dizaines d 'années a u p a r a v a n t . Les abus de la colonisation habs-
3
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bourgeoise et de la réac t ion catholique pesaient sur la paysanner ie à tel point qu ' i l s 
r enda ien t sa si tuat ion presque in tenable ; en même t emps ils pesaient sur les a u t -
res classes et les au t res couches de la société hongroise. «Les villes royales, écr i ra 
le prince plus ta rd d a n s ses Mémoires . . . é ta ient a u t a n t de témoins du régime 
autr ichien. Leur misère, le nombre res t re int de leurs bourgeois, l ' inexpérience 
de l ' indust r ie et l 'absence de l ' a r t i sanat démont ra ien t bien là que le pays mena i t la 
vie d ' u n orphelin et q u e les biens des orphelins sont tou jours à la merci des 
tu teurs .» 5 Dans bien des cas les bourgs étaient déchus au rang de simples vil la-
ges; p a r m i la petite noblesse, n o m b r e u x étaient ceux qui — selon les paroles de 
Rákóczi — «réduits à la pauvre té p a r l 'oppression al lemande, a p p a r t e n a i e n t 
p lutôt à la paysanner ie q u ' à la classe des nobles.»6 La noblesse moyenne con-
sidérait également le régime habsbourgeois comme u n pesant fa rdeau ; obligée 
de paye r la taxe mil i ta i re («portio»), elle souffrai t aussi des excès des garnisons 
impériales. Enf in cer ta ins grands propriétaires se rangeaient eux aussi p a r m i 
les méconten ts à cause de l ' influence du gouvernement mili taire e t du régime 
fiscal de Vienne ; la p e r t e des hau tes fonctions et des doléances d 'ordre écono-
mique n ' é ta ien t point de na ture à fa i re disparaî tre leur amer tume. « . . . Q u a n t 
aux g rands seigneurs, écrira Rákóczi , depuis que le peuple eut été a p p a u v r i 
par les exactions effectuées du côté autrichien, leurs revenus d iminuaient éga-
lement d ' une manière sensible et leurs propriétés héréditaires allaient dépéris-
sant.»7 
O u t r e le soulèvement des paysans on voyai t donc mûrir aussi la rés is tance 
nobiliaire. Toutes ces condit ions favorisaient l 'organisat ion d 'une guerre d ' indé-
pendance s 'é tendant a u x classes et a u x couches les plus diverses de la société : 
dès alors , la création d ' u n large f ron t de coopération nat ionale contre les H a b s -
bourg n ' é t a i t pas seulement nécessaire, mais même probable. 
Néanmoins, il se ra i t erroné de supposer que ce t te possibilité se soit aussi-
tôt t rans formée en réalité. Les autres classes, bien qu'elles eussent tou t i n t é r ê t 
à se débarrasser de l 'oppression habsbourgeoise ne s 'associèrent pas sans r e t a r d 
aux paysans du T i szahá t . Vis-à-vis du mouvement de la paysanner ie les g rands 
propr ié ta i res et la classe nobiliaire des comita ts ga rda ien t p e n d a n t quelque t e m p s 
leur a t t i t u d e habi tuel le : ils s 'efforçaient de l 'é touffer , p ré fé ran t même le 
régime étranger à t o u t essai de collaboration avec le peuple. Sous ce r a p p o r t 
rien n ' e s t plus significatif que la sévère ordonnance que le préfe t du comita t de 
Sza tmár , Sándor Károly i , opposa au débu t de mai au mouvement des Kourou tz : 
«Si, a u x villages, aux villes, dans les forêts et dans les champs on rencontre des 
5
 II. Rákóczi Ferenc emlékiratai (Mémoires de François II Rákóczi). Budapest, 1951, pp. 
5—6. 
6
 II. Rákóczi Ferenc önéletrajza (Autobiographie de François II. Rákóczi). Budapest, 
1876, p. 141. 
7
 Cf. Cantio alia de porcione. Szentsei-daloskönyv. Régi magyar verskönyvek. I. (Recueil 
Szentsei de chansons hongroises. Anciens recueils de poésies hongroises. I). Budapest, 1943, 
p. 37. 
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personnes sou tenan t la cause des Kouroutz ou a y a n t l ' in tent ion de s'associer 
à eux et d 'agi r de connivence, on doit aussitôt p rendre les mesures indispen-
sables pour les poursuivre, engageant pour cet te act ion des villages entiers.«8 
Un mois plus t a r d ce même préfe t , se m e t t a n t à la t ê t e de ses t roupes nobiliaires, 
dispersera une par t ie des serfs insurgés ; «plein de gloire, et de f i e r t é , il ne m a n -
quera de por te r à la cour de Vienne les cinq d r a p e a u x comme b u t i n en témoi-
gnage de sa f idél i té et de son heureuse in tervent ion contre les rebelles».8b «At ten-
dez un peu, maud i t e canaille, dit à la même époque le baron Nicolas Perényi 
à ses serfs, pour le moment vous donnez votre conf iance à Rákóczi , mais vous 
verrez b ien tô t l 'Allemand, avec l 'a ide de qui vous serez tous empalés.»9 N o n 
moins caractér is t ique est la déclarat ion, remplis de haine à l ' égard des p a y -
sans, du gent i lhomme nommé I s tván Nagyidai : «Si j ' ava is un cubulus de millet 
et si je savais que de chaque grain poussera un Al lemand, je ne ta rdera is pas à le 
semer à ce t te heure même.»1 0 Les nobles se r e t i r a i en t donc dans leurs châ teaux 
e t leurs manoirs . Au fond ce n ' é ta ien t que l 'accroissement r ap ide des t roupes 
paysannes «kouroutz», les bri l lants succès militaires et les tendances ant i -Habs-
bourg du mouvement , mises en relief par Rákócz i lui même, qui décida la 
majeure par t ie de la noblesse moyenne et une pa r t i e des grands propriétaires à 
soutenir la cause de la guerre d ' indépendance. Même à cette époque la noblesse 
des comita ts manifes ta i t une a t t i t ude indécise : «El le ne savait , écrit le prince, 
à qui s'allier, parce qu'elle craignait aussi bien le peuple que les Allemands».1 1 
Les comitats , les villes des hajdú-s et les villes royales n 'épousaient la cause 
du soulèvement q u ' a u moment où les t roupes des Kouroutz a t te ignaient leur 
terri toire ou au moins é ta ient capables de le passer sous leur contrôle. Les nobles 
de Szabolcs, avan t de se rendre au camp des Kourou t z , p rena ien t bien garde 
d'insérer dans les procès-verbaux du conseil dépar tementa l des documents 
a t t e s tan t leur f idéli té à l ' empereur ; quan t aux bourgeois aisés de Debrecen, 
ils n 'ouvr i rent les portes de la ville que sous l 'effet de la pression simultanée des 
citadins plébéiens et des t roupes kouroutz . On pour ra i t faire des constata t ions 
analogues — et même à plus for te raison — au s u j e t , des grands propriétaires, 
ces «Kouroutz malgré eux» ;12 leur sent iment na t i ona l ne «s'éveilla» que dans 
les murs d ' u n châ teau assiégé . . . Inut i le de dire qu ' une major i t é des grands 
propriétaires ne fu ren t j amais pour la cause de la guerre d ' indépendance ; la 
majeure par t ie des seigneurs laïques et sur tout des seigneurs ecclésiastiques s 'op-
posaient ouver tement à ce rassemblement des forces patr iot iques , se démas-
8 I I . Rákóczi Ferenc emlékiratai, p. 73. — II. Rákóczi Ferenc önéletrajza, p. 65. 
8Í>
 Cité par Tamás Esze : A tiszaháti felkelés (Le soulèvement de la région dite Tiszahát). 
Budapest, 1952, p. 5. 
9
 II. Rákóczi Ferenc emlékiratai, p. 40. 
10
 Cité par Tamás Esze : II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata. (La campagne de 
François II Rákóczi dans la région située au-delà de la Tisza). Századok, 1951, p. 36. 
11
 Ibidem. 
1 2 II . Rákóczi Ferenc emlékiratai, pp. 48—9. 
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quant c o m m e traîtres à la patrie et pa r t i s ans de l 'oppression é t rangère . Pour 
s'en convaincre , il suf f i t de prendre en considération un fait s ignif icat if : au 
commencement de 1704, quand la guer re d ' indépendance — s ' a p p u y a n t sur un 
vaste m o u v e m e n t popula i re en T ransdanub ie — ral l iant même la Hongr ie occi-
dentale, les aristocrates e t les prélats t r ansdanub iens se réfugièrent en Autr iche.1 3 
Tout c o m p t e fai t , il convient de souligner, une fois de plus, le rôle du peuple dans 
la guerre d ' indépendance : comme au d é b u t les paysans insurgés du Tiszahát 
avaient é t é les ini t ia teurs du rassemblement des forces nat ionales, de même 
plus t a r d aussi l 'adhésion enthousiaste e t l 'espri t combat i f des masses paysannes , 
«l 'aff luence des t roupes populaires»1 4 res ta ient a u t a n t de fac teurs essentiels 
de la réa l i sa t ion de cet te grande tâche. 
L ' a u t r e facteur décisif était cons t i t ué par la personne et la pol i t ique de 
Rákóczi. Le rassemblement des forces na t ionales n ' é t a i t imaginable que sous sa 
conduite. «Ma personne, écrit le pr ince lui-même, é t a i t la force, sou tenue par 
la patrie e t le prestige de mes ancêtres, qu i unissait les intentions des âmes péné-
trées d ' u n e idée commune». 1 5 D 'autre p a r t , le prince ava i t non seulement de l 'auto-
rité, mais aussi le sens pol i t ique pour ce indre autour de soi, grâce à une politique 
nationale consciente de ses buts , les forces sociales prê tes à s 'opposer à l 'ennemi 
commun : au pouvoir colonisateur des Habsbourg. Cet te pol i t ique nat ionale 
impliquai t , à proprement parler, deux tâches : d ' u n e par t il fa l la i t gagner la 
col laborat ion d'un n o m b r e suffisant de paysans insurgés et soutenir leur en-
thousiasme, leur combat iv i té , d 'aut re p a r t , il s 'agissait de maintenir à l 'engage-
ment au service de la cause nat ionale même, une par t ie notable des grands 
propr ié ta i res et des nobles . 
La première t âche é ta i t plus s imple à accomplir : les serfs, au moins au 
début du mouvement , s 'engageaient sans réserve à la l u t t e nationale: a y a n t beau-
coup souf fe r t sous l 'oppression é t rangère , ils rêvaient à une victoire qui , à leurs 
yeux, a u r a i t équivalu à l 'abolition d u servage. Les paroles encourageantes de 
Rákóczi n e faisaient qu 'a t t i ser cet espoir : d ' abo rd à Brezan, ensui te à la 
frontière d u pays, aux c a m p s de Kl imie tz et de Zavadka , «il promit à tous ceux 
qui p rend ra i en t les a rmes pour délivrer de son joug la pauvre n a t i o n hongroise 
l 'abolit ion des redevances seigneuriales e t l 'exemption d ' impôt.»1 6 Bien entendu, 
ces promesses ne pouva ien t résulter un iquemen t de la bienveillance personnelle 
du prince mais avant t o u t de la reconnaissance du fa i t que les serfs cons t i tua ient 
la base m ê m e de la guer re d ' indépendance et du rassemblement des forces 
13
 Cf. Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése (Entretien de deux hors-la-loi). 
Магуаг költészet Bocskaitól Rákócziig (La poésie hongroise de Rocskai à Rákóczi). Budapest, 
1953. p. 332. 
14
 Cf. Ágnes Várkonyi : A Dunántúl felszabdítása 1705-ben (La libération de la Trans-
danubie en 1705). Századok, 1952, 2, pp. 400—402. 
15
 II . Rákóczi Ferenc önéletrajza, p. 67. 
16
 Requête du régiment de Soitis, Gábor Balogh et Kövesdi accompagnée de la réponse de 
Rákóczi (17 février 1704). Miskolc. Requête de soldats kouroutz et des membres de leurs familles. 
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nat ionales . Rákóczi mi t donc sa confiance dans les paysans e t ceux-ci — après 
avoir pris connaissance des promesses princières pa r l ' in termédiai re des l e t t res 
o u v e r t e s — des hors- la-devenus loi officiers se groupèrent pa r plusieurs milliers 
sous les d rapeaux de la guerre d ' indépendance . «Les t roupes des Kourou tz , 
lisons-nous dans une requête de 1704, se composent surtout de serfs qui p r i ren t 
les armes sous l 'e f fe t de la promesse qu'ils l u t t e ra i en t pour leur p rop re affranchis-
sement.»1 7 
La seconde tâche qui consis tai t à gagner la sympath ie de la noblesse, 
posai t des problèmes plus épineux. Au début , c o m m e nous v e n o n s de le consta-
te r , la noblesse résistai t v ivement au soulèvement , pusqu'elle considérait l ' ac -
t ion de la paysanner ie comme u n danger pour ses intérêts de classe. Néanmoins 
ce problème devai t être résolu, puisque dans ce t t e si tuation seule la noblesse 
pouva i t devenir la classe dir igeante de la guerre d ' indépendance . P o u r galvaniser 
la noblesse, il ne suff isai t pas de m e t t r e en relief les doléances provoquées p a r 
l 'oppression habsbourgeoise ; au surplus, il fa l la i t démontrer q u e les seigneurs 
disposés à s'allier aux insurgés n ' a v a i e n t rien à c ra indre du côté de la paysanner ie 
et q u ' i l s ne seraient menacés que dans le cas où ils s 'opposeraient au mouvement 
des serfs. C'est pourquoi déjà dans la p roc lamat ion de Rrezan, Rákóczi mit e n 
relief les doléances communes et en même t e m p s il interdit t o u t e action dirigée 
cont re la personne et les propr ié tés des nobles e t des ecclésiastiques1 8; dans la 
p a t e n t e de N a m é n y (18 juillet) il s 'adressa s u r t o u t aux «seigneurs nobles», 
les i nv i t an t à re jo indre les camps dans trois jours : en même t e m p s il formula — 
s' a p p u y a n t sur la vigueur du soulèvement popula i re — une sérieuse menace à 
l 'adresse des membres de l 'opposi t ion : au cas où ceux-ci e t leurs propriétés 
au ron t à souffrir du fer et du feu , ils n ' au ron t à l ' a t t r ibuer q u ' a u manque d e 
pa t r io t i sme et à la polit ique germanophile.»1 9 Gagne r la s y m p a t h i e de la n o -
blesse, s 'assurer l ' appu i de la paysanner ie et, a u surplus, subordonner tous les 
antagonismes aux intérê ts communs — voilà ce qu i caractérise aussi les a u t r e s 
dispositions prises pa r Rákóczi au cours de l 'été e t l ' au tomne de 1703.20 On p e u t 
signaler à ce propos ses ordonnances émises con t re les vagabonds ou l'édit mil i-
ta i re qui prévoyai t aussi la défense de la paysanner ie . D'une maniè re générale, 
c ' é ta ien t sur tout les nobles qu'i l voulai t apaiser : il se f ixa i t le b u t d ' é t endre 
ses soins aussi bien à la «na t ion» (c'est-à-dire a u x nobles) q u ' a u x «pauvres» 
(c' est-à-dire aux serfs).20 ' ' Les mêmes intentions caractérisent la célèbre p a t e n t e 
17
 István R. Kiss : II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választása (Élection de François 
II. Rákóczi, prince de Transylvanie). Közlemények a br. Radvánszkv család levéltárából 
(Communications des archives des barons Radvánszky). V. 4. Budapest, 1906, p. 144. Juillet 
1704. 
18
 Cf. Thaly : op. cit. II, p. 471. 
19
 OL. R. szh. lt. II. 3. 0. 18 juillet 1703. 
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 Cf. par ex. la patente de Gyulaj en date du 24 juillet 1703 et l 'Edietum Militare du 7 
septembre. 
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 De l'ordonnace émise par Rákóczi le 7 septembre 1703 au camp de Domahida. Törté-
nelmi Tár, 1901, p. 398. 
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de Vetés (28 septembre 1703) sur les serfs : par cet a c t e Rákóczi g a r a n t i t aux 
serfs enrôlés dans son a rmée et à leur famil le (femme et e n f a n t s mineurs) l 'exemp-
t ion des charges communes et des redevances seigneuriales ; en m ê m e temps, 
pour faire u n geste vers les propriétaires, il précisa que les serfs res tés auprès 
de leurs foyers ne seraient point exempt s de la corvée e t des redevances sei-
gneuriales ; bien au cont ra i re , ils au ra i en t , comme a u p a r a v a n t , à s ' acqu i t t e r 
avec une obédience par fa i t e de toutes leurs obligations.»2 1 A coup sûr, la pa ten te 
de Vetés est née dans l ' a tmosphère d u rassemblement des forces na t iona les ; 
d ' un côté, elle représentai t un pas décisif vers la sa t i s fac t ion des exigences de 
la paysanner ie dans l ' espr i t des promesses faites à la f ront ière , de l ' au t r e , elle 
offrai t des garanties à la noblesse au s u j e t du maint ien de ses privilèges : par 
son double caractère, cet ac te a t tacha i t tou tes les deux classes à la cause de la 
guerre d ' indépendance. 
Au cours de l ' au tomne de 1703, p a r suite des succès militaires d u soulève-
men t des serfs et de la sagaci té pol i t ique de Rákóczi, le r a s semblement des for-
ces nat ionales était donc u n fa i t accompli. C'est ce qui se reflète dans la pa ten te 
de Vetés. Le même d o c u m e n t renvoie aussi aux contradic t ions in tér ieures de 
ce r a s semblement : il es t vra i que la pa ten te r enda i t possible la l u t t e com-
mune de la noblesse et de la paysanner ie contre leur ennemi commun, mais au 
fond elle n ' a contenté aucune des classes opposées. Jusque - l à le m o u v e m e n t des 
classes s ' é t a i t manifesté sur deux lignes : l 'une représen ta i t le puissant élan du 
soulèvement des paysans, l ' au t re l ' adhésion de la m a j e u r e partie de la noblesse 
moyenne. L a patente re f lé ta i t une sorte d'équilibre ou, p o u r mieux dire, la résul-
t an t e de ses deux forces. Mais cet équil ibre ne pouvai t ê t re que t empora i r e ; la 
paysanner ie continuait à lu t t e r pour son af f ranchissement et la noblesse pour 
le ré tabl issement total de son pouvoir sur la paysannerie. 
Quel f u t l 'effet de l 'évolut ion ul tér ieure de la l u t t e des classes su r la con-
cent ra t ion des forces? Quel f u t l 'effet des tendances de classe de la paysanner ie , 
d 'une p a r t , et de la noblesse, de l ' au t r e , sur les sources d'énergie et l 'évolut ion 
des lu t tes nat ionales? 
E n ce qui concerne les exigences de classe de la paysannerie, il se ra i t erroné 
de par t i r d u fai t qu' à u n certain degré de l 'évolution sociale la direct ion du 
rassemblement des forces devai t être nécessairement confiée à la noblesse et 
que la cont inui té de la product ion exigeai t le maint ien du régime économique 
féodal. T o u t cela est j u s t e , mais ne représente q u ' u n seul aspect des choses. 
L ' au t re aspect de la ques t ion consiste en ce que la n a t i o n est une catégor ie his-
torique, n o t a m m e n t une catégorie i n t imemen t liée à l 'époque du déclin de la 
féodalité e t de la naissance du capi ta l isme et que, p a r conséquent, selon les 
conditions historiques d u r a s semblemen t des forces nat ionales , celui-ci ne peut 
ê t re fondé sur un main t ien rigide et i n t a c t du régime féodal , mais un iquemen t 
21
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sur un certain relâchement des liens féodaux e t sur l 'ascension sociale des serfs. 
E n 1848, q u a n d le moment de la révolut ion bourgeoise sera déjà venu , le 
rassemblement na t ional ne sera possible que grâce à la l iquidat ion des condit ions 
féodales. E n 1703, par contre , il ne pouva i t ê t re question en Hongrie n i de 
révolut ion bourgeoise, ni d 'un ef for t t endan t à liquider la féodal i té ; néanmoins , 
dès cette époque la création du rassemblement des forces nat ionales devai t s 'associer 
à la réforme intér ieure, au progrès social, à l 'a l légement du f a r d e a u imposé p a r 
le joug féodal.2 2 La lut te de classe de la paysanner ie n 'a donc point f reiné le 
rassemblement des forces et la guerre d ' indépendance ; bien au contraire, elle 
en étai t une condi t ion essentielle et même une de ses forces motrices. 
Le fa i t que pendant les premiers mois, le soulèvement des serfs é ta i t le 
moteur de la guerre d ' indépendance est si év iden t qu ' il serait inuti le d 'en four-
nir des preuves. Pour ne signaler qu 'un détai l ; dans le comi ta t de Szabolcs les 
serfs obéirent su r tou t aux pa t en t e s de T a m á s Esze, en ve r tu desquelles a u c u n 
serf ne pouva i t plus servir, sous peine de m o r t , les seigneurs qui s 'opposaient 
au mouvement de Rákóczi.2 3 I l est donc cer ta in que les serfs pensaient n o n 
seulement à la l iberté de la pa t r ie , mais aussi à leur af f ranchissement ; au fond , 
ces deux b u t s n ' e n formaient q u ' u n seul e t chacun renforçai t l ' au t re . . . E t 
après les mesures prises à Vetés? Il est un fa i t que les serfs enrôlés dans l ' a rmée 
de Rákóczi par la ien t avec une amer tume pa r f a i t emen t just i f iée de ce que le f i ls 
d ' u n père enrôlé devai t cont inuer à servir à la maison et que le père d ' un f i ls 
enrôlé devait se soumet t re à la m ê m e obligation;2 4 il n 'est pas d o u t e u x que les p a y -
sans désiraient é tendre l ' exemption de tou t service seigneurial m ê m e aux m e m -
bres non enrôlés de leur famille. Mais il f au t a d m e t t r e qu'à ce m o m e n t - là, pareil le 
réglementat ion de l 'exemption aura i t été un coup fatal pour le régime féoda l 
e t que tou te t e n t a t i v e de ce genre aurai t p rovoqué l 'opposit ion de la noblesse 
et la désorganisat ion du r a s semblemen t na t iona l . Au fond, l 'exigence essen-
tielle ne se référa i t point aux serfs non enrôlés ; on désirait p l u t ô t une promesse 
qui garant i ra i t l ' a f f ranchissement de tous les serfs armés. Certes, les paysans 
voula ient aller au-delà de la p a t e n t e de Vetés ; dans celle-ci il n ' y avai t aucune 
promesse pour l 'avenir , tandis qu ' eux , les serfs exigeaient d ' ê t r e rassurés que 
«tous ceux qui faisaient le service militaire auprès de Son Excellence, notre sei-
gneur («kegyelmes urunk»), ne seraient plus rédu i t s au servage»2 5 e t que «chaque 
serf qui a ceint l 'épée pour par t ic iper au soulèvement organisé p a r son Altesse 
(«Őnagysága»), serait affranchi , dès que «Dieu lui accorderait la grâce de t r iom-
22
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pher et de conquérir le pays», 2 6 en un mot , on exigeait que l ' a f f ranchissement f û t 
valable non seulement p o u r la période des hostit i l i tés, mais aussi après la cessa-
t ion. Il convient d ' a jou te r que les sources nous donnent une idée de la forme m ê m e 
de l ' a f f ranchissement auque l les paysans rêva ient : ils au ra i en t désiré jou i r des 
privilèges semblables à ceux des hajdú-s ce qui aurai t p u être réalisé de deux 
manières : d ' u n e par t , leurs communes pouva ien t être t ransformées en villes de 
hajdu-s (comme ceci ressor t des requêtes des communes de Salánk, Nagy-
szollôs et Ta rpa ) , d ' a u t r e pa r t , on au ra i t pu accorder à certains r ég iments 
le droit de fonder de n o u v e a u x établ issements de carac tère hajdú (pour le 
second cas cf. la requête d u régiment de I s t v á n Kajdi) .2 7 
Dès alors cette exigence de la paysanner ie n 'é ta i t n i irréalisable, ni inac-
ceptable de la pa r t de la noblesse (ce que d'ail leurs la marche des événements ne 
ta rdera pas à prouver). P o u r mieux dire, à mesure que la satisfaction de ce t te 
exigence au ra i t limité le rassemblement na t iona l d'en haut, d u côté de la noblesse, 
elle l 'aurai t aussi élargi e t affermi d'en bas, du côté des masses paysannes . 
L'exemple héroïque des communes Ta rpa e t Diószeg qui , au cours de la guerre 
d ' indépendance, avai t o b t e n u les privilèges des villes hajdú, de même que le 
fa i t que les serfs armés é t a i en t prêts à servir pendan t la guerre d ' indépendance 
et après sa victoire dans des organisations de hajdú-s, p r o u v e n t que la sa t is fact ion 
des exigences des classes concernant les privilèges des hajdú-s, aura i t ouver t 
une puissante source d 'énergie de la lu t t e nat ionale . 
D ' a u t r e par t , en quoi consistaient les exigences de classe de la noblesse 
après son adhésion? Comme il ressort des nombreuses doléances des paysans , 
la plupar t des propriétaires , négligeant les mesures formulées par la p a t e n t e de 
Vetés dans l ' in térê t de la paysannerie , voula ien t rétablir leur pouvoir féodal sans 
aucune restr ict ion. Beaucoup de paysans se plaignent au prince que, malgré 
l 'ordonnance de celui-ci «leurs femmes restées auprès des foyers de famil le se 
voyaient chargies de corvée soit par le seigneur, soit p a r le comitat .«2 8 Selon 
d 'autres requêtes , «ceux qui refusaient d 'a l ler travail ler, é ta ien t amendés; on con-
f isquai t m ê m e leurs bes t iaux.» 2 9 Selon le déposi taire d ' u n e plainte, «à la maison 
nos pères e t nos serviteurs sont incessamment harcelés p a r les officiers d u Noble 
Comitat qui leur exigent des redevances e t des services.»30 «Le joug féoda l est 
devenu plus pesant , et si l ' on refuse de servir , le seigneur nous menace de nous 
bannir de no t re terre.»3 1 Citons encore les paroles d ' un v ieux guerrier qu i é ta i t 
26
 R. Kiss : op. cit. pp. 144—5. Juillet 1704. 
27
 Ibidem,p. 145. Cf. encore la requête du régiment deSoltis, G. Balogh et Kövesdi (note 16). 
28
 Cf. Archívum Rákóczianum. T. L. Pest 1873, pp. 233—4, 240. 
29
 Cf. la requête du régiment de István Kajdi, 1706 (Folvamodvánvok. Ol R. Sz. lt. II. 
2. o. (A). 
39
 Voir p. ex. la requête d'André Bési Bereznai. 11 février 1704. Miskolc (Folyamodványok 
Ol R. szh. lt. II. 2. f.) 
3 b
 Voir la requête de Soltis, G. Balogh et Kövesdi (note 16). 
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dès le début avec ses deux fils au service de Rákócz i et dont la femme et les 
au t res enfants f u r e n t quand m ê m e bannis du lopin de terre où ils vivaient . 3 2 
Quel f u t l 'effet de cette a t t i tude sur le sort de la guer re d ' indépendance? Pour s ' en 
convaincre, on n ' a qu ' à lire les déclarations des soldats du rég iment d 'Alber t 
Kiss : «é tant donné que nous sommes menacés de périr, nous ne pouvons p l u s 
offrir nos services à vo t re Altesse et à notre noble patrie.»3 3 Au surplus, l ' in ter-
vent ion des propr ié ta i res terriens et des prêtres t e n d a i t à agir m ê m e di rec tement 
sur le camp des insurgés. Comme on lit dans u n e requê te des h a b i t a n t s de Mező-
terebes, rédigée dans les premiers mois de 1704, « . . . arrivant d a n s notre vi l lage 
un moine d 'Ujhe ly , le P. Hyac in the , ordonna que nous tous qu i met tons n o s 
armes à la disposit ion de Votre Altesse amenons nos femmes e t nos enfants e t 
que l 'usufru i t des champs et des forê ts soit désormais interdit à t o u s les gens d e 
cet te espèce. Je vous emmenerai , dit-il, des serfs qu i seront sous mon comman-
dement et qui dev ron t m'obéir.»3 4 En Transy lvan ie , au milieu de 1704, les 
«Ordres seigneuriaux» s ' a t t aquen t au point le p lus vulnérable d u r a s semblemen t : 
ils veulent enlever à la paysanner ie l'espoir m ê m e de son aff ranchissement d a n s 
un proche avenir . Ils comportent , lisons-nous d a n s les plaintes adressées p a r 
plusieurs l ieu tenants à la Diète de Transylvanie , des rumeurs « d ' a p r è s lesquelles 
les serfs auraient en vain recouru à la force des a r m e s : après la f i n des hosti l i tés, 
ils re tomberaient dans le servage. Les propos de ce genre ont découragé b e a u -
coup de nos soldats à tel point q u ' ils ont déjà déposé des armes ou s'ils ne l ' o n t 
pas encore fa i t , ils en cherchent l 'occasion ; en t o u t cas, ils év i ten t nos camps.» 3 5 
Les efforts des propriétaires t enda ien t donc à sabo te r , d i rec tement ou indirec-
t emen t , la cause de la concentrat ion nationale, e t à limiter les sources d 'énergie 
de la guerre d ' indépendance . 
Quelle étai t l ' a t t i t ude de Rákóczi vis-à-vis de l 'exaspérat ion des an t ago -
nismes et du confl i t d ' intérêt des classes opposées? Restait-il f idè le à la poli t i -
que du rassemblement national pendan t ces années qui représenta ient la pé -
riode ascendante de la guerre d ' indépendance? Certes , Rákóczi sava i t s'élever b ien 
au-dessus de sa classe et de son milieu féodal ; c 'es t de cette perspective qu ' i l 
envisageait aussi b ien le problème du servage que celui du rassemblement 
nat ional . Au b a r o n I s tván Sennyei, par exemple, qui avait recouru à des mesures 
violentes aux dépens d 'un village de serfs, il adressa la d e m a n d e suivante : 
«Modérons-nous encore en ce qui concerne la réparat ion de nos dommages . 
Grâce à la l iberté, Dieu vous donnera tout ce qu ' i l fau t , mais sans cette l iber té 
nous n 'aurons rien.»3 6 Lorsque Samuel Ebecki , chef de la chancellerie de B e r -
3 2
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csényi, essaya i t de récupérer ses serfs évadés , il lui adressa une admones t a t i on 
laconique : «Ce moment n ' e s t pas f avorab le à la poursui te des serfs.»37 I l écouta i t 
volontiers les plaintes de ces derniers ; d u r a n t son règne sa porte é t a i t t ou jou r s 
ouverte a u x paysans . Les requêtes présentées par ses Kourou tz , ainsi q u e p a r les 
familles de ceux-ci ont gardé bien des t r aces des mesures prises en f a v e u r des 
serfs : le pr ince assurai t les frais nécessaires pour soigner les blessés, il accor-
dai t aux Kourou tz délivrés la solde r e m o n t a n t au t e m p s de leur c a p t i v i t é et 
aux veuves de guerre la solde convenue, exonérant les dernières de t o u t e s rede-
vances p o u r une année, etc.3 8 Quelle é t a i t son a t t i t u d e vis-à-vis des m o m e n t s 
essentiels de l ' an tagonisme des serfs et de la noblesse? D ' u n e côté, il obligea les 
seigneurs e t les comita ts de n'exiger a u c u n service a u x familles des so lda t s ;39 
d 'au t re p a r t il énonçait à plusieurs reprises que le père d ' u n soldat, s ' i l p a r t age 
la condition des serfs ne pouvai t ê t re e x e m p t de l ' i m p ô t et des redevances . 4 0 
D'une p a r t il ramena manu militari à leurs lots de t e r r e les familles b a n n i e s des 
soldats ; d ' a u t r e par t il obligea de la même manière les serfs désobéissants 
de s ' acqu i t t e r de leurs obligations, e n v o y a n t à cet e f fe t un «renfort mil i ta i re» 
assez conséquent pour é touffer tou t essais d ' inobédience et pour r é t a b l i r les 
services n o r m a u x qui ava ien t existé aupa ravan t . 4 1 Cela veu t dire que Rákóczi 
restait f idèle à la pol i t ique du rassemblement nat ional , ou, plus e x a c t e m e n t , à 
cet te fo rme de la réglementat ion des r a p p o r t s des seigneurs et des serfs qui, 
en vue du r a s semblemen t des forces ne pouva i t guère j oue r le même rôle dans 
les années suivantes. E n au tomme de 1703 il s 'agissait d 'a t tacher la noblesse 
adhérée «malgré lui» à la cause de l ' indépendance au c a m p des lut tes na t iona les 
dans l ' a tmosphère créée p a r un puissant mouvement populaire, dans ces con-
ditions m ê m e à propos des problèmes des serfs il fallait f a i r e certaines concessions 
en faveur de la noblesse. Mais cette s i tua t ion ne s ' avé ra pas durable. P e n d a n t 
que les exigences de classe de la paysanner ie cont r ibuaient à l'élan de la lu t te 
nationale, le rôle dir igeant de la noblesse qui s 'affermissai t de plus en p lus ten-
dai t p lu tô t à restreindre les sources in tér ieures du rassemblement . D a n s cette 
nouvelle s i tua t ion il fa l la i t faire des concessions plutôt à la paysannerie, précisé-
ment dans l ' in térê t du rassemblement na t iona l . Il a u r a i t fallu aller p lus loin 
que les mesures prévues pa r la pa ten te de Yetés et sa t isfa i re l 'exigence princi-
pale de la paysanner ie : p o u r l 'époque qu i devait succéder à la guerre d ' indépen-
37
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dance , il aura i t fallu lui assurer l ' a f f ranchissement grâce à des privilèges sem-
blables à ceux des villes de ha jdú-s . 
Mais Rákóczi , bien qu ' i l voulût s 'en teni r à l 'idée d u rassemblement des 
forces, n ' a pas encore reconnu la nécessité de cette démarche à ce moment- là , 
p e n d a n t la période ascendante de la guerre d ' indépendance . Si supérieur qu ' i l 
f û t à son entourage , il ne p o u v a i t se soust ra i re à son inf luence et se débarrasser 
ent ièrement de ses cont ra in tes de classe. E n 1704 aux so lda ts et aux hajdú-s 
qui enduraient la misère au châ teau de Munkács et qui, d a n s leur requête rap-
pelaient au pr ince sa promesse d 'être exempt s un jour de t o u t e s les obligations 
i l répondit : « . . . Nous n ' a v o n s guère pris les armes pour abolir les droits e t la 
l iberté des seigneurs.» Dans ces conditions il est impossible de vous l ibérer 
entièrement de vos obligations vis-à-vis des seigneurs, néanmoins , pendan t que 
les serfs servent sous les d r apeaux , ils ne p e u v e n t être con t ra in t s à aucun ser-
vice.42 En 1705 la diète de Szécsény qui inden t i f i a l 'organisa t ion du rassemble-
m e n t nat ional avec la confédérat ion des Ordres, n 'a pas contr ibué non plus à 
la solution des problèmes des serfs. Selon l 'ar t ic le 19 des résolutions de la diè te 
de Szécsény les soldats enrôlés furent obligés de rester d a n s l 'armée j u s q u ' à 
la f in des hostil i tés. Cette disposition aura i t dû être suivie d ' u n article sur les 
récompenses à accorder a u x serfs fidèles à l ' a rmée et c o n t e n a n t aussi au moins 
des promesses concernant leur af f ranchissement . Mais on n ' y trouve r ien de 
parei l : le code de Szécsény se termine p a r l 'article 19 . . . Quant au Conseil 
Économique, créé par la m ê m e diète, les ins t ruct ions élaborées à son usage p a r 
le prince en personne ne v o n t pas non plus au-delà de la p a t e n t e de Vetés ; il 
n ' y est question que des mesures encore plus draconiennes p o u r parer la déso-
béissance et 1' «insolence» des paysans restés dans leurs foyers . 4 3 
Ce n 'es t donc pas un cas for tu i t qu ' ap rès la diète de Szécsény l 'é lan du 
rassemblement nat ional commence à s 'affaibl ir et que les antagonismes in tér ieurs 
v iennent à la surface. La noblesse s ' enhard i t au cours des années suivantes, elle 
f e r a valoir tous ses droits seigneuriaux vis-à-vis des p a y s a n s non enrôlés e t , 
dans bien des cas, elle ne respectera point les ordonnances de Rákóczi concer-
n a n t l ' exempt ion des membres de son armée. Voici ce qu 'on l i t à ce sujet dans la 
requête des soldats de Porcsa lmâs : « D ' u n côté, nous endu rons la misère au 
camp, de l ' au t re , malgré l 'exigui té de nos biens, les off iciers exigent de nos 
pauvres familles restées sans ma î t r e aussi b ien la dîme que l ' impô t sur l ' hab i -
t a t i o n et sur la ter re ; il en est comme a u p a r a v a n t , sous le régime des Alle-
mands». 4 4 Le seigneur, mécon ten t de ne pouvoi r plus disposer chez lui de nos 
services, me t r a i t e en t y r a n » — écrit un so lda t désespéré de la garde de Rákócz i 
e t a jou te : «comment pourra is- je faire mon service militaire, si même à la ma i son 
42
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j ' endure les pires persécut ions?» i i b Les actes de violence des seigneurs pesa ien t 
non seulement sur les familles des serfs enrôlés, mais aussi su r ces derniers : en 
un mot, les propriétaires fo rmula ien t un programme préconisant le rétablisse-
men t de leurs droits sur les insurgés. Pour citer un cas concre t en été de 1706, 
lorsque T a m á s Esze essaie de réorganiser son régiment, les propr ié ta i res rés is tent à 
cet te t e n t a t i v e e t , s 'opposant à l 'o rdonnance de Rákóczi qu i prévoit une in ter -
vention manu militari auprès de ceux qui «cachent leurs serfs et re fusen t de 
suspendre leur juridiction seigneuriale»45 , ne se soucient po in t du fai t que p a r 
leur égoïsme, p a r leurs in té rê t s de classe ils t ravai l lent de p lus en plus con t re la 
combat iv i té des troupes des Kourou tz . Les Ordres de Transy lvanie agissent encore 
plus ouve r t emen t : quand, en avril 1707, à la diète de Marosvásárhely , a lieu 
l ' instal lat ion de Rákóczi au siège princier, les Ordres, malgré les protes ta t ions du 
prince, ré in t roduisent une loi, en ver tu de laquelle le seigneur p e u t revendiquer les 
serfs qui ava ien t pris les a rmes sans son consentement . Les propriétaires t r a n s y l -
vains , écrit T a m á s Esze au pr ince dans une let t re désespérée, «ne veulent p o i n t 
que ces so lda ts agissent a u service de la pa t r i e ; bien au contraire , leur u n i q u e 
souci consiste à récupérer e t à poursuivre les serfs.»46 E t écoutons Rákócz i 
lui-même à ce su je t : «Les Sicules fu ren t rédui ts à la se rv i tude . . . p a r l eurs 
propres officiers qui, d 'une manière inconcevable, abus ive et contraire à la 
loi, les re tena ien t au service mil i ta ire et leur ordonnaient de c idt iver leurs terres .» 4 7 
Dans ces condi t ions il n ' é t a i t point su rp renan t de voir que bientôt la T ransy l -
vanie devin t t o u t à fait incapable de pa re r au coup de l ' ennemi . Ces m a l h e u r s 
n 'empêchaien t pas les seigneurs de Hongrie de suivre l ' exemple des Transy l -
vains. E n 1707, écrivait Rákócz i : «même en Hongrie la noblesse reprenai t de 
plus en plus le pouvoir sur les serfs et cherchai t à les dé tourner de la guerre p o u r 
avoir de la m a i n d'oeuvre p o u r leurs terres.»4 8 Les Ordres t r ansdanubiens , lors 
de leur réunion à Sümeg, exigeaient que «les serfs par t is à la guerre sans leur 
consentement leur fussent r e n d u s ad requisitionem».49 D a n s la Hau te -Hongr i e , 
apprenons-nous d 'une le t t re par t icul ièrement émue de T a m á s Esze, les ser fs 
armés sont re tenus ou récupérés par les seigneurs ; celui qui excelle dans ces 
machinat ions est Sándor Ká ro ly i : il p rodu i t des actes a t t e s t a n t l ' exempt ion a u 
service mil i ta i re de ses serfs e t ceux de sa famil le . «Leurs Seigneuries, écrit E s z e , 
au lieu d 'accroî t re les t roupes , n 'accroissent que le n o m b r e des serfs.»50 Cela 
revenait à dire que la noblesse, en pleine guerre, cherchait à démobiliser la p l u -
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p a r t des t r o u p e s craignant la force des serfs armés et s 'efforçaient pa r tous les 
moyens à ma in ten i r l ' exploi ta t ion féodale. 
L 'af fermissement d u rôle p répondé ran t des nobles ava i t d 'ail leurs aussi 
une autre conséquence, non moins dangereuse pour la cause d u rassemblement 
na t ional : les serfs enrôlés se décourageaient de plus en plus et les hors-la-loi 
perdaient également leur enthousiasme. Selon une chanson de 1706 qui re-
produi t l ' en t re t i en de deux hors-la-loi que lque pa r t «dans le champ» « q u a n d nos 
seigneurs son t arrivés dans le pays, ils a v a i e n t rendu honneur à beaucoup de hors-
la-loi» ; en revanche, m a i n t e n a n t «personne n 'est ime plus ces vagabonds , 
parce que ce sont les seigneurs vêtus de fou r ru res qui dominen t . . . »5 1 C 'é ta ient 
bien les seigneurs qui p rovoquaien t t ou t e s les doléances des hors-la-loi : à cause 
d 'eux «le sang des derniers n 'est guère épargné»,51 ' ' la monna ie de cuivre s 'est 
dépréciée et le salaire mensue l d 'un hajdú ne suffi t pour acheter une pa i re de 
sandales rus t iques (bocskor).52c C'est éga lement à cause de ces seigneurs que les 
hors-la-loi sont déçus : ils ne met tent p lus d'espoir dans les promesses concer-
n a n t leur af f ranchissement . «Certes, nous aimions beaucoup le mouvemen t des 
Kouroutz , parce que nous espérions ob ten i r la liberté «— chan te un hors-le-loi 
sur un ton plein d ' amer tume .» Mais l ' h e u r e a rdemment désirée de la l iber té 
n 'es t pas v e n u e ; comme ils voient, m ê m e «les promesses on t changé». «Voilà 
pourquoi beaucoup de hors-la-loi sont si déçus.»52 Pour les mêmes raisons cer-
taines t roupes s 'éparpillent ou — c o m m e en Transylvanie et dans la région 
située au-delà de la Tisza — «se re t i rent dans les montagnes pour y massacrer 
plusieurs seigneurs en un seul jour».53 Malgré toutes ces difficultés, les serfs 
enrôlés con t inuen t à donner maintes p r e u v e s de leur endurance , de leur vail-
lance et de la conscience nat ionale qu i inspire leur âme. Beaucoup d ' en t re 
eux voient ne t t ement , écrit au prince u n serf devenu mil i taire en 1706 «que le 
ré tabl issement de la l iberté est une t âche bien ardue qui ne peu t être réalisée que 
par les armes fortes et victorieuses de Vo t re Altesse et par beaucoup de pa t r io tes 
fidèles à Vo t r e Altesse et p r ê t s à verser l eu r sang pour la cause nat ionale . . .»54 
«Comme j e viens de l ' apprendre , écrit le pr ince un peu plus t a rd à Bercsényi , 
des r appor t s de quelques officiers revenus du comitat de Nógrád, les h a b i t a n t s 
de cette région n 'hési tèrent point à pa r t i c ipe r à l ' insurrect ion proclamée par 
Vous».54 ' E t voici ce que, deux ans p l u s t a rd , Bercsényi communiquera au 
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prince dans u n de ses r a p p o r t s : «L 'armée ne pense plus à la solde ; les soldats se 
rendent compte du fai t qu ' i l n ' y a plus moyen de la payer ! La solde c'est que lque 
chose de supervacaneum (superflu) ; cet te fois aussi, ce ne f u t point l ' a r g e n t 
qui ranima les coeurs, mais l 'espoir éveillé pa r mes belles paroles.»5 5 N é a n m o i n s 
la difficulté consistait précisément en ce que l 'espoir de l ' a f f ranchissement 
malgré les promesses éloguentes commençai t à déserter les coeurs des serfs enrôlés 
et des hors-la-loi ; jusque-là cet espoir ne pouva i t s ' appuyer sur rien de précis . . . 
Pour caractériser la grandeur et la perspicacité pol i t ique de Rákócz i , 
il suffit de rappeler que dé j à en 1707, c 'est-à-dire à l 'apogée des succès de l a 
guerre d indépendance aussi bien dans le domaine de la pol i t ique intérieure q u ' a u 
point de vue in ternat ional , le prince se r enda i t bien compte de tous ces chan -
gements et ne t a rda i t pas à en t irer certaines conclusions. Ses expériences t r ansy l -
vaines ne f i r e n t qu 'aggraver sa déception ; dans cette province, comme il 
l 'écrivait dans un passage rempli d ' indignat ion, rédigé en mars 1707, « j ' é t a i s 
scandalisé pa r la ty rann ie et la rapaci té des puissants ; j e vois bien que l ' un i -
que raison qu i les avaient décidés à prendre les armes, c ' é ta i t de pouvoir agir à 
la manière Allemande ce que, bien entendu, ils n ' aura ien t p u faire sous le r ég ime 
des derniers; ils ne s 'é ta ient point proposé le b u t de faire de la liberté un b i en 
commun . . .56 De même le prince pouvai t t i rer des conclusions analogues d e 
ses expériences de Hongrie : les comitate, s 'opposant a u x résolutions de la 
diète d 'Ónod sur la cont r ibut ion aux charges communes, «et ayan t l ' h a b i t u d e 
de se soustra i re à t ou t e espèce de contr ibut ion, n 'hés i ta ient pas à imposer la 
paysannerie pauvre et ne considéraient pas comme un cr ime qui criait venge-
ance au ciel leur essai d ' aggraver la misère des misérables.»5 7 A la f in de 1707, 
Rákóczi déclara ouver tement à la diète de Kassa que «l 'act ion militaire a y a n t 
été commencée avec l ' appu i enthousiaste des paysans , il fal lai t tou t faire p o u r 
éliminer leur déception» dans le cas contraire, «le feu que nous avons attisé c o n t r e 
l 'ennemi, pour ra i t bien servir d ' a rme aux pauvres contre nous mêmes.»58 D è s 
cette époque le prince é ta i t convaincu que la contr ibut ion a u x charges c o m m u -
nes devait ê t re réglementée en faveur des serfs et qu'il fal lai t endiguer aussi les 
abus des comita te ; néanmoins ce n 'est q u ' u n e année après que la défai te d e 
Trencsén lui dictera une au t r e résolution, formulée à la diète de Sá rospa tak 
(novembre — décembre 1708) : il f au t sat isfaire à la principale exigence des 
serfs armés e t des hors-la-loi, accordant l ' a f f ranchissement définitif , la posses-
sion de la t e r re et une organisat ion semblable à celle des villes de hajdú-s a u x 
serfs qui c o m b a t t r o n t j u s q u ' a u bout aux côtés de Rákóczi.5 9 
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La résolution de Sá rospa tak est un impor t an t document de la guerre d ' in -
dépendance et de la pol i t ique nat ionale de Rákóczi . Elle mon t r e que la p r ince 
a enfin inséré dans la loi la promesse fa i te aux hors-la-loi au début du soulè-
vement ; à propos de la quest ion des serfs — dépassant de beaucoup les au t r e s 
membres de sa classe — il alla jusqu ' à un point qui représenta i t la limite m ê m e 
des concessions compatibles avec une guerre d ' indépendance dirigée pa r la 
noblesse. Au t r emen t dit , il mani fes ta sa f idéli té à la pol i t ique du rassemblement 
nat ional . Mais à ce moment - là , à l 'époque du déclin de la guerre d ' indépen-
dance, la résolution de Sárospa tak ne suff isai t plus pour affermir le camp des 
insurgés et pour en élargir les bases populaires. De même que le point de v u e 
reflété pa r la pa t en te de Vetés avai t été la garant ie du rassemblement na t i ona l 
en 1703, mais la défense des mêmes principes ne convenai t plus à la s i tua t ion 
de 1705, u n remaniement de la réglementat ion du problème de serfs dans l 'es-
pr i t de la résolution de P a t a k aurai t pu donner une nouvelle source d 'énergie 
au rassemblement na t iona l en 1705, mais il ne pouva i t plus le sauver en 1708. 
Les années qui s 'é taient écoulées depuis 1705, ava ient sensiblement modifié les 
rappor t s réciproques des classes et leur a t t i t u d e vis-à-vis du rassemblement 
nat ional . D u r a n t ces années la noblesse proclamaient ouver tement son pro-
gramme qui impliquai t le désa rmement des serfs enrôlés et leur remise sous l ' au to -
ri té seigneuriale : quan t a u x hors-la-loi armés, ils fu ren t découragés par l ' éva-
nouissement de l'espoir de l ' a f f ranchissement et pa r les t en ta t ives des seigneurs 
de les réduire au servage. P a r ces conditions ils s 'éloignaient de plus en plus de 
la cause de la guerre d ' indépendance . La résolution de Sárospa tak é tant v e n u e 
t rop t a rd : elle ne pouvai t plus galvaniser les masses. Les antagonismes in tér ieurs 
étaient dé jà t rop aigus : il ne pouvai t en résulter que de la désorganisation d u 
rassemblement des forces. 
Au cours des années suivantes la désorganisat ion f i t des progrès bien rap i -
des. Les «Kourou tz malgré eux», no t ammen t les grands propriétaires et beaucoup 
de membres de la noblesse moyenne qui, pendan t quelque t emps , avaient a p p u y é 
la cause de la liberté, f i n i r en t pa r déserter le camp de Rákóczi ; même s'ils n e 
s 'y décidaient pas, ils ne pensaient qu 'à une sorte de compromis, c 'est-à-dire à 
la capi tulat ion devant les Impér iaux , en échange du main t ien de leurs privilèges 
féodaux et de leurs propr ié tés . Au cours de ces années la Cour et la réac t ion 
ecclésiastiques f i rent aussi des ten ta t ives pour a t t i re r une par t ie de la paysanner ie 
e t pour l 'employer contre Rákóczi , mais tous ces essais é ta ien t voués à l ' échec. 
Des milliers de serfs armés e t de hors-la-loi cont inuaient à lu t t e r jusqu 'au b o u t 
contre les propriétaires t r a î t r e s ou prêts à la t rahison ; ces gens-là restaient donc 
fidèles à la cause nat ionale . Quant aux autres serfs qui ava ient été déçus e t 
découragés pa r la prépondérance des intérêts féodaux, ils se sent irent incapable 
de prendre les armes contre la cause nat ionale. Après la défa i te aussi, la p a y -
sannerie res ta i t fidèle à son chef ; la nécessité de la lu t t e nationale é ta i t si 
p rofondément empreinte dans sa conscience que même plusieurs dizaines d ' a n -
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nées après le n o m seul de R á k ó c z i et u n v a g u e espoir de son r e t o u r s u f f i r o n t p o u r 
soulever les masses paysannes . 
P o u r q u o i avons-nous f ê t é il y a que lques mois avec u n e f i e r t é légi t ime u n e 
de nos p lus glorieuses t r a d i t i o n s h i s to r iques , le 250e ann iversa i re du d é b u t de la 
guerre d ' i n d é p e n d a n c e de R á k ó c z i ? Le p r inc ipa l motif de ce t t e fê te é t a i t le f a i t 
qu ' i l s ' ag i ssa i t d ' u n m o u v e m e n t fondé su r les larges masses d u peup le sur u n 
r a s s e m b l e m e n t na t ional s o u t e n u pa r la force de la paysanne r i e ; d ' u n mouve-
men t qui , p e n d a n t de longues années, s ' opposa i t h é r o ï q u e m e n t a u x oppresseurs 
é t rangers p o u r assurer l ' évo lu t ion i n d é p e n d a n t e de la n a t i o n hongroise . E t q u ' 
avons-nous app r i s de l 'h i s to i re de ce t te gue r r e d ' i n d é p e n d a n c e ? Nous en avons 
t i r é la conc lus ion que le r a s s e m b l e m e n t n a t i o n a l , pour ê t re f e r m e et indissoluble , 
p o u r m e n e r u n e lu t t e i m p i t o y a b l e con t re t o u s les ennemis du peup le t r ava i l l eu r , 
doi t être b a s é sur l 'a l l iance e t la c o m m u n a u t é d ' in té rê t des classes labor ieuses . 
Pour r é s u m e r ce t te conclusion, les hors-la-loi devenus K o u r o u t z fo rgè ren t , il y 
a 250 ans , les vers po ignan t s que voici : «Magyarországo t m e g n y e r t ü k vo lna , 
H a sok f o n d o r k o d ó urak n e m le t tek vo lna .» 6 0 (Nous aur ions conquis la Hongr ie , 
s'il n ' y a v a i t eu t a n t de se igneurs i n t r igan t s . ) De nos j o u r s la démocra t i e popu-
laire hongro ise , ayan t dé f i n i t i vemen t év incé ces «seigneurs i n t r i gan t s» , a enf in 
a t t e in t son b u t : elle a r ée l l emen t conqu i s le pays . 
ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПЕРИОД ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 
ВОЙНЫ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ РАКОЦИ 
Ж- П. Пах 
Р е з ю м е 
Решающим вопросом борьбы венгерского народа за независимость в XVII. столе-
тии, предшествовавшей освободительной войне, возглавляемой Ракоци, являлось : 
способна ли выступающая против габсбургского абсолютизма группа помещичьего 
класса опираться на крестьянство ; смеет ли она использовать богатые источники рево-
люционных сил, кроющиеся в трудящихся массах ; сможет ли она создать широкое, 
базирующееся на трудящихся массах национальное объединение, которое является 
единственной гарантией завоевания и сохранения национальной независимости. 
В освободительной войне Ракоци, благодаря почину крестьянства — скрываю-
щихся в лесах от угнетения помещиков крестьян, - и вследствие воодушевления кре-
постных солдат, а также целеустремленной национальной политики Ракоци, далеко 
превосходящей феодальное окружение, осуществилось широкое национальное объеди-
нение, сделавшее возможными успехи освободительной войны в ее первые годы. 
Упадок освободительной войны в значительной степени можно объяснять обо-
стрением внутренних противоречий именно национального объединения, что являлось 
последствием укрепления феодального руководства. Феодальные помещики, боясь воору-
женных крепостных и в интересах сохранения феодальной эксплоатации, стремились к 
разоружению большой части войск в самый разгар войны. Из-за беспощадного осущест-
вления феодальных классовых интересов крестьянство все более теряло охоту к борьбе, 
-слабела его готовность к бою. 
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Сам Ракоци твердо придерживался политики национального объединения ; 
точнее : той формы урегулирования отношений между помещиками и крепостными, 
которую он изложил в первый год восстания, осенью 1703 года, в Ветешском патенте 
в целях обеспечения национального объединения. Но эта форма урегулирования отно-
шений между помещиками и крепостными, вследствие сдвига в соотношениях классовых 
сил, в последующие годы становилась все более непригодной для этой роли. Надо было 
бы сделать новый важный шаг вперед, выполнив главное требование вооруженного 
крестьянства, обеспечив свободу и на время после окончания освободительной войны, 
обещая дать крестьянству привилегии гайдукских городов. 
Однако Ракоции в восходящий период освободительной войны еще не осознал необ-
ходимость этого шага ; он еще находился под влиянием феодального окружения, не 
мог преодолеть классовые ограничения. Таким образом, это требование было осущест-
влено только в нисходящий период освободительной войны, в решении, принятом в 
Шарошпатаке в 1708 году. Это решение уже опоздало, не смогло всколыхнуть массы. 
Внутренние противоречия обострились уже до крайности, началось разложение нацио-
нального объединения. 
Главный урок освободительной войны Ракоци заключается в следующем : нацио-
нальное объединение может быть действительно прочным и нерушимым только в том 
случае, если оно базируется на союзе трудящихся классов, основано на их интересах и 
ведет беспощадную борьбу со всеми врагами трудящегося народа. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ И ЗАДАЧАХ 
ВЕНГЕРСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
(МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ РАСШИРЕННОЙ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА 
ОБЩЕСТВА ВЕНГЕРСКИХ ИСТОРИКОВ »SZÁZADOK« (»Века«)* 
Постановления партии и правительства, опубликованные в июне и 
октябре 1953 года, оказали решающую помощь дальнейшему развитию и 
расцвету Венгерской Народной Республики. Эти постановления показали 
путь к реальной оценке положения в хозяйственной, политической и куль-
турной жизни страны, к подведению итогов достигнутых до сих пор резуль-
татов, к преодолению ошибок и помогли наметить очередные задачи. 
Эти исторические постановления, а т а к ж е итоги Съезда венгерских 
историков, состоявшегося в июне 1953 г., сделали возможным и необходи-
мым, чтобы венгерские историки изучали положение исторической науки 
и обсудили стоящие перед ними задачи. Этой цели с л у ж и л и дискуссии 
расширенной редколлегии ж у р н а л а Общества венгерских историков 
»Századok« (»Века«) в конце прошлого года. 
Основой дискуссии служил доклад генерального секретаря Общества 
венгерских историков, Лайоша Элекеша, глубоко оценивший результаты 
и широкое влияние Съезда венгерских историков. В докладе подверглись 
критике отдельные доклады Съезда и отмечались общие ошибки и недо-
статки Съезда в целом. Так докладчик указал, например, на то, что на Съезде 
не были организованы дискуссии, связанные с отдельными докладами, 
и вообще весь характер докладов не способствовал развертыванию дискуссий. 
Принципиальная критика реакционных школ историографии была 
пропущена из докладов, и тем самым докладчики лишили самих себя, 
а т а к ж е всех слушателей мощного оружия марксистско-ленинской науки 
— открытой дискуссии. Наблюдались недостатки в освещении всемирно-
исторических взаимоотношений, бросалось в глаза отсутствие выводов из 
истории развития народов, живших в системе монархии Габсбургов. В от-
дельных докладах проявлялись тенденции к упрощению, а также пере-
жит ки позитивизма. Разоблачение политики национального гнета венгер-
ских господствующих классов не занимало должного места в тематике 
Съезда. Съезд только частично дал возможность познакомиться с несколь-
* Полный материал дискуссии напечатан в журнале »Századok« (»Века«), № 4 
1953. 11 № 1,1954. 
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кими областями истории, в которых уже велась значительная исследова-
тельская работа. Особенно заслуживает сожаления тот недостаток Съезда, 
что на нем не было доклада, который, охватывая все развитие венгерской 
исторической науки со времени освобождения нашей страны, осветил и 
критически оценил бы это развитие и наметил бы наши дальнейшие задачи. 
Однако, Съезд, несмотря на его недостатки, был большой пробой сил и 
смотром нашей исторической науки и одновременно значительным этапом 
ее развития. Он дал результаты решающего значения, особенно в области 
выяснения общих с дружескими странами исторических вопросов и укре-
пления дружеского сотрудничества историков заинтересованных стран, в 
частности всемирно известных представителей советской науки. Делегации 
историков дружеских стран, во главе с советской делегацией, на совеща-
ниях Съезда, состоявшихся в узком круге специалистов, проделали боль-
шую работу по выяснению общих проблем и задач. С помощью их предло-
жений возникшие вопросы получили более широкое освещение, были 
подняты на более высокий уровень и направлены на путь ближайшего 
осуществления. В ходе этого сотрудничества проявилось твердое принци-
пиальное единство венгерских и зарубежных историков. 
Лайош Элекеш затем кратко остановился на предложениях ученых 
дружеских стран и венгерских историков, заложивших основу даль-
нейшего успешного и тесного сотрудничества между странами, строящими 
социализм. 
Выводы, сделанные из положительных результатов и недостатков 
Съезда, дают точки зрения для дальнейшего, более широкого изучения 
положения венгерской исторической науки, а документы основного прин-
ципиального значения, опубликованные в период после Съезда, как, напри-
мер, постановления Ц К КПСС, тезисы Ц К КПСС, опубликованные по слу-
чаю 50-летия КПСС, июньские и октябрьские постановления Венгерской 
Партии Трудящихся и правительства Венгерской Народной Республики, 
показывают путь к разрешению будущих задач венгерской историографии. 
Однако, чтобы наметить задачи, необходимо рассмотреть положительные 
результаты и недостатки прошлых лет. 
В своем докладе Лайош Элекеш указал на тот факт, что развитие на-
шей культурной жизни, в том числе и венгерской исторической науки, 
в годы после освобождения страны отставало от успехов, достигнутых 
в области экономики и политики. С реорганизацией Академии Наук Вен-
грии произошел поворот в венгерской научной жизни. Поворот этот выра-
жался, наряду с созданием Института венгерского рабочего движения, 
в общем собрании по реорганизации Общества венгерских историков весной 
1949 года, в реорганизации Института истории Академии Наук, а также в 
создании единой организации и руководства архивами. Одновременно с 
этим в сознании значительной части венгерской интеллигенции — в том 
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числе и старых деятелей исторической науки — начался перелом, в резуль-
тате распространения идей марксизма-ленинизма. Преобладающее боль-
шинство наших старых историков до освобождения страны совсем не было 
знакомо с идеями марксизма-ленинизма, с произведениями классиков, с 
успехами советской исторической науки. Они сомневались в правильности 
идей и методов исследований, неизвестных д л я них, чуждых их воспитанию 
и прежним взглядам. Эти сомнения не могли прекратиться до тех пор, 
пока правильность теории не была доказана им опытом повседневной жизни. 
Д л я наших старых историков это означало, наряду с общим опытом 
строительства нашей страны, опыт, приобретенный ими путем ознаком-
ления с работами историков, вооруженных теорией марксизма-ленинизма, 
знающих опыт Советского Союза, путем оценки и сопоставления этих работ 
со своими собственными работами. Д л я историка, для ценящего себя и 
свою работу ученого, такое сопоставление не могло быть легким, но по 
истечении большего или меньшего срока времени его результаты должны 
были быть несомненными. Способствовали этому процессу статьи руководи-
телей ВПТ и работы историков-коммунистов, показавших практический 
пример. Наряду со старым поколением историков, искавшим правильного 
пути, постепенно вырастало поколение молодых историков-марксистов. 
В докладе Лайоша Элекеш в дальнейшем рассматривались начала 
научного планирования в период подготовки пятилетнего плана народного 
хозяйства, недостатки научного планирования, превышение размеров 
научных планов, тематические недостатки и т. д., а т а к ж е проблемы, свя-
занные с этим. Профиль научно-исследовательских учреждений не был 
сформирован и согласован, организация исследовательской работы встре-
чалась с трудностями, а ввиду отсутствия опыта работа научных коллек-
тивов началась по неправильным соображениям. 
Все же, несмотря на недостатки, некоторые успехи могли быть отме-
чены уже в начальный период. Большинство исследователей не ограничи-
валось тем, чтобы, критикуя и переоценивая раскрытый буржуазной исто-
риографией материал, использовать его, а старалось привлечь новый фак-
тический архигный материал. Стали вновь выпускать ж у р н а л Общества 
венгерских историков »Századok» («Века«), который в общем и целом успешно 
справлялся с задачей объединения сил историков. В статьях, книгах, очер-
ках этого периода, однако, возникала опасность уклона к экономизму и 
социологизированию. Теоретическая подготовка у большинства наших 
историков я в л я л а с ь слабой и, следовательно, отсутствовали принципиаль-
ная критика и дискуссии на высоком уровне. Этот недостаток мешал рас-
крытию и преодолению ошибок, индивидуальному развитию научных 
работников. Д л я устранения этих недостатков важные шаги были сделаны 
Центральным лекторским бюро ВПТ, влияние которого могло бы быть 
несомненно значительнее как на широкие круги партийных историков, 
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так и на беспартийных, если бы результаты дискуссий были бы системати-
чески опубликованы. Допускались ошибки и в области критики и само-
критики, не велась достаточно систематическая и широкая борьба против 
школ старой историографии, пережитков их взглядов. 
II . Съезд Венгерской Партии Трудящихся поставил перед нашими 
историками большую почетную задачу, особо подчеркнув важность сохра-
нения и популяризации наших прогрессивных традиций защиты отечества. 
Одновременно с этим центральной задачей историков стало составление 
учебников, стоящих на высоком научном, марксистско-ленинском уровне. 
Работа по составлению учебников, начатая в 1950 г., (первые два тома — с 
первобытно-общинного строя по 1918 г. — вскоре будут закончены), озна-
чала большую пробу сил для венгерских историков, но одновременно дала 
и большой толчок к поднятию новых проблем, к улучшению исследователь-
ских методов, к правильному применению теории. Работа по составлению 
учебников объединила историков и послужила основой для создания еди-
ного фронта историков, который еще более укрепился такими событиями, 
как совещание расширенного комитета Общества венгерских историков 
в 1951 г., а также как торжества и работы, связанные с 150-летием со дня 
рождения Лайоша Кошут. 
Затем в своем докладе Лайош Элекеш дал критический обзор истори-
ческих изданий, рассмотрел работу, проводимую в области библиографии 
и документации, а также широкую деятельность архивов Будапешта и про-
винции по раскрытию, регистрации и организации документов, ознакомил 
слушателей с музеями и выставками Института рабочего движения, привле-
кающими большие массы посетителей, и с научно-популярными изданиями 
и лекторской деятельностью Общества венгерских историков. 
Венгерских историков в этой их хорошей и успешной работе вдох-
новляли замечательное строительство, осуществляемое в нашей стране, 
общее развитие, развертывание культурной революции, интерес широких 
слоев трудящихся к их работе. Они чувствовали всестороннюю помощь 
ВПТ и государства, оказанную фронту историков во всех его начинаниях. 
Огромное значение в развитии венгерской исторической науки имеет 
помощь советской исторической науки, посещения и письменные советы 
советских ученых, ценные подарки советских библиотечных органов. При-
мер советской науки воспитывает в венгерских историках принципиальную 
требовательность, глубокую систематичность в исследовательской работе. 
Значительная часть наших недостатков вытекает из того, что мы все еще 
недостаточно следовали этому примеру, не творческим образом применяли 
ее принципиальные указания. 
В своем докладе Лайош Элекеш подробно останавливался на недостат-
ках работы историков. Прежде всего отмечались ошибки, выявленные в 
реферате на годичном собрании Академии Наук в 1951 г., в котором указа-
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лись основные недостатки в выборе тем и методов работы, частично сохра-
нившиеся до настоящего времени. Недостаточно разрабатываются вопросы 
истории рабочего движения, трудящегося народа, вопросы новейшего 
времени, периода народно-демократического строя; мало работы сделано 
по раскрытию исторических связей Венгрии с Советским Союзом и с 
народами соседних стран народной демократии; довольно заброшенными 
областями истории является военная история, история культуры и крае-
ведение, не создана соответствующая регулярная связь с родственными 
науками. 
Основным недостатком нашей марксистско-ленинской историографии 
до сих пор является теоретическая неуверенность, недостаточно высокий 
уровень марксистско-ленинской подготовки работников, что находится в 
связи с отсутствием дискуссий. Большую помощь оказали нашим историкам 
постановления X I X Съезда КПСС и выход в свет труда И. В. Сталина »Эко-
номические проблемы социализма в СССР«. Эти исторические документы 
обсуждались венгерскими историками в целом ряде исторических учреж-
дений в рамках дискуссий, продолжавшихся в течение нескольких дней. 
Эти дискуссии еще раз показали некоторую неисторичность и склонность 
к схематизму у наших историков. В большой мере проявляется схематизм 
и в значительной части опубликованных или готовящихся работ — в своей 
наиболее распространенной форме — в упрощенчестве, в одноплоскостном 
изображении сложных и противоречивых исторических процессов. 
Венгерским историческим исследованиям эта опасность угрожает больше, 
чем это кажется из вышедших работ. В работах, касающихся истории нашей 
страны в новое и новейшее времена, упрощение нередко приводит к искаже-
нию пропорций, сочетавшемуся с насильственной актуализацией. 
Схематизм в большинстве случаев связан с тем недостатком нашей 
историографии, который может быть охарактеризован как провинциализм 
— это недостаточный учет параллели, взаимосвязей всеобщего исторического 
развития, в частности развития соседних нам народов. После преодоления 
опасности уклона к экономизму, среди исследователей крестьянских дви-
жений с молниеносной быстротой распространились ошибочные взгляды 
профессора Поршнева. Одновременно с этим, особенно в научно-популяр-
ных работах, на первый план выдвинулись исторические биографии, 
которые часто сопровождались культом личности, чуждым марксистско-
ленинскому взгляду на историю. 
Наряду с схематизмом в методе работы и в работах значительной 
части наших историков возникает — как тенденция и опасность — эмпи-
ризм: такое представление, когда определенное количество фактов, без 
их теоретического обобщения, пригодно и достаточно для отражения 
действительности. Форма проявления эмпиризма — фактология, нагро-
мождение фактов, когда автор слишком много даег говорить самим источ-
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никам (тем самым автор перепоручает выполнение своих собственных задач 
читателям), а также эмпирический метод доказательства. 
Наша критическая литература в большинстве своем тоже мало раз-
вита и представляет низкий уровень; в критике вообще отсутствует соответ-
ствующая перспектива, редко делались попытки для принципиальной 
критики отдельных работ. Источниковедение также не является достаточно 
развитым. Критический аппарат наших сборников материалов и документов 
вообще редко выходит за пределы формальной критики. Пренебрежение 
источниковедением может вести и ведет, с одной стороны, к субъективным 
трактовкам, а с другой стороны, к объективизму, выражающемуся в одина-
ковом подходе к данным разного характера и ценности. Неразвитость кри-
тики облегчает возрождение пережитков враждебных взглядов. Все эти 
недостатки были показаны в докладе с помощью конкретных примеров. 
Уровень лекторской работы над работами историков хотя и поднялся по 
сравнению с прежним, но все еще недостаточно высок. Недостатки наших 
исторических исследований оказывают влияние и на работу по популяри-
зации науки, в которой эти ошибки проявляются с большей силой. Осу-
ществлению правильной работы наших историков, необходимому углуб-
лению мешает и перегруженность большей части наших историков, а кроме 
того, максимализм в планировании и порою отсутствие в ней перспективы. 
По преодолению этих недостатков большие задачи стоят перед Обще-
ством Венгерских Историков, которое призвано создать научное обще-
ственное мнение и более оживленную и демократическую научную обще-
ственность и которое само имело серьезные ошибки в последние годы. Жизнь 
Общества ограничивалась узкими рамками, активность, инициатива членов 
не могли развернуться. 
Задача заключается в том, чтобы поднять уровень работы историков 
до такого уровня, который требуется от нее стоящими перед нею задачами 
в области строительства нашей страны, развития политической сознатель-
ности и культурного уровня нашего трудящегося народа. Важным усло-
вием этого является дальнейшее укрепление единого фронта наших истори-
ков, дальнейшее теоретическое углубление нашей марксистско-ленинской 
историографии, ее методологическое развитие. Важнейшей задачей явля-
ется повышение теоретического уровня наших историков и творческое при-
менение теории марксизма-ленинизма по примеру советских историков. 
Основной предпосылкой повышения теоретической бдительности является 
создание условий открытых дискуссий; в этом отношении большие задачи 
стоят перед журналом Общества Венгерских Историков »Századok«. С по-
мощью открытых дискуссий необходимо всемерно укреплять дух критики 
и самокритики, преодолеть пережитки мелкобуржуазного духа воздержа-
ния от критики, наблюдающиеся до сих пор в нашей исторической науке. 
Необходимо повысить требовательность в отношении четкости постановки 
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вопросов, сжатости и точности выражения, критического использования 
источников и вообще в области методологических требований. Необходимо 
вооружать наших исследователей против влияния скрытых форм проя-
вления враждебных идеологий. Следует улучшить преподавание истории и 
систему подготовки научных кадров. В интересах улучшения преподавания 
истории в высших учебных заведениях необходимо стремиться к скорей-
шему осуществлению того принципа, чтобы каждый способный на это науч-
ный работник занимался педагогической работой и каждый преподаватель 
высшей школы вел исследовательскую работу. Готовящиеся учебники, 
тезисы которых были поставлены на обсуждение институтами истории 
СССР и стран народной демократии, окажут нам большую помощь в улуч-
шении дела преподавания в высших учебных заведениях. 
Кроме того, необходимо создать более непосредственную связь между 
исторической наукой и жизнью, между исследователями и интересующи-
мися их работой людьми. 
Все эти точки зрения в соответствии с их важностью должны быть 
учтены при подготовке и выполнении нашего второго пятилетнего плана. 
Наряду с мобилизацией широких кругов исследователей необходимо обе-
спечить тщательную подготовку плана изданий, основывающегося на на-
меченных задачах. Необходимо всегда руководствоваться лозунгом »лучше 
меньше, да лучше«. Следует организовать более согласованное сотрудни-
чество исторических учреждений и выработать формы организованного 
сотрудничества между исторической наукой и родственными науками. 
Открывающиеся большие перспективы возможности, вытекающие из непо-
средственной помощи исторической науки дружеских стран, должны быть 
использованы. Используя имеющиеся возможности, планомерно преодо-
левая недостатки, мы можем умножить наши успехи и выполнить нашу 
работу таким образом, чтобы она шла в ногу с потребностями нашего тру-
дящегося народа и развивающейся страны и помогала ей в строительстве 
социализма. 
После доклада Лайоша Элекеш развернулась оживленная дискус-
сия, в которой был поднят целый ряд спорных вопросов и в которой приняли 
участие многочисленные историки — представители старого и молодого 
поколений, партийные и беспартийные, работающие в столице и в периферии 
историки. 
Важным результатом дискуссии было то, что она далеко вышла за 
пределы поднятых в докладе проблем. Однако, так как сам доклад имел 
задачу послужить основой дискуссии, выступившие прежде всего подробно 
остановились на критике самого доклада. 
Целым рядом выступивших была отмечена многосторонность доклада 
Лайоша Элекеш. Доклад был положительно оценен с такой точки зрения, 
что он позволил осветить все существенные вопросы работы историков. 
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Основной недостаток доклада выступившие определили в том, что в нем 
сравнительно мало использовались выводы, сделанные в изданных со вре-
мени Съезда документах, в тезисах, опубликованных по случаю 50-летия 
КПСС, а также в постановлениях ЦК ВПТ. Намеченные в этих постанов-
лениях задачи будут нашими центральными задачами, исходя из которых 
мы должны пересмотреть и поднять на более высокий уровень всю работу 
в области исторической науки. Доклад должен был бы сосредоточить вни-
мание на связи между постановлениями ЦК ВПТ и положением венгер-
ской исторической науки. Отсутствие этого момента в докладе законно 
критиковалось многочисленными выступившими. Этот недостаток доклада 
не может быть оправдан тем, как объяснил Лайош Элекеш в своем ответе, 
что материал доклада был закончен еще до выхода октябрьских поста-
новлений партии. Несколько выступивших не одобрили слишком смяг-
чающий тон доклада. »B докладе хотя и поднято большинство основных 
проблем, — сказал Ласло Маккаи, заведующий группой Института истории 
Академии Наук,—-но этим и заканчивается; следовало бы острее критиковать 
и наметить задачи«. Заместитель директора Института истории Академии 
Наук Жигмонд Пал Пах и доцент Политэкономического института им. 
К. Маркса Пал Шандор говорили о том, что доклад исключительно мало 
занимается теоретическими вопросами исторической науки, и это еще более 
бросается в глаза, если сравнить его с подобными обзорами советских авто-
ров. В докладе должна была бы анализироваться работа, касающаяся того 
или иного основного вопроса истории Венгрии, в нем нужно было бы рас-
смотреть положение в области изучения объективного характера обще-
ственно-экономических законов, преодоления культа личности, изображения 
исторической роли крестьянства (Пах), необходимо было бы изучать, где 
и в какой мере наши историки отошли от учений марксизма-ленинизма, 
выявить пережитки буржуазной идеологии (Шандор). Следует, однако, 
признаться, что слабость принципиальной критики является недостатком 
не только одного доклада Лайоша Элекеш, но и всего нашего историче-
ского фронта. 
В критических замечаниях, в общем правильных, которые при-
мыкали к докладу, обнаружился некоторый максимализм, как указал 
JI. Элекеш в своем ответе; однако, из этого венгерская историческая наука 
может только извлечь пользу для своей дальнейшей работы. 
Выступавшие не ограничились критикой недостатков доклада, а сде-
лали целый ряд критических замечаний или поднимали новые проблемы. 
Так, например, оценку Съезда историков они не сочли окончательной. 
Профессор Аладар Мод подчеркнул, что Съезд недостаточно был направлен 
на главную задачу — на выяснение больших принципиальных вопросов 
истории Венгрии. Дьёзё Эмбер, главный директор Национального архива 
заметил, что одним из недостатков Съезда явилось отсутствие на нем доклада, 
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который обсуждал бы положение венгерской исторической науки. Неко-
торые выступившие отметили, что до сих пор не сделано должное в инте-
ресах выполнения решений Съезда. Некоторые из выступивших — дирек-
тор Института рабочего движения Ласло Рети, заведующий кафедрой выс-
шей Партшколы Д е ж ё Немеш и зав. группой Института истории Академии 
Наук Петер Ханак — возвратились к критике отдельных докладов Съезда, 
основательно и конкретно проанализировав их. 
Наиболее плодотворные замечания в ходе дискуссии были направ-
лены на обсуждение положения, недостатков и задач венгерской истори-
ческой науки. Несколько выступивших — заведующий отделом Института 
рабочего движения Шандор Дьёрффи, заведующий отделом Института исто-
рии Академии Наук Эндре Арато, адъюнкт Института им. Ленина Лайош 
Лукач , преподаватель Высшей Партийной Школы Петер Шимон — очень 
правильно подчеркнули выводы, которые могут быть сделаны для нашей 
историографии из тезисов, опубликованных по случаю 50-летия КПСС, 
а также из постановлений ЦК ВПТ, открывших новый этап развития нашей 
страны. Петер Шимон отметил, что задачи марксистско-ленинской историо-
графии определяются потребностями классовой борьбы рабочего класса и 
руководимых им трудящисхя масс. Эндре Арато говорил, что необходимо 
более решительно бороться против максимализма, каждый в своей области 
исследования, и следует еще раз критически пересмотреть уже опубликован-
ные работы, чтобы не повторить допущенных ошибок. Шандор Дьёрффи 
подробно анализировал основные методологические выводы из тезисов, 
опубликованных по случаю 50-летия КПСС, и применил решения ЦК ВПТ 
к проблемам нашего исторического фронта. Из тезисов ЦК КПСС Дьёрффи 
сделал такой основной вывод: в центр нашего внимания нужно поставить 
основной марксистский принцип — »Народ — это творец истории«. Тезисы 
одновременно обращают наше внимание на такую ошибку, которая нашла 
распространение и в пропагандистской работе Венгерской Партии Трудя-
щихся — это опасность догматизма, талмудизма и механического приме-
нения положений марксизма-ленинизма. Одной из форм проявления дог-
матизма в нашей историографии являлось чрезмерное пользование цита-
тами. С догматизмом было связано искажение нашего отношения к совет-
ской историографии. В то время, когда существо советской историографи-
ческой школы — уважение к фактам, марксистский метод анализа, партий-
ный, полемический, но в то ж е время глубоко научный, учитывающий 
объективные законы подхода к истории, — мы исключительно медленно и 
трудно усвоили, ошибочные ж е взгляды некоторых советских историков 
—-обнаружившийся в отдельных местах культ личности, догматизм, распро-
странились у нас тем легче и быстрее. Мы должны все больше учиться у 
советской историографии и мы должны все лучше учиться; мы должны 
овладеть ее сутью. 
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Правильно показал крайности и ошибки в организации научной 
работы декан будапештского университета им. Лоранта Этвеш, Зольтан 
И. Тот, подвергший критике чрезмерный рост научной администрации. 
Лучшие наши силы до того перегружены организационной работой, что у 
них не остается времени для исследовательской деятельности. Что касается 
научного планирования, мы были слишком смелыми, вследствие чего мы 
переоценили свои силы. Вредный максимализм, проявившийся в наших 
планах, привел к снижению принципиального уровня и углубленности, 
к пренебрежению общей образованностью. Максимализм в планировании 
вытекал из нашей сравнительной неопытности в отношении методов науч-
но-исследовательской работы, оценки подлежащих разработке историче-
ских документов, а также из нетерпения в достижении быстрых успехов, 
из одностороннего и неподвижного подхода к плану, как закону, и выте-
кающих изэтого ненужных опасений, и,наконец,из недоверчивого подавления 
критики работы по планированию. 
Ошибочным было и поверхностное применение возможностей промыш-
ленного планирования к планированию научной работы ; но в то же время 
мы недостаточно учились из аналогий промышленности, которые могут 
успешно применяться. Профессор Иштван Хайнал в интересах прекращения 
перегруженности научных работников и преодоления максимализма пред-
ложил срочно осуществить более экономное планирование, а также улуч-
шение личных и материальных условий для исторической науки. Что ка-
сается принципиальных и методологических вопросов научной работы, 
Иштван Хайнал предложил начать с разрешения проблем, требующих 
более простого подхода, которые более пригодны для выработки резуль-
татов более общего значения. 
Анализируя допущенные ошибки, Аладар Мод указал, что в работах 
историков, занимающихся историей более отдаленных исторических перио-
дов, наблюдается определенный правый уклон (культ личности, повест-
вовательный характер историографии, недостаточное применение принци-
пиальных вопросов марксизма-ленинизма), а в разработке истории нового 
времени (как, напр., истории рабочего движения), наблюдается некоторая 
сектантская тенденция, тенденция к отрыву от общих вопросов развития 
нашей страны. Адъюнкт Андраш Шиклош расценил работы о положении 
рабочего класса при всем богатстве разработанного в них материала—поверх-
ностными, так как их авторы не поставили перед собою задачу анализа 
законов абсолютного и относительного обнищания рабочего класса в спе-
циальных условиях Венгрии. Он также говорил о работах по истории 
крестьянства. Он считал, что в работах по новейшей истории анализ не 
достаточно глубокий и заменяется нагромождением данных. Касаясь во-
проса краеведения, он указал на важность написания истории Будапешта, 
а в связи с монографиями, разрабатывающими историю отдельных заводов, 
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он отметил, что в последнее время такие работы немного стали задачей 
писателей и журналистов. Во втором пятилетнем плане историографии 
этому вопросу следует предоставить должное место, в соответствии с его 
важностью. Ласло Маккаи высказал мнение о том, что в венгерской исто-
риографии все еще чувствуется опасность экономизма, который, по его 
мнению, вытекает не из того, что мы слишком много занимаемся историей 
экономики, а из того, что мы очень мало знаем историю венгерской эконо-
мики. Именно поэтому в наших работах конкретное описание процесса 
развития заменяется часто повторяющимися фразами, как, напр., »рост 
производства«, »рост эксплуатации«. Он предложил в течение второго пяти-
летнего плана разработать тему развития производительных сил и произ-
водственных отношений в Венгрии. К этому мнению присоединился и Петер 
Шимон, особенно в отношении X I X и XX вв. По его мнению, основной удар 
нашей работы должен быть в еще большей мере перенесен на разработку 
истории последних 100 лет. 
Выступившими были выявлены недостатки в области изучения нацио-
нального вопроса, пренебрежение плодотворными связями с родственными 
науками, непонимание проблем издания источников. (Дьёзё Эмбер, Каль-
ман Венда.) (Это проявляется и в отсутствии единых правил по опублико-
ванию документов.) Были высказаны упреки —- вполне законные — (по 
наиболее непосредственному опыту преподавателем высшей школы Каль-
маном Эперьеши), в связи с изолированностью историков периферии, не-
дооценкой значения краеведческих работ. Академик Имре Ревес в своем 
выступлении занимался, между прочим, с переводами трудов по всеобщей 
истории. Показом конкретных и полезных примеров Иштван Хайнал 
особенно обратил внимание на сравнительный анализ особенностей развития 
как всемирной истории, так и истории Венгрии, а профессор Института им. 
В. И. Ленина Н. И. Мицкун подчеркнула, что необходимо поставить на пе-
редний план исследование взаимоотношений между первой и второй. В 
своем ответе Лайош Элекеш коснулся и этого вопроса, отметив, что, по его 
мнению, для конкретного определения действия всеобщйх объективных 
закономерностей прежде всего необходимо изучать вопрос связей и отно-
шений, но одновременно с этим необходимо исследовать параллели и рас-
хождения. 
В ходе дискуссии были подняты и основные вопросы высшего образо-
вания, подготовки аспирантов и научных кадров. Выступления по вопросу 
о подготовке аспирантов были сравнительно немногочисленны (зав. отделом 
Института истории Академии Н а у к Ласло Жигмонд и сотрудник того же 
института Дьёрдь Шпира), но недостатки работы в этой области подвер-
глись ими острой критике.Подготовка в аспиранты в настоящее время, впрочем 
очень неправильно, служит восполнению пробелов подготовки в универ-
ситете. Слабость научной подготовки проявится лишь через 2—3 года. 
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Неправильно, что ежегодным приемом многочисленных аспирантов мы 
стремимся только к количественным показателям. В области преподавания 
в университете и в Институте истории университета наблюдаются сектант-
ские взгляды, левые уклоны, как на это самокритически указал доцент 
Иштван Като. 
В ходе дискуссии проявился оживленный критический дух. В докладе 
Лайоша Элекеш многие критиковали отсутствие объективной, независимой 
от авторов и лиц критики. Из основных постановлений Ц К ВПТ и из его 
самокритики для венгерских историков особенно важным является созда-
ние условий для критики, для творческих дискуссий. Критику, доныне в 
большинстве своем декларативную, необходимо превратить в конкретную, 
— сказал Д е ж ё Немеш. Недостаточность теоретической работы, основной 
источник ошибок многие видели в отсутствии духа дискуссий. Ценная и 
полезная критика была высказана в отношении работы Отделения обще-
ственно-исторических наук Академии Наук и в отношении руководства 
Академии Наук, которое не уделяет должного внимания проблемам обще-
ственных наук. 
Группа участников дискуссии подробно разбирала работу Института 
рабочего движения. Они законно потребовали, чтобы Институт поднял 
идейный и научный уровень своей работы. Основной недостаток работы 
Института Андраш Шиклош определил в том, что Институт занимается 
большим числом конкретных, многосторонних и разветвленных задач, раз-
решить которых в настоящее время он еще не в силах. Вследствие этого, 
Институт через свои публикации и свою работу не может в нашей идеоло-
гической и научной жизни занимать такого выдающегося места, которое 
он — в силу своего положения и задач — должен был бы занимать. 
С другой стороны, один из сотрудников Института справедливо отме-
тил, что значительной части сотрудников Института в ходе работы 
приходилось стать специалистами и просил — т а к ж е справедливо — кон-
кретной деловой профессиональной критики опубликованных Институтом 
работ. 
Правильной критике подверглись работа Общества венгерских исто-
риков, метод работы его руководства и в особенности журнал Общества 
»Századok«. Особенно слабым является критический отдел журнала , он раз-
бирает слишком мало работ, не дает полной картины даже о венгерской 
исторической литературе, а из зарубежной литературы помещаются только 
выдержки. (Профессор университета Дьёрдь Бониш). Журнал »Századok« дол-
жен стать более подвижным, деятельным, живым и было бы желательно чаще 
выпускать его. Густав Хекенаст, научный сотрудник Института истории Ака-
демии Наук Венгрии, поставил вопрос о целесообразности издания —помимо 
»Századok« — исторического журнала , публикующего материалы и статьи 
меньшего объема. Редакция ж у р н а л а признала большую часть выявленных 
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ошибок и критику, которой журнал подвергся, и сочла ее полезной для 
дальнейшей работы. 
В выступлении заведующего отделом Национального архива Оскара 
Паулини говорилось также о проблемах архивной работы. Национальный 
архив освободился от задач института, занимающегося составлением гене-
алогии, благодаря освобождению нашей страны. Наши западные коллеги 
завидуют нам за условия нашей работы и за задачи, к разрешению которых 
мы имеем возможность приступить — сказал Оскар Паулини. В даль-
дейшем он просил обсудить основные марксистские принципы архивной 
теории, указал на необходимость пропаганды культурной ценности архив-
ного материала и торопил проведение реформы в преподавании архивного 
дела. 
Наряду с этими важными частными вопросами участниками дискуссии 
обсудился один значительный вопрос общего интереса — вопрос единого 
фронта историков. Насколько постановка вопроса являлась актуальной, 
показывается большим числом выступлений, как со стороны историков, 
членов партии, так и со стороны беспартийных историков. 
В ходе дискуссии в нескольких выступлениях правильно оценился 
этот важнейший вопрос фронта венгерских историков. Подчеркивалось, 
что деятельность нашего нового фронта историков должна руководство-
ваться основными указаниями ВПТ и заданиями новой правительственной 
программы. Венгерские историки должны объединитсься для осуществления 
этих задач; вместе должны идти вперед те ученые, которые выполнением 
этих задач желают честно, искренне служить делу своего трудящегося 
народа. Однако, созданию широкого единого фронта не должно сопут-
ствовать— во имя свободы критики — протаскивание в науку старых идей. 
Историография, служащая делу грудящегося народа, можег быть только 
марксистско-ленинской историографией, иначе мы бы не могли осущест-
вить стоящие перед нами задачи. Несколько выступивших (Аладар Мод, 
Жигмонд Пал Пах, Иштван Като, Домокош Кошари, Шандор Дьёрффи, 
Дьёрдь Шпира и проч.) анализировали серьезные недостатки при создании 
единого фронта, наблюдающиеся наряду с многочисленными успехами. 
Из недостатков, пожалуй, самым серьезным является слабость идеологи-
ческой, научной критики, пробелы в принципиальном убеждении и в воспи-
тании, как уже упоминалось выше. Нет сомнения, что единый фронт истори-
ков м о т е т быгь крепким только в том случае, если он будет покоиться на 
принципиальных основах, если выражает истинное единство, вытекающее 
из убеждения и убежденности. Приближение к сотрудничеству со старым 
поколением историков осталось формальным. Об этом говорил и Домокош 
Кошари, который полагал, что укреплению единого фронта историков ме-
шали проявления некоторого сектантства. Это чувствовали старые специа-
листы, это высказали и историки-коммунисты, энергично указавшие на 
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допущенные недостатки. Они констатировали, что между старыми бур-
жуазными историками и историками-марксистами нехватало должной 
критики. После опубликования постановлений ЦК ВПТ и в этом отношении 
произошли сдвиги; беспартийные ученые смелее высказывают свое мнение, 
растет их активность. Профессор Хайнал горячо приветствовал решение 
о том, чтобы более энергично привлечь старых специалистов к работе ; 
Оскар Паулини ожидает от укрепления единого фронта историков укреп-
ления связей между исследовательской наукой и архивным делом ; в вы-
ступлении Ласло Маккаи было сделано правильное предложение, направ-
ленное на укрепление единого фронта историков : организовать широкие 
дискуссии, создать новые научные коллективы, выявить скрытые резервы 
историков. Новое открытое обсуждение вопроса о едином фронте историков 
дало возможность и для дальнейшего развития самокритики. 
В ходе дискуссии большинство выступивших вообще реально оцени-
вало успехи и недостатки нашей работы, однако, в некоторых выступ-
лениях обнаружились левацкие моменты и чрезмерный критический дух. 
Эти выступившие, забыв о достигнутых успехах, искали и видели во многих 
моментах и результатах работы историков ошибки даже в тех местах, где 
их не было. Во время дискуссии со стороны некоторых бывших представителей 
буржуазных направлений историографии проявился правый уклон, отра-
жавшийся, напр., в неправильной оценке исторических школ западной 
ориентации, продолжавшейся и после освобождения, или на требовании 
единого фронта, существовавшего в 1945 г. Еще во время дискуссии ряд 
историков выступил против правых и левых уклонов (Ж. П. Пах, П. 
Ханак, Ш. Дьёрффи), с одной стороны, с помощью богатого материала, 
доказывая факт западной ориентации и, тем самым, поощряя критику 
буржуазных исторических направлений, с другой же стороны, отвергая 
крайне левацкие максималистические требования. 
Академик Эржебет Андич подвела итоги этой важной дискуссии, вы-
явившей основные вопросы фронта венгерских историков. Она отметила, 
что в своем заключительном слове она не может исчерпывающе рассмот-
реть все богатство вопросов, поднятых во время дискуссии. Материал дис-
куссии следует очень тщательно изучать, необходимо будет время от вре-
мени возвращаться к этим вопросам. Все это требует продолжительного 
времени и углубленной работы. Вполне правы товарищи, — говорила 
академик Андич — подчеркивающие, что для настоящей нашей дискус-
сии, а также для всего дальнейшего развития нашего фронта историков, 
основное значение имеют последние постановления партии и правительства. 
Мы уже в прошлом году все чувствовали, что на фронте исторической науки 
наблюдается известный застой, что мы выросли из ботинок, которые мы 
до сих пор носили. Постановления Ц К ВПТ и нашего народно-демократи-
ческого правительства оказывают огромную помощь и венгерским истори-
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кам. Они помогают выявить недостатки и дают принципиальные указания. 
Большая часть наших недостатков вытекала не только из того, что мы 
оставили без внимания вопросы, которых нельзя было бы игнорировать, 
но и из того, что методы работы, организационные рамки, уровень, осущест-
вленные нами, постепенно отживали. В работе венгерских историков были 
недостатки уже с самого начала, но если что-нибудь отживает, то оно само 
по себе становится ошибкой; а если это во-время не выявляется, то оно мо-
жет вырасти в большую ошибку. Во многих отношениях это произошло и 
с нами. Докладчица подчеркнула, что постановления ЦК ВПТ и нашего 
народно-демократического правительства по существу полностью отно-
сятся к фронту историков. Слишком большая торопливость в намечании 
задач, недостатки планирования, стремление к количеству, часто за счет 
качества, левое сектантство, принятие административных мер вместо убеж-
дения, недостаточный демократизм в руководстве проявились и у нас. 
Критический дух и у нас не был достаточно сильным, более того, в этом 
отношении обнаружились большие слабости и недостатки. Однако, наи-
большую ошибку мы допустили недооценкой теории. 
Затем академик Андич указала на то, что раскрывать недостатки 
необходимо так, чтобы не забывать о достигнутых успехах. Партия 
показывает нам пример и в этом отношении. Правда — говорила она — 
мы с большой жадностью набросились на разработку исторического мате-
риала, но нам и нужно было торопиться. Неотложной задачей было осветить 
хотя бы несколько важнейших вопросов истории Венгрии с помощью мар-
ксизма-ленинизма, чтобы по крайней мере по важнейшим вопросам начать 
борьбу против фальсификации истории, и, что не менее вреднее этого, против 
умолчания фактов. И если даже нам не удалось создать классические 
труды, мы всё же немедленно должны были приступить к работе, чтобы 
наш народ правильно ознакомился с великой освободительной борьбой 
прошлого, с великими личностями, прогрессивными традициями нашей 
страны, с ролью народных масс и с революционными движениями. На на-
шей работе отражалась торопливость, но это не должно рассматриваться 
только как недостаток, а наоборот, прежде всего как достоинство. 
Если наша работа и не всегда представляла должный уровень, если в 
ней обнаруживались недостатки, обусловливаемые торопливостью, а глав-
ным образом недостаточной подготовкой, все же этими работами мы оказали 
помощь нашему народу, выяснили вопросы, которых старая историография 
не позволила выяснить. Необходимо обратить внимание на то, чтобы все, 
нами до сих пор сделанное, не рассматривалось как плохое, как неко-
торые говорили, как нечто расчитанное на внешний эффект. Это было 
бы неправильно. 
Гораздо более серьезный недостаток видела академик Андич в том, 
что метод, которым мы руководствовались на практике, не был достаточно 
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демократичным. Здесь она остановилась, прежде всего, на оценке деятель-
ности Общества венгерских историков, так к а к оно, как общественная 
организация, должно было бы действовать на самых широких демократи-
ческих началах и прежде всего ей — председателю общества — следовало 
бы об этом заботиться. Деятельность Общества венгерских историков, кото-
рая после реорганизации Общества началась в правильном направлении, 
вскоре становилась все более бюрократичной и, наконец, в Обществе совсем 
не стало организационной жизни. Затем академик Андич, рассказав о 
недостатках в работе по редакции журнала Общества венгерских историков 
— »Századok«, остановилась на вопросе научно-популярных изданий. Она 
оспорила мнение некоторых выступивших о том, будто бы популярные 
исторические издания недостаточно научны. По ее мнению, при издании 
научно-популярных книг мы руководствовались тем правильным принци-
пом, что научно-популярную книгу, хотя бы и малейшего объема, может 
писать только тот, кто научно изучал данный вопрос, является его специа-
листом. Основной недостаток заключается в том, что наша научно-популяр-
ная литература не была достаточно популярной, ее стиль не был достаточно 
красивым, ярким, убедительным и вдохновенным. Кроме того, мы не забо-
тились о том, чтобы довести ее до самых широких слоев венгерского народа. 
После этого академик Андич перешла к оценке исследований, свя-
занных с составлением университетских учебников по истории. Правиль-
ным было сосредоточить лучшие силы на разрешении этой важнейшей за-
дачи, однако, мы впадали в крайность, поставив наши силы почти полностью 
на службу исследовательской работе, оставив без должного внимания 
проблемы преподавания истории в средних и высших учебных заведениях. 
Относительно принципиальных теоретических вопросов она разде-
лила мнение товарища Элекеш в том, что наши ошибки могут быть разде-
лены на две категории: с одной стороны, на схематизм, а с другой стороны, 
на эмпиризм. В самом деле, нам приходилось бороться на двух фронтах, 
но мы вели борьбу недостаточно последовательно, иногда только на словах. 
Как эмпиризм, так и схематизм глубоко связаны с пренебрежением 
теорией. Ошибки, допущенные в экономической политике, в партийном 
руководстве, вызывались именно пренебрежением теорией. Естественно, 
что в области науки эта ошибка особенно вредна. Пренебрежение теорией 
прежде всего означало то, что не изучались и не выяснились закономерности 
переходного периода в достаточной мере. Вследствие игнорирования за-
кономерностей переходного периода мы забежали вперед и плохо планиро-
вали работу. Наша идеологическая работа стала схематичной. Недооценка 
теории чужда марксизму-ленинизму. Марксизм-ленинизм характеризуется 
глубоким уважением к теории, неразрывной связью между теорией и прак-
тикой. Вследствие пренебрежения нами общими закономерностями пере-
ходного периода мы не выяснили закономерностей культурной политики 
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переходного периода и не изучали вопроса о том, какая политика требуется 
условиями переходного периода от нашего фронта историков. Весь наш 
подход к этим вопросам был лишен историчности. Мы и не считали, что 
живем в переходный период и полагали, что миновали все проблемы и 
вообще самый переходный период. Это проявлялось и в том, что богатый 
опыт Советского Союза, который показывал нам пример в прошлом, пока-
зывает теперь и будет показывать в будущем, мы применяли схематично, 
не учитывая, как видоизменяются в данный исторический период, в кото-
ром мы живем, некоторые вопросы, свойственные этому периоду. Мы недо-
статочно учитывали, что СССР уже достиг более высокой стадии развития, 
и даже соответствующая стадия развития не может у нас повториться 
точно так, как она произошла в СССР — при другой исторической ситуации 
и при другом соотношении сил. 
Мы не усвоили важнейшего опыта Советского Союза: глубокое уваже-
ние к теории, ее культивирование, именно такое культивирование, которое 
соответствует сущности нашего революционного мировоззрения, которое 
не является догматичным, схематичным и поверхностным, а идет в ногу 
со смелейшими поворотами истории. В. И. Ленин говорил, что »хитрость 
истории« также не должна быть оставлена без внимания. Теорию нельзя 
рассматривать как схему, а необходимо ее непрестанно развивать и обога-
щать. Критерием правильности теории В. И. Ленин сделал саму жизнь, 
практику. 
Мы не учитывали той закономерности переходного периода, что идео-
логия медленнее развивается, преобразуется, чем другие элементы над-
стройки вообще и существенно медленнее, чем базис, экономика, произ-
водственные отношения. В этом отношении мы не учились у Советского 
Союза, где большое внимание уделяется этому свойству развития идео-
логии. 
По мнению академика Андич, нашим лишенным историчности подходом 
обусловливалось и то, что мы недостаточно стремились к убеждению людей. 
Это проявлялось в двух направлениях. О людях, стоявших к нам близко, 
мы считали, что их уже не нужно воспитывать, хотя иногда мы могли бы 
проверить и самих себя : какие мы марксисты? А с другой стороны, на тех, 
кто не стоял к нам близко, мы часто слишком у ж быстро ставили крест, 
считая, что они уже неспособны к развитию. Таким образом, мы переоцени-
вали развитость материалистического мировоззрения, марксистской ориен-
тировки стоящих к нам близко людей, а на тех, кто может быть вчера еще 
были нашими противниками, мы рассматривали так, как будто в течение 
почти 10 лет они совсем не развивались. 
Пренебрежение теорией стало источником многочисленных ошибок. 
Мы не подняли вопросов теории : отклонились от принципиальной кри-
тики различных буржуазно-реакционных, порою даже фашистских взгля-
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дов на историю. Марксизм-ленинизм — это революционная теория, рево-
люционное мировоззрение, родившееся и развивающееся в борьбе. А наш 
подход не был таким боевым. Это привело к тому, что идеологическое раз-
витие наших историков не было удовлетворительным, и закрепился целый 
ряд ошибочных взглядов. Докладчица подчеркнула, что мы хотим преоб-
разовать не только хозяйственную жизнь страны, но и образ мышления 
людей. Мы знаем, что и сделаем это, но для этого нужно бороться. В этой 
борьбе мы недостаточно пользовались великим учением, великой правдой 
нашего мировоззрения. Честных ученых, любящих свой народ, свою науку, 
можно убедить. Несомненно, что они хотят учиться, а тем, что мы поставили 
на них крест, что не верили в возможность их развития, мы способствовали 
закоснению их старых предрассудков. Это было косным, антипрогрессив-
ным, чуждым духу преобразующего мир марксизма-ленинизма. С непра-
вильными взглядами на историю мы прежде всего боролись с помощью 
фактов. Такая форма борьбы имеет право существования в исторической 
науке : фальшивым фактам противопоставить верные факты. Но непра-
вильно было считать, что это достаточно. Мы не подвергали критике отдель-
ных исторических школ в целом, поэтому и не могли достаточно глубоко и 
основательно раскрыть их ошибки. История бесспорно является конкретной 
наукой. Истина всегда конкретна, но если не систематизировать факты и 
не делать из них теоретических выводов, то получается только эмпириче-
ская истина. Не может быть сомнения, что в нашей новой историографии 
мы »сохранили« целый ряд ошибочных взглядов, так как борьбу против 
старой буржуазной историографии мы не довели до конца. Эржебет Андич 
указала еще на одно серьезное последствие этого недостатка : вследствие 
того, что из старой историографии мы не подвергли критике плохое, не 
отделили его от хорошего, мы не могли в должной мере усвоить и положи-
тельных традиций. Без надлежащей дифференциации мы почти целиком 
отказались от старой историографии. Особенно в первые годы мы не желали 
пользоваться историческими разработками, а только архивными материа-
лами. Ошибочно было оставить почти без всякого внимания положительные 
результаты работы нескольких поколений историков. 
Прогрессивные традиции также были сектантски ограничены. Под 
прогрессивными традициями мы более или менее понимали только револю-
ционные традиции, хотя диалектическое развитие общества состоит не 
только в революционных скачках, а им предшествует постепенное коли-
чественное развитие, которое — на одном пункте, как известно — пере-
ходит в качественное изменение. Для освещения этого положения доклад-
чица привела конкретный пример из истории Венгрии : положительной 
личностью истории нашей страны считала она не только Лайоша Кошут, 
но и Иштвана Сеченьи. Кошут стоит гораздо ближе к нам, чем Сеченьи. 
При оценке деятельности Сеченьи критика будет иметь больше места, чем 
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при Кошуте. Было бы, однако, неправильно заявить, что только Кошут рас-
сматривается к а к прогрессивный деятель и наш предшественник, а Се-
ченьи нет. 
Сектантство наблюдалось у нас во многих областях. Некоторые наши 
историки старого поколения могли чувствовать, что мы безразлично отно-
симся к их судьбе, и некоторое недоверие т а к ж е могло чувствоваться с 
нашей стороны. Это во многих случаях оказало на них парализующее дей-
ствие. Наша задача теперь состоит в том, чтобы с полной серьезностью от-
носиться к делу единого фронта историков. 
Подытоживая широкую дискуссию по вопросу о едином фронте исто-
риков, академик Андич подчеркивала, что необходимо объединить силы, 
желающие и умеющие работать. Мы больше должны верить — говорила 
она — в убедительную силу нашей истины, и больше должны верить в 
историков, стоявших вчера еще далеко от нас, которые теперь уже честно 
стремятся принимать участие в работе. 
Этот процесс — самокритика, освобождение от старых неправильных 
взглядов, ликвидация ошибок — требует большой и тяжелой работы. Необ-
ходимо обеспечить больше возможности для широких дискуссий, для вы-
сказывания мнений. Однако, основой свободной творческой дискуссии не 
может служить какой-то идейный, идеологический либерализм. В связи с 
этим Эржебет Андич касалась выступления Домокоша Кошари. Она отме-
тила, что историки-марксисты имеют большие недостатки в отношении того, 
что до сих пор организовали мало дискуссий, не подвергали основательной 
критике буржуазные исторические школы. Так , например, мы не критико-
вали работы бывшего Восточно-европейского научного института и его 
журнала »Revue d 'Histoire Comparée«. Академик Андич одобрила отдельные 
выступления, согласно которым утверждение того факта, что »Revue d 'His -
toire Comparée« и Восточно-европейский научный институт представляли 
западную ориентацию в венгерской историографии, еще не является крити-
кой, основывающейся на глубоком анализе, а только общеизвестным фактом. 
Она считала неправильным, что Кошари и этого не признает, и хотя во время 
дискуссии он и сделал некоторые шаги по направлению к более критиче-
скому рассмотрению своей деятельности в прошлом, а т а к ж е деятельности 
находившегося под его руководством института, а по сути дела он не при-
знал объективного факта западной ориентации, стремившись направить 
дискуссию в неправильное русло с помощью фальшивых альтернатив ; на 
такой основе трудно выяснить взгляды. Докладчица сослалась на то, что 
стоит только открыть номера Revue, вышедшие в 1945 г. и позже, где великий 
исторический факт освобождения Венгрии отмечается только в одном от-
ношении: как »осада и связанные с ней трудности«. С этим Revue^co своей 
стороны и кончил трактовать славную роль Советского Союза-освободи-
теля и возрождение венгерского народа. Многочисленные статьи ж у р н а л а , 
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его критический отдел решительно представили западную ориентацию, об 
этом любой человек может убедиться. Мы высоко ценим талант Домокоша 
Кошари — подчеркнула академик Андич — мы считаем важным, чтобы 
он работал, чтобы он работал вместе с нами, но для этого требуется, чтобы 
он продолжал начатый им путь с более критической оценкой своей прош-
лой деятельности, с выяснением приципиальных основ его сотрудничества 
с нами. 
Одновременно академик Андич энергично подчеркнула, что мы ни в 
коем случае не должны впадать в панику, ставя наши ошибки на передний 
план, склонность к чему проявилась в некоторых выступлениях. Мы должны 
ценить достигнутые нами успехи! Мы доказали, что и для венгерского исто-
рического развития действительны положения марксизма-ленинизма, раскры-
тые историческим материализмом закономерности; венгерские историки-
марксисты доказали, что марксистско-ленинская историческая концепция, 
концепция научного социализма, плодотворнее, эффективнее и правдивее, 
чем любая другая, существовавшая до сих пор историческая концепция, 
это — единственная, истинно научная историческая концепция. Мы должны 
дорожить достигнутыми нами результатами, ведь всего за несколько лет 
мы успели осветить многочисленные вопросы, и для выяснения целого 
ряда вопросоз мы сделали больше, чем буржуазная историография в течение 
десятков лет. Мы завоевали уважение к марксистской историографии. 
Докладчица напомнила, что еще несколько лет тому назад марксистская 
историография рассматривалась не как наука, а как публицистика. Суще-
ствовал такой взгляд, что марксистская историография есть простое опро-
кидывание политических проблем наших дней в прошлое. Ясно, что теперь 
уже нет в Венгрии такого здравомыслящего человека, который стал бы 
утверждать это. Одновременно мы должны видеть, что наши успехи не 
настолько большие, как мы иногда склонны полагать. 
Докладчица затем кратко остановилась на важнейших задачах, стоя-
щих перед нашими историками. 
Прежде всего —• сказала Эржебет Андич -— мы должны усилить 
борьбу как против схематизма, так и против эмпиризма. В этой борьбе, ко-
нечно, следует отличать ошибки друзей от враждебных взглядов. 
Необходимо критически разработать отдельные исторические школы. 
Работы наших историков, вышедшие в последние годы, также должны 
подвергаться критике. Нельзя при этом полагаться на самотек, а следует 
работать над этим планомерно. При разработке университетских учебников 
также необходимо обеспечить большое место историографии, критике бур-
жуазной исторической литературы. 
Основной задачей является подъем теоретического уровня. Надо 
разработать план для более энергичного привлечения наших историков к 
изучению марксизма-ленинизма. В первую очередь следует обратить вни-
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мание на идивидуальную работу над классиками марксизма-ленинизма. 
Наряду с этим н у ж н о организовать теоретические конференции для неболь-
ших групп, где может развернуться интенсивная, открытая дискуссия. 
Изучение теории исторического материализма должно сочетаться с глубо-
ким и широким изучением всемирной истории, на которое богатые возмож-
ности дают труды советских историков. Дальнейшей формой теоретической 
работы могло бы быть систематическое обсуждение венгерскими историками 
отдельных принципиальных вопросов истории Венгрии, организация ими 
теоретических дискуссий. Значительно больше места нужно отвести тео-
ретическим вопросам и на страницах ж у р н а л а »Századok«. 
С точки зрения подъема политического уровня большой задачей я в л я -
ется разработка истории периода режима Хорти и еще более истории разви-
тия страны после освобождения. В определенной мере и в определенном 
смысле почти все наши историки должны присоединиться к написанию 
истории периода после освобождения страны. В особенности разработка 
отдельных вопросов истории нашей страны после освобождения дала бы 
много не только нашим читателям, но была бы волнующей и, главное, по-
учительной задачей и для историков, с точки зрения творческого применения 
теории. Д л я немалого числа историков это было бы подходящим путем и 
к переоценке своей прошлой деятельности. 
Академик Андич после этого остановилась на задачах в области орга-
низационной работы. Необходимо, чтобы Общество венгерских историков 
в самом деле ж и л о жизнью общества, чтобы оно соблюдало свой устав, 
регулярно созывало общее собрание, создало свои специальные комиссии 
и больше внимания обращало на историков, живущих в периферии. Вместо 
существовавшей до сих пор крайне сильной централизации следует обеспе-
чить отдельным историческим учреждениям большую самостоятельность, 
а постоянная комиссия Академии Наук д о л ж н а занимать позицию только 
по основным вопросам планирования, выносить решения только в прин-
ципиальных дискуссиях. 
Следует далее улучшить нашу политику по кадрам. Надо оказать 
помощь нашим историкам в деле достижения ими научных званий. 
Наконец, Эржебет Андич подчеркнула, что историкам вообще следо-
вало бы больше встречаться. Она предложила, чтобы историки раз в месяц 
встречались, не только в целях дискуссий, но и для дружеской беседы. 
Они должны получить возможность на обмен мнениями, на знакомство 
друг с другом. 
Дискуссия, продолжавшаяся три дня, могла охватить только часть 
проблем. Ее н у ж н о рассматривать только к а к начало, которое должно иметь 
продолжение. Правильные мысли, высказанные в ходе дискуссий, 
нельзя оставить без последствий. Дискуссия явилась чем-то новым, и это 
само означает шаг вперед. В связи с этим академик Андич указала на то, 
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в какой большой мере венгерские историки чувствуют на себе освежающее, 
мобилизующее влияние постановлений Ц К ВПТ. Исключительно убеди-
тельным доказательством силы Венгерской Партии Трудящихся является 
перелом, произведенный ею в своей политике, ее самокритика. Эти поста-
новления вдохновляют и венгерских историков, помогают им расширить, 
улучшить свою работу. Эти постановления лишний раз свидетельствуют о 
том, что Венгерская Партия Трудящихся является настоящим вождем 
венгерского народа, венгерского рабочего класса, что наше народно-демо-
кратическое правительство справится со стоящими перед ним историче-
скими задачами. 
Заключительным словом Эржебет Андич, председателя Общества 
венгерских историков, подытожившей недостатки венгерской историографии, 
подчеркнувшей ее успехи и наметившей стоящие перед историками задачи, 
эта дискуссия окончилась. Она имела большое значение и внесла ценный 
вклад в дело повышения идейного уровня венгерской исторической науки. 
Э. X. Харасти 
ÜBER DIE LAGE UND Ü B E R DIE AUFGABEN DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT 
IN UNGARN 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Auf Grund der Regierungs- und Parteibeschlüsse von Juni und Oktober 1953 sowie auf 
Grund der Lehren und Ergebnisse, welche die Tagung der Geschichtswissenschaftler im Juni 
1953 zu Budapest gezeigt hatte, erörterten die ungarischen Historiker auf einer erweiterten 
Diskussionssitzung des Redaktionskollegiums der Zeitschrift »Századok«, des Organs der Unga-
rischen Historischen Gesellschaft, die Lage und die grundlegenden Aufgaben unserer Geschichts-
wissenschaft. 
Eröffnet wurde die Diskussion von dem Generalsekretär der Ungarischen Historischen 
Gesellschaft, L. Elekes, der in seinem Referat einerseits eine umfassende Wertung der Erfolge 
und der Mängel der Tagung der Geschichtswissenschaftler bot, andererseits an Hand der seither 
erschienenen prinzipiellen, grundlegenden und richtungweisenden Dokumente und auf Grund 
der Erfahrungen unserer Geschichtsschreibung der jüngstvergangenen Jahre die zukünftigen 
Aufgaben umriss. — In seinem Vortrag verwies er auf die Entwicklungsphasen des ungarischen 
wissenschaftlichen Lebens nach der Befreiung — inbegriffen die Entwicklungsphasen der 
Geschichtswissenschaft, •— gedachte der Anfänge unserer Planung auf wissenschaftlichem 
Gebiet und der bedeutsamen Hilfe der sowjetischen Geschichtswissenschaft, erwähnte die Mängel 
bei der Zusammenstellung der Thematik, die theoretische Ungewissheit und L'nschlüssigkeit. 
Er lenkte die Aufmerksamkeit auf das Auftreten der Gefahr des Schematismus und des Empiris-
mus bei einigen unserer Geschichtsschreiber und auf das unzulängliche Niveau unserer Kritik. 
Die umfassende Diskussion, die auf das Referat folgte, erstreckte sich auf alle wichtigen 
Problemkreise unserer Geschichtswissenschaft. Die Diskussion ermöglichte auch in entsprechen-
dem Ausmasse die Erörterung eines solchen — in unserer gegenwärtigen Entwicklungsphase 
grundlegenden — Problems, wie das der Einheitsfront der Geschichtswissenschaftler. Die 
Diskussion war von lebhaftem kritischem Geiste getragen. Die Diskussionsredner gedachten in 
ihren Beiträgen der erzielten Erfolge, befassten sich mit den Personen und Organen, denen die 
Führung der Einheitsfront obliegt, und unterzogen deren Arbeit einer eingehenden Kritik, 
zeigten die Fehler auf, die in der Tätigkeit der geschichtswissenschaftlichen Institutionen zu 
bemerken sind, berührten die wichtigsten Fragen des Unterrichtes an den Universitäten und 
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Hochschulen, die der Ausbildung der Aspiranten und des Kadernachwuchses, machten auf die 
Übertreibungen bei der wissenschaftliehen Planung, auf die Gefahr des Maximalismus, auf die 
Mängel der Planung usw. aufmerksam. Ein entsprechender und gesunder Diskussionsgeist 
wurde durch jene Diskussionsreden gesichert, die schon im Laufe der Aussprache solche Ansich-
ten und Meinungen zurückwiesen, die eine falsche, noch zurückgebliebene bürgerliche Anschau-
ungsweise widerspiegelten. 
Die wichtige Diskussion, welche die grundlegenden Fragen der ungarischen Geschichts-
wissenschaft an den Tag brachte, wurde abschliessend von Akademiker E. Andics zusammen-
gefasst. In ihrem Schlusswort betonte sie, dass hinsichtlich der Diskussion und der weiteren Ent-
wicklung unserer Geschichtswissenschaftler-Front den Beschlüssen der Partei der Ungarischen 
Werktätigen und der Regierung der Ungarischen Volksrepublik zentrale Bedeutung zukommt. 
Sie machte darauf aufmerksam, das es falsch wäre, nur von unseren Fehlern zu sprechen und 
unsere Erfolge nicht gebührend zu werten. Zugleich stimmte sie mit jenen Kritikern überein, 
die den Schematismus und Empirismus für die hauptsächlichsten Fehlerquellen erachten. An 
Hand konkreter Beispiele verweis sie auf die Erscheinungsformen der theoretischen Fehler, auf 
den hinter dem erforderlichen zurückbleibenden Demokratismus auf dem organisatorischen 
Gebiet unserer Geschichtswissenschaft, auf die ungenügende Beliebtheit unserer populär-ge-
schichtswissenschaftlichen Literatur. Die Vernachlässigung unserer theoretischen Bildung habe 
zur Übernahme und Erhaltung zahlreicher falscher Ansichten, zum Ausbleiben der nötigen 
Überprüfung und Kritik bürgerlicher,reaktionärer Anschauungen geführt. Weitergehend erörterte 
Akademiker E. Andics eingehend die Frage der Einheitsfront unserer Geschichtswissenschaft-
ler und zeigte in diesem Zusammenhang auf den Zusammenschluss der demokratischen, redlich 
und aufrichtig arbeitenden Kräfte als Hauptaufgabe hin. Deshalb sei es nötig noch öfter Gelegen-
heit zu Diskussionen und zur Darlegung der Meinungen zu bieten. E. Andics mahnte die Ge-
schichtswissenschaftler unserer Einheitsfront an die Würdigung unserer Erfolge, denn unsere 
marxistische Geschichtsschreibung hat es im Verlauf einiger Jahre bereits bewiesen, dass sie einer 
weit grösseren Leistung fähig ist, als die bürgerliche Geschichtsschreibung, dass sie in ihrer 
Geschichtsauffassung und in ihrer Methode fruchtbringender, erfolgreicher und wahrer ist, als 
irgendeine der bisherigen geschichtswissenschaftlichen Richtungen. 
Schliesslich bot Akademiker E. Andics einen kurzen Überblick der nächsten Aufgaben der 
ungarischen Geschichtswissenschaftler und sprach dann von den Aufgaben, die auf organisa-
torischem Gebiete zu lösen sind. 
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DIE GROSSINDUSTRIELLE ENTWICKLUNG 
IN UNGARN 1867—1900 
V. SÁNDOR 
Vorgeschichte 
Die richtige Beur te i lung der in der Zeit zwischen 1867 und 1900 vor sich 
gegangenen grossindustriellen En twick lung Ungarns erheischt, da ihre Anfänge 
bis in das J a h r 1848 zurückreichen, notwendigerweise auch einen Überblick 
ihres Entwicklungsganges im vorhergehenden Ze i tabschni t t . Dies ist um so 
mehr begründet , da, wenngleich die industrielle Revolut ion in den westlich von 
Ungarn liegenden Ländern des europäischen Kon t inen t s im Grunde genommen 
zum gleichen Ze i tpunk t als in Unga rn , nämlich im J a h r 1848 begann (vgl. 
Karl Marx : Die Klassenkämpfe in Frankre ich , 1848 bis 1850, Die tz Verlag, 
Berlin, 1951 ; E in le i tung von Friedrich Engels, SS. 12 —13), der während der 
ers ten beiden J a h r z e h n t e in Ungarn auf diesem Gebiete erzielte For tschr i t t 
weit h in te r dem der westlichen Länder — so z. B. in Deutschland oder in Öster-
reich — zurückblieb, war er doch z. B. in Deu t sch land »unerhör t« und h a t 
»in zwanzig J a h r e n mehr geleistet, als sonst ein ganzes J a h r h u n d e r t t a t « . (Fried-
rich Engels : Der Deutsche Bauernkr ieg , Dietz Verlag, Berlin, 1954, S. 12.) 
Welche waren die H a u p t g r ü n d e der Zurückgebliebenheit der ungarlän-
dischen industriellen Revolut ion? 
In Ungarn wurden die kapi tal is t ischen Produkt ionsverhä l tn isse als Er run-
genschaf t der bürgerl ichen Revolut ion des J ah re s 1848 vorherrschend. Hier-
durch verwirklichte sich in Ungarn , genau so wie zu gleicher Zeit auch in eini-
gen anderen Ländern des europäischen Kont inen ts , die grundlegende Vorbedin-
gung der E n t f a l t u n g der industr ie l len Revolut ion. 
Alle Länder , die im J a h r e 1848 den Weg des Kapi ta l i smus beschri t ten, 
wurden durch den U m s t a n d be rüh r t , dass Eng land hinsichtlich der industriel-
len Revolut ion allen Ländern des Erdenrunds zuvorgekommen i s t . Die Ver-
brei tung, sowie der Wet tbewerb der Erzeugnisse der englischen Fabr ik indus t r ie 
lösten in den anderen Ländern den Gang der industr iel len Revolut ion aus, 
wobei sie diese jedoch zugleich auch verzöger ten. In Ungarn behinder ten 
jedoch zugleich auch andere F a k t o r e n die freie E n t f a l t u n g der industriellen 
Revolut ion. 
1 A c t a H i s to r i ca I I I / 3 . 
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Als Hindernisse t r a t en vor a l lem die Folgen des Fehlschlagens der bü r -
gerlichen Revolution u n d des um die nationale Unabhängigke i t ge führ t en Frei-
he i t skampfes in Erscheinung. 1848—1849 waren nämlich in U n g a r n nicht n u r 
die J a h r e der bürgerl ichen Revolu t ion , sondern sie waren gleichzeitig auch 
J a h r e eines nat ionalen Fre ihe i t skampfes , genau so wie ja auch alle europäischen 
Revolut ionen des J a h r e s 1848 — m i t Ausnahme der französischen Revolut ion 
— zugleich auch na t iona le Fre ihe i t skämpfe waren . Die die Revolut ion sowie 
den Fre ihei tskampf zu Fall b r ingende Habsburg-Wil lkürher rschaf t wurde — 
genau so wie die n a c h 1848 zur Her r scha f t gelangende europäische Reakt ion 
im allgemeinen — bis zu einem gewissen Grad zur Testamentsvol ls t recker in 
der zu Fa l l gebrachten Revolut ion. Die Herrschaf t liess die wicht igs te E r run -
genschaf t der bürgerl ichen Revolu t ion , die Abschaf fung der Leibeigenschaf t 
im grossen und ganzen ins Leben t r e t e n , zugleich fest igte sie j edoch auch das 
feudale Grundbesi tzsys tem, die wir tschaft l iche Grundlage der her rschenden 
Klasse der alten O r d n u n g und h ie rdurch in einem die Macht de r al ten herr-
schenden Klasse. Als Folge dessen, dass die Er rungenschaf t en der Revolut ion 
von »oben« her in K r a f t gesetzt w u r d e n , blieben viele Überreste des Leibeigen-
schaf t ssys tems bes tehen . Zugleich h a t der Absolut ismus der Habsburge r nach 
dem Zusammenbruch des Freihei tskampfes des ungarischen Volkes Ungarn 
seiner nat ionalen Unabhängigkei t b e r a u b t und das Sys tem der völligen kolonia-
len Un te rd rückung e ingeführ t . Der selbständigen u n d freien bourgeoise-natio-
nalen Entwicklung Ungarns s t anden also zwei mächt ige Hindernisse im Wege : 
die koloniale Unterdrückungspol i t ik der Habsburge r Wil lkürherrschaf t und 
die den Klasseninteressen des ungar ischen Grossgrundbesitzes d ienende feudale 
Grundbesi tzvertei lung. Dies bedeu te t e , dass der sich auf die Möglichkeiten 
des f re ien Wet tbewerbs , der freien Bewegung des Kap i t a l s g ründende Kapi ta -
lismus in Ungarn den durch eine koloniale Un te rd rückung beschwer ten preussi-
schen W e g der En twick lung beschr i t t . 
Als Folge dessen wiederum, dass sich die industr iel le Revolut ion in England 
f rüher abspiel te, als in den anderen Ländern , ». . . wi rd eine neue, den H a u p t -
sitzen des Maschinenbetr iebs entsprechende in ternat ionale Teilung der Arbeit 
geschaffen, die« — wie Marx fes ts te l l t — »einen Teil des Erdbal l s in vorzugs-
weise agrikoles Produktionsfeld, den andern in vorzugsweise industrielles 
Produkt ionsfe ld umwande l t« . (Karl Marx : Das K a p i t a l , Ers te r B a n d , Verlag 
J H W Die tz Nachf., Ber l in , 1947, S. 475.) Als im J a h r e 1848 die kapi ta l is t i schen 
Produkt ionsverhäl tn isse in Ungarn vorherrschend wurden , war in der Welt-
wir t schaf t — als Folge der vollen E n t f a l t u n g der englischen industr iel len Revo-
lution — die terri toriale Polarisation zwischen der mechanis ier ten Grossindustr ie1 
und der Landwi r t schaf t bereits im En t s t ehen , wobei Ungarn, zugleich mit 
Österreich, welch le tz terer S t aa t U n g a r n im Kolonia ls tand hielt, zu einem land-
1
 Hierunter verstehen wir die Maschinen anwendende Grossindustrie. 
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wirtschaf t l ichen Gebiet wurde (vgl. Marx' Brief an Engels v o m 4. Februar 1868) . 
Auf Grundlage dieses in Wel tausmassen vo r sich gehenden Polar isa t ionspro-
zesses, sowie mi t Rücksicht auf das Bes t ehen einer kolonialen Abhängigke i t 
u n d von feudalen Überres ten kommt zwischen Österreich u n d Ungarn e ine 
eigene terr i toriale Polar isat ion zustande, be i der auf der e inen Seite die Maschi-
nen anwendende (mechanisierte) Grossindustr ie , auf der anderen Seite a b e r 
die Landwi r t scha f t s teht . I m Verlauf dieser Entwicklung wi rd das Gebiet v o n 
Österreich zu einem eines Indus t r i e s taa tes , während U n g a r n sich zu e i n e m 
eben Österreich mi t Rohs tof fen , vornehmlich aber mi t l andwi r t scha f t l i chen 
P r o d u k t e n versorgenden Agra r s t aa t en twickel t . Es ist wohl richtig, dass zwi-
schen Österreich und Ungarn auch schon vor der bürger l ichen Revolut ion ein 
ähnliches Verhäl tn is bes tand , doch war dama l s , während dieses f rüheren Ab-
schni t tes , der Manufak turper iode en tsprechend, die te r r i tor ia le Absonde rung 
zwischen Indus t r i e und Landwi r t schaf t ke ine gesetzmässige Folge der w i r t -
schaft l ich-gesellschaft l ichen Entwicklung, sondern sie k a m als Folge des zwi-
schen Österreich und Ungarn vermit te ls pol i t ischer M a c h t m i t t e l aufrecht e rhal -
t e n e n Kolonialverhältnisses zus tande . U n t e r kapi ta l i s t i schen Verhäl tnissen wird 
die Absonderung erst zu Zeit der Her r scha f t der mechanis ier ten Grossindustr ie 
zu einer Gesetzmässigkei t . 
Die terr i tor ia le Absonderung wurde d a d u r c h beschleunigt , dass s ich die 
österreichische Bourgeoisie während der J a h r e um 1850 im Schat ten der habs -
burgischen Wil lkürherrschaf t a n der kolonialen Ausp lünderung Ungarns v e r h ä l t -
nismässig schnell bereicherte. Aus der a k t i v lenkenden Te i lnahme an der poli-
t i schen Macht ausgeschlossen, ent fa l te te diese Bourgeoisie ihre Kräf te auf dem 
Gebiete des wir tschaf t l ichen Lebens. Ih re Kap i t a l akkumula t i on nahm schnell 
zu und die industriel le Revolut ion mach te i n Österreich in einzelnen Indus t r i e -
zweigen rasche For t schr i t t e . Die wicht igs te Grundlage der verhäl tn ismässig 
raschen Entwick lung der österreichischen Indus t r i e und der Kräf t igung, sowie 
der Kapi ta lakkumula t ion der österreichischen Bourgeoisie war das sich in 
Koloniallage befindliche Unga rn , das sich mi t te ls der S t eue rn und der s t a a t -
lichen Zwangsanleihen, sowie der Verschleuderung der s taa t l i chen Konzessio-
nen ausgeplünder t sah, das zugleich aber auch die Folgen des im 
J a h r e 1851 vere in ten Zollgebietes zu s p ü r e n ha t t e , das der österreichischen 
Indus t r ie eine bessere Ausnu tzung des ungarischen Mark tes ermöglichte , 
als f rüher . 
Die verhäl tnissmässig rasche En twick lung der A n f ä n g e einer mechan i -
sier ten Grossindustrie ermöglichte der österreichischen Bourgeoisie n i ch t nu r 
eine bessere Ausnu tzung des ungarischen Mark tes , sondern mach te eine solche 
geradezu notwendig , indem sie zu einem s tä rke ren Pla tzgre i fen auf dem unga-
rischen Markt aneiferte, welchen die österreichische Bourgeoisie zwecks einer 
den kapital is t ischen Verhäl tnissen en tsprechenden Ausbeu tung für sich aus-
zuweiten t r ach t e t e . 
1* 
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Zu dieser Zeit beginnt sieh die kapital is t ische Kolonis ierungstä t igkei t 
de r österreichischen Bourgeoisie zu ent fa l ten , in der die österreichische B a n k -
ar is tokrat ie die füh rende Rolle e innahm. D u r c h Aneignung der seitens der ver-
schuldeten Wil lkürherrschaf t verschleuderten, vorher in ungarischen S t a a t s -
besi tz gewesenen Vermögensobjekte (Berg- u n d Hüt tenwerke) sowie s t aa t l i chen 
Konzessionen (hinsichtlich d e m Bau von E isenbahnen , de r Inbe t r i ebha l tung 
t ier Schiffahrt , der E r r i ch tung von B a n k u n t e r n e h m u n g e n usw.), fe rner im 
Wege der E r g a t t e r u n g von »Pa t en t en« d e h n t sie ihre Kolon isa t ions tä t igke i t 
a u f drei Gebiete des Wir tschaf ts lebens aus ; vermit tels ih re r K a p i t a l a u s f u h r 
e ignet sie sich das gesamte E i senbahn- und Schif fahr tsverkehrsmonopol U n g a r n s 
a n ; sie beschlagnahmt wicht ige industrielle Grundstoffquel len , Kohlenberg-
werke, Eisenerzlager, Waldungen und sichert sich auf diese Weise eine Monopol-
s te l lung auf d e m Gebiete der ungarischen Kohlenförderung u n d Eisenerzeugung, 
f e rne r des Maschinenbaues ; überdies m a c h t sie sich ve rmi t t e l s der Österre i -
chischen Na t iona lbank und der Österreichischen Credi t-Anstal t Ungarns Geld-
m a r k t und Kredi twesen un t e r t än ig . Auf diese Weise gelangen solche wi r t -
schaft l iche Machtposi t ionen in die Hände der österreichischen Bankar i s tokra t i e , 
d i e für die grossindustrielle Entwicklung Ungarns von ausschlaggebender 
Bedeu tung w a r e n . All diese wurden vornehmlich in Österre ich zu Fördere rn 
d e r industriel len Revolution. 
Parallel m i t den eine entscheidende Bedeu tung bes i tzenden kolonisatori-
schen Operat ionen und Transak t ionen der österreichischen Bankar i s tok ra t i e 
err ichtete in einzelnen Industr iezweigen in Ungarn auch das österreichische 
grossindustrielle Kapi ta l Be t r iebe , so vor a l lem auf dem Gebiete der Zucker -
erzeugung, die es sich ganz aneignete . 
Gleichzeitig mit der industr iel len Revolut ion beginnt auch die Revolut ionie-
r u n g des Verkehr- und Transpor twesens , in deren Verlauf bis zum J a h r 1867 
in Österreich Schienenst ränge in der Länge v o n 4190 km, in Ungarn aber solche 
i n der Länge von 2283 km gelegt wurden, während die Zah l der die D o n a u 
befahrenden Dampfschiffe 150 (mit zusammen beiläufig 13 000 PS) er re ichte . 
I m Gefolge h ie rvon wurde in U n g a r n die Isol ierung der k le ineren und grösseren 
lokalen Märkte nach und n a c h behoben. An ihrer S ta t t verbre i te r te u n d ver-
einheitl ichte sich auf dem mi t Österreich gemeinsamen Zollgebiet der ungar i sche 
koloniale Aussenmark t der Erzeugnisse der ausländischen mechanis ier ten Gross-
industr ie , vornehmlich aber de r der P r o d u k t e jener F a b r i k e n , die im Bes i tz 
de r österreichischen Bourgeoisie s tanden. Mit de r Zeit r u n d e t e sich dieser M a r k t 
zu einer E inhe i t aus. Dieser En twick lungsgang fiel in U n g a r n mit dem E n t -
s t ehen und der Ausweitung des sich auf das ganze Landesgebiet ers t reckenden 
B innenmark te s zusammen. U n d da Ungarn ein Land mit vielen Na t iona l i t ä t en 
war , en t fa l te te sich der en t s t ehende L a n d e s m a r k t nicht bloss als ungar ischer 
nat ionaler M a r k t , sondern zugleich auch als na t iona le r Markt der auf dem Gebie te 
Unga rns lebenden nicht-ungar ischen Völker. Die Entwicklung und Ausdehnung 
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des sich auf das ganze Landesgebiet e rs t reckenden Mark te s war zugleich der 
En t f a l tungshe rgang einer wichtigen Bed ingung der En twick lung einer mecha-
nisierten Grossindustrie in Ungarn . Die Bedeu tung dieses Prozesses wurde 
jedoch durch ihre Zwiespält igkeit , also du rch den U m s t a n d s tark herabgemin-
der t , dass der B innenmark t des Landes gleichzeitig der Kolonia l -Aussenmarkt 
der österreichischen Fabr ik indus t r ie war . 
Die Erzeugnisse der auch als Folge der Revolut ionierung des Verkehrs-
u n d Transportwesens e rs ta rkenden österreichischen Fabr ik indus t r ie drangen 
in immer s tä rkeren Ausmassen in Ungarn ein. Die Folgeerscheinung war — im 
Zusammenhang mit dem zunehmenden Aufhören der Isolierung der lokalen 
Märkte — die E r s c h ü t t e r u n g der Daseinsbedingungen gewisser Zweige der 
einfachen industriellen Warenp roduk t ion — vornehmlich der Texti l- , sowie 
der Lederindustr ie — u n d der im R a h m e n von vera l t e ten Formen mi t einer 
veral te ten, überhol ten Technik arbe i tenden, sich auf die Abgeschlossenheit 
der lokalen Märkte s t ü t zenden kapi ta l is t ischen Indus t r i eproduk t ion — in 
erster Reihe der Glas- u n d E i senhü t t en , sowie der Pap ie rmühlen . Ihre P r o d u k t e 
wurden durch den Wet tbewerb der Erzeugnisse der österreichischen mechanisier-
t e n Grossindustrie, die in zunehmendem Masse mit tels Eisenbahn oder Dampf -
schiff beförder t wurden und in immer weitere Gebiete eindrangen, nach und 
nach von den lokalen M ä r k t e n ve rd räng t . Da aber die Ausmasse der inneren 
Kap i ta lakkumula t ion mi t Rücksicht auf die koloniale Abhängigkei t sehr gering 
waren, f anden diese Bet r iebe im allgemeinen keine Möglichkeit, den P f a d der 
industriel len Revolution zu beschreiten, was zur Folge h a t t e , dass sie zugrunde 
gingen. 
Besonders schwerwiegend be rühr t e die En twick lung der ungar ischen 
Grossindustrie der U m s t a n d , dass die Text i l indust r ie von den bes tehenden 
kleingewerblichen, hausindustr iel len u n d Manufak tu r -Fo rmen nicht zu den 
Formen einer mechanisier ten Grossindustrie übergehen konn te . Dem klassischen 
Hergang der kapi ta l is t ischen Entwick lung entsprechend, beginnt nämlich die 
industrielle Revolution in der Text i l industr ie und s ichert zuerst dor t eine 
schnelle Kap i t a l akkumula t i on . Im Gegensa tz zu diesem Entwicklungsgang 
verblieb die industrielle Revolution auf dem Gebiete der Text i l industr ie in 
Ungarn infolge des Wet tbewerbs der verhäl tn ismäss ig schnell sich mechanisie-
renden Texti l industr ie des österreichischen Reichsgebiets und mangels von 
Schutzzöllen ihrem Wesen nach auf dem Niveau der e infachen Warenerzeugung 
u n d der Hausindustr ie , beziehungsweise fiel sie auf dieses Niveau zurück. Die 
österreichische Bourgeoisie erzielte zu dieser Zeit hinsichtl ich der maschinellen 
Ausrüs tung und Umges ta l tung der Text i l indust r ie einen so grossen Vorsprung, 
dass die ungarische Text i l industr ie sich aussers tande sah, diesen innerha lb 
des gemeinsamen Zollgebietes im Verlauf der nächs ten fün fz ig J ah re aufzuholen . 
Die kolonisatorische Tät igkei t der verschiedenen Schichten der österrei-
chischen Bourgeoisie erre ichte in den J a h r e n 1856—1857 ihren Schei te lpunkt . 
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In den nachfolgenden J a h r e n t r a t en serienweise polit ische und wi r t -
schaft l iche Krisen, sowie kriegerische Verwickelungen auf, die die K r ä f t e sowohl 
der Habsburger Wil lkürherrschaf t , als auch der sich in ihrem Scha t t en bergen-
den österreichischen Bourgeoisie s t a r k e rschüt te r ten . Als Folge liess auch der 
auf Ungarn las tende wir tschaf t l iche und polit ische Druck nach , was wiederum 
dazu führ te , dass sich der ungar ischen Händler-Bourgeoisie freiere Expans ions-
möglichkeiten auch auf dem Gebiete der Grossindustrie bo t en . 
Das Eindr ingen der ungar ischen Händler-Bourgeoisie in die Grossindustr ie 
wurde dadurch ermöglicht, dass zwar die Revolut ionierung des Verkehrs- u n d 
Transpor twesens den Markt de r österreichischen Industr ie in Ungarn in aus-
schlaggebender Weise ausdehnte und gleichzeitig den Gang der industr iel len 
Revolut ion in Unga rn ver langsamte , anderersei ts aber den ausländischen, vor-
nehmlich den österreichischen Mark t der ungarischen Landwi r t s cha f t erwei-
t e r t e . Dies förder te die kapi ta l is t ische Entwick lung der Bewir t schaf tungs-
weise des Grundbesi tzes und bewirk te hiermit in engstem Zusammenhang den 
Aufschwung des Getreidehandels . Die Akkumula t ion des ungar ischen Hande l s -
kapi ta l s , die bere i ts in den fünfz iger J a h r e n grössere Ausmasse anzunehmen 
begann , ha t sich in den sechziger J a h r e n beschleunigt . Als Ergebnis der zuneh-
m e n d e n Kap i t a l akkumula t ion legten die Handelskapi ta l i s ten ihr freies Geld-
kap i t a l nach u n d nach in den die landwir tschaf t l ichen P r o d u k t e verarbe i tenden 
Lebensmi t te l indus t r ien , und inne rha lb dieser vornehmlich in der Mühlenindu-
str ie an . 
All dies ve ränder te die anfängl ichen Wesenszüge u n d die Entwicklungs-
r i ch tung der ungarischen Indus t r ieentwicklung. Während der dem Jah re 1849 
folgenden J a h r z e h n t e wurde die ungarische Indus t r ieentwicklung in e inem 
bedeu tend grösseren Masse ein Anhängsel der Landwi r t scha f t , als sie es f r ü h e r 
gewesen war. An Stelle der vom Niveau der Manufak tu re rzeugung auf das Sy-
s t em der mechanis ier ten grossindustriellen Produk t ion nicht überzugehen ver-
mögenden Betr iebe der Textil- , der Leder-, der Papier- u n d der Glasindustr ie 
d rangen die Betr iebe der Lebensmit te l - , und in deren R a h m e n die der Mühlen-
indus t r ie , vor. Die mechanis ier te ungarische Grossindustrie besass aber in die-
sem Anfangsabschn i t t ihrer En twick lung nicht nu r einen typ i schen Kolonial-
charak te r , sondern blieb zugleich auch hinsichtl ich ihrer q u a n t i t a t i v e n E n t -
wicklung zurück. Die Zahl der P f e r d e k r ä f t e der in der ungarischen Grossindustr ie 
zur Anwendung gebrachten D a m p f m a s c h i n e n stieg zwischen 1852 und 1863 
von 969 auf 8601. Diese anfängl iche Entwick lung ist jedoch infolge der d u r c h 
die koloniale Abhängigkei t u n d der feudalen Überbleibsel gese tz ten Schranken 
in quan t i t a t ive r Hinsicht höchst unzureichend, gleichgültig, ob wir sie mi t de r 
re la t iv ebenfalls als zurückgebl iebenen En twick lung in Österreich vergleichen, 
wo im Jah re 1833 je Kopf der Bevölkerung viereinhalbmal so viele maschinelle 
P fe rdek rä f t e als in Ungarn v o r h a n d e n waren, oder ob wir vor Augen ha l t en , 
dass die ungarische Indus t r ieerzeugung — von wenigen Zweigen der Lebens-
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mit te l indus t r ien abgesehen — den In landsbedar f bei weitem nicht zu decken 
vermochte . 
Derges ta l t waren die sich der se lbs tändigen u n d freien bourgeoise natio-
nalen Entwick lung entgegenstel lende Hindernisse : die Kolonial-Unterdrük-
kung u n d die Überreste des Feuda lsys tems zugleich auch die wirkungsvollsten 
Hemmschuhe der grossindustriellen Entwick lung , d a sie verh inder ten , dass 
die unerlässliche Vorbedingung der En twick lung des auf dem f re ien Wet t -
bewerb fussenden Kapi ta l i smus , die Möglichkeit e iner freien Bewegung der 
Kapi ta l ien auf dem Binnenmark te des Landes , sich auf einem entsprechenden 
Niveau verwirkliche. Dies bildet die U r s a c h e dessen, dass Ungarn w ä h r e n d der 
dem J a h r e 1848 folgenden beiden J a h r z e h n t e auf dem Gebiete der industriellen 
Revolution gegenüber d e n mi t ihm gleichzeitig den ers ten Anlauf nehmenden 
westeuropäischen kont inen ta len L ä n d e r n so stark zurückgeblieben is t . 
Die Angelegenheit der selbständigen und f re ien bourgeoise nat ionalen 
En twick lung — und h i e rmi t im Z u s a m m e n h a n g a u c h die Angelegenheit der 
grossindustriellen En twick lung — w u r d e aber in den J a h r e n zwischen 1849 und 
1867, in welcher Zeit d a s ungarische V o l k seinen K a m p f um Boden u n d Frei-
heit for t se tz te , nicht entschieden. E r s t m i t dem »Ausgleich« des J a h r e s 1867, 
der die bürgerliche Revolut ion und d e n nat ionalen Fre ihe i t skampf auf reak-
tionäre Weise — unvol lendet — im wesent l ichen zum Abschluss b rach te , wurde 
zugleich a u c h die Angelegenheit der selbständigen u n d freien bürgerl ichen 
En twick lung in Ungarn entschieden. 
I. Der anfängliche Entwicklungsgang der Grossindustrie unter den Bedingungen 
des auf dem freien Wettbewerb fussenden Kapitalismus während 
der Zeitspanne 1 8 6 7 - 1 8 8 0 
Mit d e m im J a h r e 1867 erfolgten Abschluss de r bürgerlichen Revolut ion 
und des na t ionalen Freihei tskampfes t r a t der auf dem f re ien Wet tbewerb fussende 
Kapi ta l i smus in Ungarn in einen n e u e n Abschni t t seiner Entwicklungsmöglich-
keiten ein. Zur gleichen Zeit en t s t anden in Deutschland die neuen Bedingungen 
der En twick lung des Kapi ta l i smus u n d der Grossindustr ie . ». . . uns re grosse 
Indus t r ie« — schreibt Engels — » d a t i e r t von d e n vierziger J a h r e n , erhielt 
ihren e r s t en Aufschwung durch die Revolu t ion von 1848 und k o n n t e sich erst 
voll en t f a l t en , als die Revolut ionen v o n 1866 u n d 1870 ihr wenigs tens die 
schl immsten politischen Hindernisse a u s dem Wege geräumt« h a b e n . (Marx-
Engels—Lenin—Stalin zu r Deutschen Geschichte, I I . Teil, Zwei ter Band, 
Dietz Verlag, Berlin, S. 1043). 
Wir sahen bereits, dass das J a h r 1848 in U n g a r n infolge des Fehlschlagens 
der Revolut ion und des Fre ihe i t skampfes nicht z u m Ausgangspunkt des Auf-
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schwungs der Grossindustr ie werden konnte u n d machten uns auch mit d e r 
Tatsache bekann t , dass die ungarische kapital is t ische Entwick lung gegenüber 
der entsprechenden Entwick lung von Deutschland , Österreich u n d anderen 
westlichen Ländern s t a r k zurückgeblieben ist . J e t z t müssen wir die An twor t 
darauf suchen, inwiefern die Ereignisse des J ah re s 1867 die Grundbed ingungen 
der grossindustriellen Entwick lung veränder t h a b e n ; wir m ü s s e n versuchen 
festzustel len, ob sich die schwerwiegendsten typ i sch politischen Hindernisse 
der grossindustriellen Entwick lung in der Weise beheben Hessen, wie z u m 
Beispiel in Deutschland, wo es gelang, die die dor t ige kapital is t ische Entwick-
lung behindernden — allerdings e inen von Ungarn abweichenden Charakter be-
si tzenden — schwerwiegendsten poli t ischen Hindernisse aus der Wel t zu schaffen. 
Die Bedingungen der grossindustriellen Entwicklung nach dem zwischen 
Osterreich und Ungarn zustande gekommenen Ausgleich des Jahres 1867 
Österreich, das Ungarn seit 1849 als Kolonie behandel te , sah sich a l s 
Folge der gegen die na t iona len Befre iungskampfe der J ah re 1850—1860 geführ-
t en Kriege in terr i tor ialer , mil i tär ischer und wir tschaf t l icher Hins ich t gleicher-
weise geschwächt . Die Bes t rebungen der österreichischen herrschenden Kreise, 
Deutschland unter ihrer Her rschaf t zu vereinigen, scheiterten im Jahre 1866 
endgült ig. Schlappen u n d Niederlagen, die die österreichischen her rschenden 
Kreise von den na t iona len Befre iungskämpfen e r l i t t en , überzeugten sie davon, 
dass sie auf sich selbst angewiesen ihre Herrschaf t über die Na t iona l i t ä t en de r 
»Gesamtmonarchie« n ich t aufrechtzuerhal ten vermögen, sondern dies nur d a n n 
bewerkstell igen können , falls sie die Her rschaf t mi t den ungar ischen herr-
schenden Klassen te i len. Deshalb h a t die österreichische Bourgeoisie im J a h r e 
1867 mit dem ungarischen Gross- u n d Mit te lgrundbesi tz ein Kompromiss abge-
schlossen u n d sich d a m i t abgefunden , dass der Kolonia ls tand Ungarns durch 
eine Halb-Kolonial lage abgelöst werde . Und da anderersei ts die ungarischen 
Grundbesi tzerklassen Angs t vor den die Abscha f fung des f euda len Grund-
besi tzsystems fordernden demokrat i schen Bewegungen der Völker des Viel-
Nat iona l i t ä ten-Staa tes h a t t e n , b e t r a t e n sie den Weg des Ausgleichs mit d e r 
österreichischen Bourgeoisie. Sie wäh l t en diesen Weg auch desha lb , weil die 
kapital is t ische Bewir t schaf tung der Grundbesi tze während der J a h r e der völligen 
kolonialen Un te rd rückung mangels einer ausreichenden Kap i t a l akkumula t ion 
keine hinlänglichen For t schr i t t e m a c h t e , was sie mi t einer Schwächung der 
wir tschaft l ichen Grundlage ihrer Klassenherrschaf t bedrohte . In der gegebenen 
Lage war es sowohl der österreichischen Bourgeoisie, als auch den ungarischen 
Gross- und Mit telgrundbesi tzern völlig klar, dass sich ihre wesent l ichen In te -
ressen hinsichtlich der E rha l tung ihrer politischen u n d wir tschaf t l ichen Macht 
t re f fen . Diese Interesseneinhei t b i lde te die Grundlage sowohl des im J a h r e 
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1867 zus t ande gekommenen Ausgleichs, als auch des weiteren Bes tandes der 
Österreich—Ungarischen Monarchie. Die Interesseneinhei t s tü t z t e sich auf 
zwei mi te inander eng zusammenhängende grundlegende Punk te : einerseits 
auf die Sicherung der Un te rd rückung u n d der Ausbeu tung der Arbei terklasse, 
des werktä t igen Volkes u n d der Na t iona l i t ä t en , anderersei ts aber auf die Aus-
brei tung des Kapi ta l i smus . 
Es bildete ein gemeinsames Interesse der ungarischen Gross- u n d Mittel-
grundbesitzerklasse und der österreichischen Bourgeoisie, sich zur Un te rd rückung 
der a rbe i tenden Klassen und der Na t iona l i t ä t en der von vielen Nat iona l i t ä ten 
bevölkerten Monarchie zu verbinden, da nur dieses Bündnis die vorläuf ig 
weitere E rha l t ung der Habsburg-Monarchie und h ie rmi t im Z u s a m m e n h a n g 
ihrer Klassenherrschaf t zu sichern ve rmoch te . Sie te i l ten sich in der Her r schaf t 
über die Nat iona l i t ä ten der Monarchie, auf Grundlage des Prinzips des »rein 
österreichischen Systems« : » . . . un t e rd rücke und würge deine Nat iona l i t ä ten 
in Ungarn , ich werde die meinigen in Österreich würgen . . .« ( J. W. Stalin's 
Werke, B a n d 5, 1921 — 23, Dietz Ver lag , Berlin, 1952, S. 223.) 
Das mi t dem Ausgleich des J a h r e s 1867 zus tande gekommene dualis t ische 
System se tz te der bourgeois-nat ionalen Entwick lung der Nat iona l i t ä ten enge 
Schranken. Die herrschenden ungar ischen Klassen waren bes t rebt , die Ent -
fal tung dieser En twick lung mit den auserwähl tes ten Mit te ln der Un te rd rückung 
zu verh indern . Gegenüber den ob jek t iven Gesetzmässigkeiten der En twick lung 
vermochten sie jedoch die Umges ta l tung der ungar ländischen Nat iona l i t ä t en 
in Bourgeois-Nationen nicht zu ve rh indern , sondern n u r zu verzögern. 
Der Ausgleich ermöglichte es den ungarischen Grundbesi tzerklassen, inner-
halb des halb-kolonialen Rahmens e inen beschränkt selbständigen ungarischen 
S t a a t s a p p a r a t ins Leben zu rufen, der in erster Reihe dazu diente, die Aufrecht-
erhal tung der feudalen Grundbesi tzver te i lung, ferner ihre unbeschränk te aus-
beuterische Macht über die arbeitenden Klassen und die Nat ional i tä ten zu sichern. 
Die Ausbrei tung des Kapi ta l i smus bildete ebenfalls ein gemeinsames 
Interesse der österreichischen Bourgeoisie und der ungarischen Gross- und 
Mit te lgrundbesi tzerklassen. Dies b e d e u t e t e jedoch die Verbrei terung des kapi-
tal ist ischen Wir tschaf tssys tems auf verschiedenen Gebieten : auf dem Gebiet 
der Grossindustrie, des Bankwesens u n d der Möglichkeiten der Kapi ta lan lage 
für die österreichische Bourgeoisie, h ingegen aber auf dem Gebiet der kapi ta-
listischen Wi r t scha f t s füh rung des Grundbesi tzes und auf dem des Kredi twesens 
für die ungarischen Grossgrundbesi tzer . Der Ausgleich sicherte der österrei-
chischen Bourgeoisie eine Monopolstellung auf dem Indus t r i ewarenmark t , dem 
Geldmarkt und auf d e m Gebiet des Kredi twesens des von vielen Nat iona l i t ä ten 
bevölker ten Ungarns, beziehungsweise sicherte auf diesen Gebieten die Kräf-
t igung der bereits ausgebildeten Koloniallage. Zugleich sicherte er aber der 
ungarischen Grossgrundbesitzerklasse eine Monopolstellung auf dem Produk-
t e n m a r k t von Österreich, wobei er f e rne r im Wege des Eindr ingens des öster-
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reichischen Geldkapitals zugleich auch die S t ä r k u n g des ungar ischen K r e d i t -
wesens, die Linderung des Kapi ta lmange ls zuwege brachte . Dies bi ldeten die 
wir tschaf t l ichen Grundlagen des als Ergebnis des Ausgleichs zus t ande gekom-
menen dualist ischen Systems. 
Mit der in der Ausdehnung des Kap i t a l i smus zum Ausdruck kommenden 
Interesseneinhei t war es verträglich, dass Österreich, als verhäl tnismässig kapi ta l -
s ta rkes L a nd , Ungarn , ein kap i ta la rmes Agrar land, in halb-kolonialer Abhän-
gigkei t hie l t . Ungarn wurde zum A b s a t z m a r k t der österreichischen Indust r ie-
p roduk te u n d zugleich zum Rohstoff l ieferanten der österreichischen Indust r ie , 
ferner z u m halb-kolonialen Ausbeutegebie t der österreichischen Geldkapi-
tal is ten, vornehmlich der Banken-Bourgeoisie. Den hauptsächlichsten wirtschaft-
lichen Gehalt des zwischen den be iden Ländern en t s tandenen halb-kolonialen 
Verhältnisses bildete das sich auf die Warenmark t -Verb indungen gründende 
Abhängigkei tsverhäl tnis Ungarns . Dieses Verhäl tnis besass desha lb kolonialen 
Charak te r , weil Österreich, das heiss t also » . . . das forgeschri t tenere L a n d 
seine W a r e n über ihrem Wert« in Unga rn ve rkaufen konnte . Marx stellt fest : 
»Das begünst igte L a n d e rhä l t m e h r Arbeit zu rück im Aus tausch fü r weniger 
Arbeit , obgleich diese Differenz, dies Mehr, wie be im Austausch zwischen Arbeit 
u n d K a p i t a l übe rhaup t , von einer gewissen Klasse eingesackt wird.« (Karl 
Marx : Das Kapi ta l , Dr i t t e r Band . Dietz Verlag Berlin 1949, SS. 265—266.) 
Als Ergebnis des zwischen Österreich u n d Ungarn bes tehenden halb-
kolonialen Verhältnisses wurde das werktä t ige Volk von Ungarn du rch zweierlei 
Ausbeu tung belastet . Die zweifache Ausbeu tung bi ldet im allgemeinen u n t e r 
kapi ta l is t ischen Bedingungen ein charakter is t isches Merkmal de r Warenaus-
tauschbeziehungen der Agrar- u n d Indus t r ie länder . Das zwischen Österreich 
und U n g a r n bes tandene halb-koloniale Verhältnis überschr i t t j edoch die Gren-
zen der zwischen Agrar - und Indus t r i e ländern im allgemeinen bes tehenden 
Abhängigkei tsverhäl tnisse . Es überschr i t t diese infolge der Interesseneinhei t 
des ungarischen Grossgrundbesitzes u n d der österreichischen Bourgeoisie u n d 
mi t Rücks icht auf das dieser E inhe i t dienende gemeinsame Zollgebiet und die 
dieses le tz tere ergänzenden Einr ich tungen , mit e inem Wort , infolge des gesam-
ten dualis t ischen Sys tems. Dadurch nämlich, dass der ungarische Grossgrund-
besitz die Forderung eines se lbs tändigen Zollgebiets aufgab, m a c h t e er j ene 
Ausbeutungsmögl ichkei t , die sich aus der Zurückgebliebenheit u n d dem Agrar-
charak te r des Landes zugunsten der entwickel teren kapi tal is t ischen Länder 
ergab, zu einem Monopol Österreichs. 
Die österreichische Bourgeoisie h a t daher Ungarn kolonialmässig vor-
nehmlich vermit te ls de r Warenmark tve rb indungen ausgebeute t . Der wir t -
schaft l iche Gehalt des zwischen den beiden Lände rn bes tehenden halb-kolonia-
len Verhältnisses wurde jedoch d u r c h diese Verb indung nicht voll ausgeschöpft , 
da er auch noch von anderen Momen ten beglei tet war. Die österreichische 
Banken-Bourgeoisie behiel t , ja erwei ter te nach dem Ausgleich j ene ihrer Posi-
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t ionen , die sie sich in den J a h r e n vor d e m Ausgleich im ungarischen Wirtschafts-
leben vermi t te ls unmi t te lbare r Kolonisat ion (d. h . also ohne Te i lung mit den 
ungar ischen herrschenden Klassen) e rga t t e r t h a t t e . Zu all d iesem gesellte sich, 
dass der Ausgleich — zum Nachtei l de r Interessen der ungarischen herrschenden 
Klassen — Österreich ein Übergewicht hinsichtl ich der L e n k u n g der Armee 
u n d der Diplomatie der Monarchie dadurch s icher te , dass er d a s Heerwesen 
u n d die auswärt igen Angelegenhei ten zu gemeinsamen Angelegenheiten 
mach te . 
Der Ausgleich des Jah res 1867 ha t daher die sich der grossindustriellen 
En twick lung entgegenstellenden schwerwiegendsten — eigenar t ig politischen 
— Hindernisse nicht in der Weise behoben, wie dies zum Beispiel in Deutsch-
land — hinsichtlich von Hindernissen, die in m a n c h e r Hinsicht einen anderen 
Charak te r besassen — durch die »von oben« ausgeführ ten Revolut ionen der 
J a h r e 1866 und 1870 erfolgt ist . T ro t zdem hat a b e r betont zu werden , dass die 
polit ischen Bedingungen der grossindustriel len Entwicklung einerseits sich 
dadurch wesentlich verbesser ten, dass die völlige koloniale Abhängigkei t des 
Landes durch eine halb-koloniale Abhängigkei t abgelöst w u r d e , andererseits 
aber dadurch , dass Ös ter re ich—Ungarn zu einer dualistischen Monarchie m i t 
zwei Mi t te lpunkten wurde , die es auch den herrschenden ungar i schen Klassen 
ermöglichte , ihre Interessen in der Pol i t ik der Monarchie zur G e l t u n g zu br ingen 
u n d die auf dem Landesgebiet lebenden nicht-ungarischen Völker uneinge-
sch ränk t auszubeuten . 
Die österreichischen und ungar ischen herrschenden K l a s s e n trafen im 
Ausgleich zwecks Umse tzung des dual is t ischen Systems in die Praxis ve r -
schiedene Massnahmen. Von diesen diente dem praktischen Ziel der Interessen-
einheit, dass die österreichische Bourgeoisie u n d der ungar ische Gross- u n d 
Mit te lgrundbesi tz das gemeinsame Zollgebiet gemäss dem Ausgleich wei te r 
aufrechterhie l ten , den zwischen den beiden L ä n d e r n sich abwickelnden Waren-
verkehr also durch Zölle nicht beh inder ten . D a s gemeinsame Zollgebiet ermög-
lichte es der österreichischen Bourgeoisie sich d e n ungarischen Indust r iewaren-
m a r k t als Monopol zu sichern, während es zugleich andererse i ts der ungari-
schen Grossgrundbesitzerklasse die Gelegenheit gab , sich eine Monopolstellung 
auf dem Gebiete der Versorgung Österreichs m i t Getreide z u schaffen, wobei 
die Ausdehnung des Marktes die Erwei te rung der kapi ta l is t i schen Bewir t -
s c h a f t u n g des Grundbesi tzes ermöglichte . Zugleich bedeutete j e d o c h das gemein-
same Zollgebiet auch das Mittel, m i t dessen Hilfe sich der Wet tbewerb de r 
weit entwickelteren österreichischen Fabr ik indus t r ie , die auf dem Gebiet de r 
industr iel len Revolution einen grossen Vorsprung besass u n d d ie überdies ü b e r 
bedeu tendes Geldkapi tal ver fügte , f re i en t fa l t en konnte. Auf diese Weise ve r -
mochte sie auch die Entwick lung der einen Zollschutz vermissenden, auf d e m 
Gebiet industriellen Revolut ion aber zurückgebliebenen, kap i ta l schwachen 
ungar ischen Indus t r ie zu beh indern , ja geradezu zu un t e rd rücken . 
150 v . SANDOR 
Diese Funktion des gemeinsamen Zollgebietes g r ü n d e t e sich auf die Voraus-
setzung, dass die t echn ische Entwick lung , sowie d e r Kapi ta l re ich tum der 
österreichischen Fabr ik indus t r ie zur Zei t des Ausgleichs solche Ausmasse erreicht 
haben, die es ihr ermögl ichten, im W e t t b e w e r b gegenüber der technisch zurück-
gebliebeneren und auf m a n c h e n Gebie ten noch auf d e m Niveau der einfachen 
Warenerzeugung s t ehenden und mi t Kapi ta lmange l kämpfenden ungar ischen 
Industr ie zu verhindern, dass die En twick lung der zur Zei t des Ausgleichs noch 
zurückgebliebenen u n d a u f einige wenige Industr iezweige beschränk ten unga-
rischen Fabr ik indus t r ie s ich auf viele Industr iezweige ausdehne u n d sich be-
schleunige. Das gemeinsame Zollgebiet h a t diese ihre Aufgabe im wesentl ichen 
gut erfül l t ; sie verh inder te in Ungarn die normale Entwicklung der Fabr ik-
industr ie u n d beschränk te die Kap i t a l akkumula t ion in Ungarn zugunsten 
Österreichs. 
Das gemeinsame Zollgebiet konn t e jedoch auch de r Entwicklung der unga-
rischen Indus t r i e in allen j e n e n Fällen dienen, in denen das Gesetz der ungleich-
mässigen Entwicklung des Kapi ta l i smus in der Weise zur Geltung k a m , dass 
der eine oder der andere Industr iezweig in Ungarn d a s technische N iveau und 
den Kapi ta l re ich tum der österreichischen Fabr ik indus t r ie erreichte. I n diesen 
Fällen s icher te nämlich d a s gemeinsame Zollgebiet d e n Interessen der ungari-
schen Fabr ik indust r ie e inen Schutz, da es einen solchen s t e t s der entwickel teren 
Industr ie den mehr zurückgebl iebenen gegenüber g e w ä h r t . 
Auch das diente dem Ziel der Interesseneinheit, d a s s im Ausgleich die Wäh-
rungsgemeinschaft au f rech te rha l t en w u r d e . Dies e rhöh te die Vorteile des unga-
rischen Ausbeutungsgebie tes der österreichischen Bourgeoisie, w ä h r e n d es 
zugleich d a z u beitrug, d a s s die ungar ische Grossgrundbesitzerklasse sich das 
zur Ausbre i tung der kapi ta l is t ischen Bewir t schaf tung des Grundbesi tzes erfor-
derliche Geldkapital l e ich te r beschaffen könne. Die gemeinsame W ä h r u n g 
bewirkte a b e r auch, dass die österreichische Banken-Aris tokrat ie den ungari-
schen Ge ldmark t im Wege der österreichischen N a t i o n a l b a n k — de ren Wir-
kungskreis sich auf Grund d e r Währungsgemeinschaf t a u c h auf Ungarn ers t reckte 
— in H ä n d e n halten u n d ihren In te ressen en t sprechend zu beeinflussen 
vermochte . 
Schliesslich diente auch das dem Ziel der Interesseneinheit, dass das im Aus-
gleich vere inbar te Zoll- u n d Aussenhandelsbündnis , f e r n e r die zu diesen gehö-
renden, m i t dem Ausland abgeschlossenen Handelsver t räge auf Grundlage der 
Anwendung der Prinzipien der freihändlerischen R i c h t u n g zustandegekommen 
sind und den herrschenden Klassen be ide r Länder die Ausnutzung der Kon-
junk tu ren der ausserhalb des gemeinsamen Zollgebietes liegenden auswär t igen 
Märkte ermöglichten. Zugleich wurde a b e r die industr ie l le En twick lung von 
Ungarn als Folge der f re ihändler ischen Rich tung nicht n u r durch die österrei-
chische Indus t r i e , sondern gleichzeitig a u c h durch den Wet tbewerb der Indu-
strien der westlichen L ä n d e r behinder t . 
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Die feudale Grundbes i tzver te i lung, deren Weiterbestehen der ungarische 
Gross- und Mit te lgrundbesi tz im Ausgleich gere t te t h a t und als deren weitere 
Folge die den preussischen Weg eingeschlagene kapital ist ische Entwicklung 
des Grundbesi tzes behinder ten die Freizügigkeit der Kapital ien, die E n t f a l t u n g 
des inneren Marktes u n d hielten sowohl die En twick lung des Kapi ta l i smus als 
auch das Anwachsen der P r o d u k t i v k r ä f t e ungemein auf. 
Auf dem Boden der inneren Widersprüche der kapital is t ischen Entwick-
lung ü b t e n auch die der Auf rech te rha l tung der halb-kolonialen Abhängigkei t 
Ungarns dienenden Ins t i tu t ionen eine widerspruchsvolle W i r k u n g aus. Die 
Interessen der ungar ischen und der österreichischen herrschenden Klassen ver-
wirkl ichten sich durch innere Widersprüche h indurch und auch die die E n t -
wicklung der ungar ischen Grossindustr ie grundlegend behindernde Interes-
seneinheit war nicht ba r innerer Widersprüche. 
Die Entwick lung einzelner Zweige der ungar ischen Fabr ik indus t r ie h ing 
in widerspruchsvoller Weise vom kapi ta l is t i schen Aufschwung des Grundbe-
sitzes ab . Hierdurch en ts tanden nämlich einerseits grundlegende Schranken 
der Entwick lung u n d Erwei terung der ungarischen Fabr ik indust r ie , da der 
Preis ihres Daseins und ihres Aufschwungs die halb-koloniale Abhängigkei t 
des Landes und die den Interessen des österreichischen Grosskapitals dienende 
Einschränkung der Indus t r ieentwicklung war ; anderersei ts aber wurde gleich-
zeitig ihr sich an die Revolut ionierung des Verkehr- und Transpor twesens u n d 
an die industrielle Verarbei tung der landwir tschaf t l ichen P r o d u k t e anknüpfen-
des Interesse, zum Teil unmi t te lbar , zum Teil aber in indirekter Weise — der 
mit der österreichischen Bourgeoisie gemeinsamen Interesseneinhei t untergeord-
net — zum wichtigsten Fak tor der En twick lung der ungarischen Fabr ik indus t r i e . 
Die Entwick lung der einzelnen Zweige der ungarischen Fabr ik indus t r ie 
hing in widerspruchsvoller Weise von den auf dem Gebiete U n g a r n s liegenden 
kolonialen Interessen des österreichischen Grosskapi tals ab, das vom S t a n d p u n k t 
eines seiner wichtigen Interessengebiete , der En twick lung der österreichischen 
Fabr ik indus t r ie ausgehend die En twick lung und Auswei tung der Fabr ik indus t r i e 
in Ungarn grundlegend behinderte , während es gleichzeitig mit Rücksicht auf 
seine sich an die nach Ungarn ger ichtete Kap i t a l aus fuhr , ferner an das ungar-
ländische Kredi t - u n d Eisenbahnwesen und an die Monopolisierung der Roh-
stoffquel len anknüpfenden In teressen — zum Teil unmi t te lbar , zum Teil aber 
in indirekter Weise — zu einem wicht igen F a k t o r der Entwick lung der ungar-
ländischen Fabr ik indus t r ie wurde. 
Der Ausgleich des Jahres 1867 und die seine Grundlage dienende I n t e -
resseneinheit , ferner die den Zielsetzungen dieser Interesseneinhei t dienenden 
Einr ich tungen , e rö f fne ten der kapi ta l is t ischen Entwicklung des Grundbe-
sitzes eine verhäl tnismässig freie B a h n , während sie zugleich das Zur-Geltung-
K o m m e n der kolonialen Interessen der österreichischen Grossindustrie, sowie 
des österreichischen Grosskapitals s icherten. Als Folge von all d e m of fenbar te 
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sich die kapital is t ische Entwicklung U n g a r n s nach d e m Ausgleich grundlegend 
in der den preussischen Weg einschlagenden kapital is t ischen En twick lung des 
Grundbesitzes, die von einer e ingeschränkten einseit igen industr iel len E n t -
wicklung begleitet war . Die kapital ist ische Entwick lung Ungarns ging auf 
diesem, au f dem U n t e r b a u feudaler Überres te , einer halb-kolonialen Abhängig-
keit und der U n t e r d r ü c k u n g der Na t iona l i t ä t en e r r ich te ten Weg vor sich, wobei 
es die zweifache, dem arbei tenden, v ie len Na t iona l i t ä t en angehörenden Volk 
Ungarns gegenüber bes tehende ausbeuter ische Macht des Bündnisses der unga-
rischen Grossgrundbesi tzerklasse und der österreichischen Bourgeoisie aufrecht -
erhielt. Dieser Entwicklungsgang des Kap i t a l i smus war durch die fü r die 
»selbständige und freie« Entwicklung charakter is t ischen Krisen- u n d Auf-
schwungsperioden und a u c h durch a n d e r e tiefe innere Widersprüche beschwer t , 
zugleich abe r auch von solchen eigenart igen inneren Widersprüchen schwanger,, 
die die En twick lung der P r o d u k t i v k r ä f t e in weit grösserem Masse u n d dazu 
noch in einseitiger Weise gebremst u n d die Disproport ionen und die Anarchie 
der P roduk t ion erhöht h a b e n . Der U m s t a n d , dass die Klasseninteressen des 
Grossgrundbesitzes zu L a s t e n der grossindustriel len Entwicklung zur Geltung 
kamen, verursachte im inneren A u f b a u der Volkswir tschaf t sowohl hinsicht-
lich der be iden Hauptzweige derselben, nämlich der L a n d w i r t s c h a f t und der 
Industr ie, als auch inne rha lb von Landwi r t scha f t u n d Industr ie gleicherweise 
starke Dispropor t ionen. 
* 
Zwischen den F a k t o r e n , die zur Zei t des während der Jahre 1867—1873 
vor sich gegangenen wir tschaf t l ichen Aufschwunges eine unmi t te lba re Wir-
kung ausgeüb t haben, spielte das erste grosszügige Eindringen des ausländischen. 
Kapitals in das Kred i t sys tem und das Kredi twesen v o n Ungarn eine b e d e u t s a m e 
Rolle. Die sich nach 1867 entfal tende Aufschwungsper iode des Industr iezyklus ' ' 
war in ganz Europa v o n einem Spekulat ionsf ieber begleitet. »Das sicherste^ 
Kennzeichen der industr iel len Blüte, de r Schwindel, t r a t in reichem Ausmasse 
auf . . .« Als Folgeerscheinung des Spekulat ionsfiebers n a h m der K a p i t a l e x p o r t 
aus Frankre ich , zum Teil auch aus E n g l a n d und n a c h dem deutsch—französi-
schen Kr ieg auch aus Deutschland n a c h Österreich e inen Anlauf u n d dies wie-
derum veranlass te das a n und für sich nicht ausreichend kräft ige österreichi-
sche Bankkap i t a l , ve rmi t te l s seiner K a p i t a l a u s f u h r in das Kred i t sys tem und 
das Kredi twesen von U n g a r n einzudringen. 
Zu dieser Zeit wird die Wir tschaf t Ungarns zum ers ten Male zum Schaupla tz 
der Spekulat ionen des ausländischen Bankkap i ta l s . Ha l s über Kopf ents tehen 
Banken, Sparkassen, Eisenbahn- , andere Bau- und Indus t r i eun te rnehmungen , 
wobei das »industrielle« Äussere in de r Mehrzahl de r Fälle nur e inen Deck-
mantel f ü r schädlichste Börsenspekulat ionen bildete. 
Ein u n b e n a n n t e r Dich te r sang zu dieser Zeit in Knüt te lversen : 
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»Viele Unternehmungen entstehen, der Wagende gewinnt, 
»das Geld tröpfelt nicht, sondern rinnt . . . 
»Banken, Gesellschaften, Vereine wachsen wie die Pilze, 
»auswärtiges Kapital kommt in Verkehr, 
»Franzosen, Belgier, Engländer fragen nicht 
»wer, zu welchem Zweck, was für und wieviel Geld benötigt — 
»der ungarische Kredit ist fest und uneingeschränkt.« 
Die auf der Grundlage des wirtschaft l ichen Aufschwungs und des Speku-
lationsfiebers mi t reichlichem Prof i t winkenden geschäftl ichen Möglichkeiten, 
die von den in den dem J a h r e 1867 folgenden Jah re amtwal tenden Regierungen 
freigiebig vergebenen Genehmigungen zur Gründung von Unte rnehmungen , 
so wie der unbeschränk te R a h m e n der auf Grund von staat l ichen Konzessionen 
abschliessbaren Geschäfte , zogen — in der Form von Banken- , E isenbahn-
u n d Indus t r i eun te rnehmungs-Grundkapi ta l , sowie von hypothekar isch sicher-
gestellten und Staatsanle ihen — bedeutsame ausländische Kapital ien nach U n -
garn. Das mi t dem französischen, englischen und deutschen Bankkap i t a l ve r -
bundene österreichische Bankkap i t a l g ründe te in den J a h r e n 1867—1872 u n t e r 
Tei lnahme des ungarischen Grossgrundbesitzes und von ungarischen Handels-
kapital is ten 5 Grossbanken in Pest , d a r u n t e r die von der Rothschild-Credit-
Ansta l t -Gruppe gegründete Ungarische Allgemeine Credi tbank. Das Kap i t a l 
dieser Banken belief sich i m Jah re 1872 auf 140 Millionen Gulden. 
Das Gründungsf ieber u n d der Börsenschwindel brachten auch in län-
disches Kap i t a l in Bewegung und der W u n s c h und die Hof fnung von an Akt ien 
erzielten P ro f i t en führ te z u m En t s t ehen einer Reihe von kleineren Banken u n d 
Sparkassen. Die Zahl der m i t inländischem Kap i t a l gegründeten Banken ver -
fünf fach te sich zwischen 1867 und 1872 u n d stieg auf über 300 an , während ihr 
Kap i ta l das Zweieinhalbfache ihrer f rühe ren Stärke erreichte. 
Die wicht igsten Anlagegebiete sowohl der mi t ausländischen Kap i t a l ge-
gründeten Grossbanken, als auch des u n m i t t e l b a r e indr ingenden ausländischen 
Kapi ta ls bi ldeten der E i s enbahnbau und die Inbe t r i ebha l tung der E i senbahnen . 
Marx n e n n t die E i s enbahn die »couronnement de l 'oeuvre« der kap i t a -
listischen Entwicklung, u n d zwar nicht n u r deshalb, weil sie ein den modernen 
Produkt ionsmi t te ln gleichwertiges Verkehrsmi t te l dars te l l t , sondern vornehm-
lich auch deshalb , weil sie die Grundlagen der riesige Ausmasse annehmenden 
Aktiengesellschaften schuf u n d zugleich — mit den B a n k e n beginnend — z u m 
Ausgangspunkt von allerlei anderen Akt iengesel lschaf ten wurde. Sie gab der 
Konzent ra t ion des Kap i t a l s einen f rühe r nie geahn ten Anstoss, sie t rug zur 
Beschleunigung und grosszügigen E n t f a l t u n g der kosmopolitischen Wirksamkeit 
des Leihkapi ta ls bei und umga rn t e die Wel t mit dem Netz des Finanzschwin-
dels und der gegenseitigen Verschuldung — diesem Mittel der » in terna t ionalen« 
Verbrüderung der kapi tal is t ischen Ordnung (vgl. den an Danielson ger ichte ten 
Brief von Marx vom 10. Apri l 1879). Der B a u der E i senbahnen h a t aber in den 
hinsichtlich ihrer kapi ta l is t ischen En twick lung rücks tändigen Lände rn — so 
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z. В. auch in Ungarn — die gesellschaftliche und politische Auf lösung geförder t , 
die En twick lung der kapi ta l is t ischen Produkt ionsverhäl tn isse beschleunigt . 
Die Trassierung der unter Mi twirkung von österreichischem, f ranzös i -
schem, belgischem, englischem und deu t schem Kapi ta l , im R a h m e n der »kozmo-
politischen Tätigkeit« des Leihkapi ta ls mi t s taat l icher Zinsgarant ie e r b a u t e n 
Eisenbahnl inien erfolgte in Ungarn den Interessen des Grossgrundbesi tzes ent -
sprechend ; der Getreide erzeugende Grossgrundbesi tz wurde in das Landes -
und in te rna t iona le E i senbahnne tz e ingeschal te t . Die Kohlenreviere und I n d u -
striegebiete Ungarn erh ie l tenwährend d ieserwir t schaf t l ichenAufschwungsper iode 
— von wenigen A u s n a h m e n abgesehen — nur sehr spät , of t aber ü b e r h a u p t 
keine Eisenbahnl in ien. Zwischen 1867 u n d 1873 wurden neue E isenbahnl in ien 
in der Länge von 3966 k m dem Verkehr übergeben (während die Länge der neuen 
Eisenbahnl inien in Österreich in der gleichen Zeit 5395 km bet rug) u n d k a u m 
10 v. H. dieser durchzog Industr iegebie te . Das neue ungarische E i s enbahnne t z 
vernachlässigte — entsprechend der Interesseneinhei t des ungar ischen Gross-
grundbesi tzes und der österreichischen Bourgeoisie — die In teressen der unga-
rischen Indus t r ieen twick lung und d ien te der kapital is t ischen En twick lung des 
Grundbesi tzes und den Kolonia lmarkt in teressen der österreichischen Fabr ik -
industrie. Tro tzdem fö rder ten jedoch die neuen Eisenbahnen vermi t te ls ihrer 
Verbraucherrol le den Kohlenbergbau u n d die Entwick lung der Eisen- u n d 
Maschinenindustr ien, während sie zugleich in ihrer Transpor tmi t te le igenschaf t 
zur E rwe i t e rung der Marktbez iehungen bei t rugen. 
U n t e r den die Entwick lung der Grossindustr ie unmi t te lbar bee inf lussenden 
Faktoren spielt im allgemeinen die r icht ig gelenkte Zollpolitik eine b e d e u t s a m e 
Rolle. Da aber Ungarn von Österreich durch keine Zollschranke abgesper r t 
war, b e s t a n d keine Möglichkeit, der En twick lung der ungarischen Indus t r i e 
dem W e t t b e w e r b der österreichischen Indus t r ie gegenüber vermi t te ls v o n 
Zöllen e inen Schutz zu gewähren. D a h e r wäre es besonders wicht ig gewesen, 
dass die ungar ischen Regierungen der österreichischen Fabr ik indus t r i e gegen-
über eine die Entwicklung der ungar ischen Indus t r ie fördernde Industriepolitik 
betreiben. Aber auch die Indust r iepol i t ik der ungarischen Regierungen wurde 
durch die Interessen des innerhalb der herrschenden Klassen eine Vormach t -
stellung besi tzenden Grossgrundbesi tzes bes t immt . Der Grossgrundbesitz aber 
war im allgemeinen der grossindustriellen Entwicklung gegenüber gleichgültig ; 
j a er s t a n d — mit Rücks ich t auf die Interessen seiner Klassenmacht und des-
halb, weil diese Entwick lung seine Daseinsbedingungen be rühr t e — der gross-
industr iel len Entwick lung feindlich gegenüber . E r erblickte sein vornehmstes 
Ziel in der Fest igung des Grundbesi tzes , der wir tschaf t l ichen Grundlage seiner 
politischen Macht . Deshalb war ihm auch die S t ä rkung der Bourgeoisie uner-
wünscht ; n a c h der Par iser Kommune f ü r c h t e t e er aber die S t ä rkung der indu-
striellen Arbe i te r schaf t . Zwischen 1867 u n d 1880 haben die ungar ischen Regie-
rungen im Grunde genommen nichts zur Förde rung der grossindustriellen 
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Entwick lung un te rnommen. Der Grossgrundbesi tz aber ve rwand te das zur Zei t 
des Aufschwunges zum Teil im Wege des ungarischen Kredi tsys tems, z u m 
Teil aber unmi t t e lba r eindringende ausländische Geldkapital zur Befriedigung 
seiner eigenen Kapi ta lansprüche und lenkte es un ter Benu tzung der ihm zur 
Verfügung s tehenden s taa t l ichen Mittel in der Weise, dass es der kapi tal is t ischen 
En twick lung des Grundbesi tzes diene. Als Inhabe r der s taa t l ichen Macht schöpf te 
er schamlos aus den schmutzigen Möglichkeiten des Spekulationsfiebers und des 
Börsenschwindels. 
Der schon zitierte anonyme Dichter singt in seinen Knüt te lve rsen : 
»Die vielen grossen Männer sind alle elende Makler, 
»die Staatsmänner, sie alle kann man mit Geld kaufen, 
»ja selbst ihr Preis ist fest, ihrem Wert entsprechend ; 
»wohin sind wohl Vaterlandsliebe, Ehre gewichen? 
»sie wurden vom unersättlichen Moloch : dem Schwindel verschlungen.« 
Wenngleich also der Grossgrundbesitz sich der En twick lung der Gross-
industr ie en tgegens temmte , wurde er t ro t zdem zum hauptsächl ichs ten N u t z -
niesser der dennoch erfolgten Entwicklung . Die Entwicklung der Grossindustrie 
leistete nämlich der Ausbre i tung der kapital is t ischen Bewir t schaf tung der 
Grossgrundbesi tze Vorschub. 
Zur Zeit der dem J a h r 1867 folgenden Aufschwungsperiode wurde die 
En twick lung der Grossindustrie auch durch den Facharbeitermangel beh inder t . 
Lenin b e t o n t gelegentlich der Darste l lung der Entwicklung des Kapi ta l i smus 
in Russ land die bedeutsame Rolle, die die Manufak tu ren bei der Ausbi ldung 
der in e inem Fach bewander ten Arbei ter spielten : »Die mechanisier te Gross-
industr ie h ä t t e sich während der der Reform folgenden Per iode nicht so schnell 
entwickeln können, wenn dieser keine solche Zeit vorangegangen wäre, in der 
der M a n u f a k t u r eine ganz besondere Bedeu tung deshalb z u k o m m t , weil sie eine 
ganze Reihe von grossen Regionen zus tande br ingt , die sich auf eine gewisse 
P roduk t ion spezialisieren und geschickte Arbei ter in grosser Zahl ausbilden.« 
(W. J . Lenin : Die Entwick lung des Kapi ta l i smus in Russ land, S. 540.) I n U n g a r n 
aber war die Manufak tur - Indus t r i e nu r sehr schwach entwickelt u n d daher k o n n t e 
weder von einer grösseren Zahl von Facharbe i te rn , noch von einer solchen von 
ange le rn ten Arbei tern die Rede sein. Als Folge der schwachen fabr iksindustr ie l -
len En twick lung der vorhergehenden Periode, sowie der in de r Industr ie wei te r 
auf rechterha l tenen feudalen Beschränkungen gingen Facharbe i t e r im G r u n d e 
genommen nu r aus den in Zünf t en organisier ten Gewerbezweigen hervor. D a h e r 
s tanden selbst den wenigen, einen verhäl tnismässig s t ä rke ren Aufschwung 
nehmenden Zweigen der Fabr ik indus t r i e im In l and Facharbe i t e r nicht in aus-
reichender Zahl zur Verfügung. Die Lösung dieses Problems ergab sich d u r c h 
Anstel lung ausländischer, vor allem österreichischer und tschechischer F a c h -
arbei ter . 
2 Ac ta His to r i ca I I I / 3 . 
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Die Gestaltung der grossindustriellen Produktion von der Krise bis zum Aufschwung 
und hernach vom Aufschivung bis zur Krise 
Die Entwicklung d e r ungarischen Grossindustrie erklomm in den 1867 
folgenden J a h r e n den Wel l enkamm des industr iel len Zyklus ' . Die dem J a h r des 
Ausgleichs vorangehend i m Jahre 1866 eingetretene Überprodukt ionskr ise 
wurde näml ich im J a h r e 1867 von einer wir tschaf t l ichen Belebung abgelöst , 
der — wie au f dem K o n t i n e n t im allgemeinen — 5—6 J a h r h indurch eine — 
wenngleich v o n Zeit zu Ze i t durch geringere oder grössere Rückschläge un t e r -
brochene — Periode des Aufschwungs u n d der wir tschaf t l ichen Blüte fo lgte . 
Diesem Aufschwung se tz te die im Jahre 1873 in Wien mi t einem Börsenkrach 
einsetzende Überprodukt ionskr ise ein E n d e . 
W ä h r e n d der Aufschwungsper iode der Jahre zwischen 1867 u n d 1873 
steigerte sich in Ungarn die Kohlenförderung auf das 2,33fache, die Eisen-
erzgewinnung auf das l , 85 fache , die Roheisenerzeugung auf das l ,56fache ; 
in der Maschinenbauindus t r ie ha t sich der Arbei ters tand verdoppel t . Die Buda 
pester Mühlenindustrie h a t i m Jahre 1870 fünfma l so viel Weizen ve rmahlen-
als im J a h r e 1866. Auch die Zuckererzeugung und der Bierausstoss n a h m e n zu. 
Zu Anfang der sechziger J a h r e wurden in Pes t 10—15 Millionen Stück Ziegel 
jährlich hergestel l t , während sich diese Erzeugung im J a h r e 1872 auf 80 Millio-
nen Stück belief. Die im J a h r e 1868 gegründete Waggonfabr ik bau te im J a h r с 
1869 574, i m Jahre 1873 a b e r 1755 Eisenbahnwagen . Die Ganz'sche Fabr ik 
verkauf te 1866 20 415, 1872 aber 36 181 E i senbahn-Räder . Die in der Gross-
industrie zu r Anwendung kommende mechanische K r a f t (Dampfmaschinen) 
erhöhte sich beiläufig auf d a s Fünffache , auf 40—43 000 Pferdekräf te . 
Die Z u n a h m e der P r o d u k t i o n war z u m grössten Teil das Ergebnis de r 
Mechanisierung und der Schaf fung von neuen Bet r ieben. Die Zunahme des 
Produkt ionsniveaus e r s t reck te sich jedoch nicht auf sämtl iche Industr iezweige 
u n d ging selbst in den von ihr erfassten Industr iezweigen nu r in besch ränk tem 
Rahmen vor sich. In der Texti l - , Leder-, Papier- und Glasindustr ie erl i t t die 
Erzeugung e inen Rückschlag. Und wenn es auch r icht ig is t , dass sowohl die 
Kohlen-, als auch die Roheisenerzeugung beträcht l ich zunahmen , muss t ro t z -
dem darauf verwiesen w e r d e n , dass die Kohlenprodukt ion in Österreich u m 
das Jahr 1880 herum je K o p f der Bevölkerung berechne t mehr als v iermal , 
die auf der gleichen Grund lage berechnete Roheisenerzeugung des J ah re s 1873 
in Österreich beiläufig ande r tha lbmal , in Deutschland aber 4,5mal grösser als 
in Ungarn w a r . I m ganzen Ver lauf der Aufschwungsperiode überst ieg die Zucker-
erzeugung v o n Österreich die von Ungarn u m das Zehnfache, während der öster-
reichische Bierausstoss — be i zunehmender Tendenz — 15—20mal so gross 
als der ungar ische war. 
Die ungar ische Grossindustr ie verblieb daher — wenngleich sich ihre E n t -
wicklung d e m in der vorhergehenden Per iode erzielten For t schr i t t gegenüber 
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beschleunigt h a t — mit dem v ^ u ä l t n i s m ä s s i g niedrigen Produkt ionsn iveau 
und mit einer einseitigen Entwick lung der verschiedenen Produkt ionszweige 
un te r dem beschränkenden Einf luss von kolonialen und feudalen Überbleibseln. 
Der wirtschaft l iche Aufschwung n a h m im Jah re 1873 mit dem a l lbekannten 
Wiener » K r a c h « ein jähes E n d e . Damit setzte die bis dahin umfassends te , 
t iefste und verheerendste periodische Überproduktionskrise des Kapi ta l i smus ein. 
Wenn m a n die P roduk t ion des J a h r e s 1873 gleich 100 v. H . setzt , sank 
bis zum J a h r e 1875 die Kohlenerzeugung auf 89 v. H. , die Eisenerzförderung 
auf 76 v. H . , die Roheisenerzeugung auf 75 v. H . Noch stärker ist der Markt-
preis des Eisens zurückgefallen : auf 42 v . H. des im Jahre 1873 in Geltung 
gewesenen Preises. Der Bierausstoss ist au f 56 v. H . , die Ziegelerzeugung auf 25 
v. H. , der Waggonbau auf 17 v . H . zurückgefallen. Die Ganz'sche F a b r i k erzeugte 
gegen Ende der siebziger J a h r e um 60 v . H. weniger E i senbahnräder als im 
J a h r e 1873. Der Umsatz der drei grössten Maschinenfabriken ist — in Geld-
wert berechnet — auf 42 v . H . des durch sie im J a h r e 1873 erzielten Umsatzes 
zusammengeschrumpf t . 
Als Folge der Krise sind im Bergbau und in der Schwerindustr ie Arbeiter 
in grosser Zahl arbeitslos geworden. Die Zahl der Bergarbei ter s ank von 49 007 
im Jahre 1873 bis 1876 auf 38 800. In de r Schwerindustrie, in der die Mehrzahl 
der in der ungarländischen Grossindustrie tä t igen Arbei terschaf t Beschäft i-
gung fand , verloren beiläufig 15 000 Arbei ter infolge der völligen Arbeitslosig-
keit ihr B r o t . 
In den während der Aufschwungsperiode zwischen der J a h r e 1867 und 
1873 in der Form von Aktiengesel lschaften en ts tandenen grossindustriellen 
Unte rnehmungen waren bei läuf ig 70 Millionen Gulden angelegt. Infolge der 
Überprodukt ionskr ise und der ihr folgenden Stagnat ion sahen sich viele Unter-
nehmungen gezwungen, ihr Akt ienkap i ta l herabzusetzen, w ä h r e n d andere 
Unte rnehmungen sich wiederum in Einzelhandelsf i rmen umwande l t en und 
schliesslich eine geringere Anzahl von Unte rnehmungen ganz l iquidierte. 45 
v . H . des neu angelegten Geldkapitals gingen während der Krise ganz verloren 
und von 125 neu gegründeten Aktiengesellschaften blieben nur 64 wei ter bestehen. 
Gleichzeitig mit dem Wiener K r a c h und als Einlei tung der Überproduk-
tionskrise se tz te auch eine schwere Kredi tkr ise ein. In den der Kr ise folgenden 
J a h r e n sind im ganzen 74 Banken u n d Sparkassen verschwunden. Die Krise 
h a t den d r i t t en Teil des zwischen 1867 und 1873 auf das S t a m m k a p i t a l der 
ungar ländischen Kredi t ins t i tu te eingezahlten Geldkapitals weggefegt . Zwischen 
den verschwindenden Banken befanden sich vier von den fünf mi t grösstenteils 
ausländischem Kapi ta l gegründeten Grossbanken. N u r die dem Interessenkreis 
der österreichischen Rothschilds angehörende Ungarische Allgemeine Kredit-
bank blieb weiter bestehen. 
Zur Zeit des Ein t re tens der Krise des Jahres 1873 war das Eisenbahn-
bauf ieber berei ts im Abf lauen . Im Gegensatz zu den Jahren 1867 —1872, in 
2* 
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denen i m Jahresdurchschn i t t 584 k m neue Eisenbahnlinien dem Verkehr über -
geben worden sind, w u r d e n im Durchschni t t der J a h r e 1873—1880 nur 118 k m 
neu e r b a u t . 
Die E i s enbahnbau t en bildeten f ü r das nach dem Ausgleich in Unga rn 
e indr ingende österreichische Kap i t a l grossen N u t z e n sichernde Geschäfte . 
Zugleich waren sie die wichtigsten Prof i tquel len der mi t österreichischem u n d 
anderem ausländischen Kapi ta l gegründeten Pes te r Grossbanken. Als d a n n 
das E isenbahnbauf ieber abf laute u n d hernach die auf die Hof fnung von Kurs -
gewinnen errichtete Spekula t ion zusammenbrach , verloren die österreichischen 
Interessenkreisen angehörenden ungarischen Grossbanken den Boden u n t e r 
ihren Füssen ; sie zogen sich von den ungarischen Anlagen zurück, genau so, 
wie sich auch im al lgemeinen das ausländische K a p i t a l von diesen zurückzog. 
Die unmi t te lbare Ursache der gesetzmässig e insetzenden Überprodukt ions-
krise b i ldeten denn a u c h die das ta tsächl iche Bedür fn i s des Marktes weit über-
steigenden E i senbahnbau ten . In U n g a r n entfiel bei läuf ig der Dreiviertelteil 
der Anlagen an f ixem K a p i t a l — 650—700 Millionen Gulden — auf die Eisen-
b a h n b a u t e n . Das T e m p o der E i senbahnbau ten w a r zwischen 1867 und 1872 
in Ungarn weit schneller als in Österreich, so dass das Zurückbleiben des unga-
rischen Eisenbahnnetzes dem österreichischen gegenüber (je Kopf der Bevö l -
kerung gerechnet) im Verlauf dieser wenigen Jahre von 45 v. H . abnahm, wobei 
diese Entwicklung abe r zugleich auch zu einer der wichtigsten Ursachen der 
Überproduktionskrise wurde . 
In Ungarn ver t ie f te sich die Überprodukt ionskr ise deshalb, weil ihr Beginn 
mit den einige Jahre h indu rch ungünst igen Ernteergebnissen und der schwe-
ren Krise des S taa tshaushal tes zusammenfie l . Der S taa t shausha l t , dessen K r ä f t e 
die Grundbesi tzerklassen während der Aufschwungsperiode hauptsächl ich f ü r 
die Zwecke des E isenbahnbaus , fü r die Bezahlung der Zinsgarantien, übermässig 
in Anspruch genommen ha t t en , k ä m p f t e mit Zahlungsschwierigkeiten und ver-
fügte n ich t einmal ü b e r ausreichende Mittel dazu, u m auch nu r die dringend-
sten laufenden Auslagen, so z. B. die Angestel l tengehälter , decken zu können. 
Vom Staa t sbankero t t w u r d e er nu r durch jene Staa tsanle ihen bewahr t , die die 
österreichische und die deutsche Bankar is tokra t ie u n t e r — die nat ionale Souve-
räni tä t verletzenden — erpresserischen und zugleich sehr schweren materiel len 
Bedingungen gewährte. Die Eisenbahnen waren denn auch in Ungarn » . . . eine 
neue Quelle unter t rägl icher Staatsverschuldung und Bedrückung der Menschen«. 
(Brief von Marx an Danielson, vom 10. April 1879.) 
Un te r der E inwi rkung der Uberprodukt ionskr ise nahm die Verelendung 
der arbei tenden Klassen ganz bedeutende Ausmasse an . In der Indust r ie u n d 
im Bergbau wurden die Arbei ter massenhaf t ganz oder teilweise arbeitslos, wäh-
rend die weiter in Arbe i t s tehenden ihre Arbeitslöhne von den Kapi ta l i s ten u m 
20—30 v. H . gekürzt sahen . Die werktä t ige Bauernschaf t wurde durch die 
Jahre h indurch a u f t r e t e n d e n Missernten und du rch die schonungslose Ver-
Ulli GROSSINDUSTRIELLE ENTWICKLUNG I N UNGARN 1867—1900 159 
schärfung der Steuereintreibung gepeinigt, die sie ihres l e t z t en Kissens u n d 
ihres gesamten Viehbestandes beraubte . Das dualistische System sah s ich 
durch die Zuspi tzung des Klassenkampfes der verelendenden Massen, d u r c h 
das Auflodern der Nat ional i tä tenbewegungen u n d auch noch du rch einen S t a a t s -
bankero t t bedroht . Diese Lage verschärf te die innerhalb der he r r schenden 
Klassen bes tehenden Gegensätze, so dass zwei J a h r e hindurch eine Regierungs-
krise der anderen folgte. Ers t im J a h r e 1875 gelang es den herrschenden K l a s s e n , 
die politische Krise vermit te ls einer Fusion von zwei politischer Parteien m e h r -
weniger zu beseitigen, ihre Her r schaf t einigermassen zu konsolidieren u n d d ie 
verhältnismässige Krä f t i gung des dualistischen Systems zu sichern. Die zu 
dieser Zeit an die Regierung gelangende Freisinnige Par te i , sowie der n e u e 
Ministerpräsident K á l m á n Tisza erreichten vermit te ls einer vo l lkommenen 
Unterwerfung gegenüber den Interessen der österreichischen Bourgeoisie u n d 
der Aufopferung der Landesinteressen, dass die österreichische Bankenar i s tok -
ratie Ungarn laufend Staatsanle ihen gewährte. Hierdurch u n d vermittels e i n e r 
rücksichtslosen E r h ö h u n g der die werktät igen Massen bedrückenden S t e u e r n 
gelang es gegen E n d e der siebziger Jahre die Krise des S taa t shausha l tes zu 
beheben. Die im J a h r e 1873 durch den Wiener Krach eingeleitete kap i ta l i s t i -
sche Überprodukt ionskr ise , die in der zweiten H ä l f t e dieser Per iode den G r u n d -
zug der wir tschaf t l ichen Entwick lung von U n g a r n gab, sowie die diese begle i -
tenden anderen Krisen verebbten — mit A u s n a h m e der sich erst im S t a d i u m 
der E n t f a l t u n g befindlichen Überprodukt ionskr ise der Landwir t schaf t — zu 
Anfang der achtziger Jahre u n d gaben e inem neuerlichen wir t schaf t l ichen 
Aufschwung Pla tz . 
Die Ausbeutungsgebiete des österreichischen Grosskapitals und der ungarischen 
Grossbourgeoisie in der Grossindustrie von Ungarn an der Schtvelle des Übergangs 
zum Imperialismus. 1880 
Der bedeutends te Teil des Geldkapitals, welches zur E n t f a l t u n g der b i s 
zum J a h r e 1880 in Ungarn vor sich gegangenen industriellen Revolution e r f o r -
derlich war , en t sprang nicht einer im Inneren des Landes erfolgten K a p i t a l -
akkumula t ion , sondern ha t t e die nach Ungarn gerichtete österreichische K a p i t a l -
ausfuhr zur Quelle. Die kapital ist ische Industr ia l is ierung n ä h r t e sich in de r in 
Rede s tehenden Per iode in den verschiedenen europäischen S taa ten aus u n t e r -
schiedlichen Quellen. So wurde zum Beispiel die industrielle Entwicklung Deu t sch -
lands durch die von Frankre ich erpresste Kr iegskont r ibu t ion beschleunigt . Die 
Quelle der Industr ia l is ierung von Österreich bi ldete wiederum, von a n d e r e n 
Fak to ren abgesehen, in erster Reihe die koloniale Ausbeu tung von U n g a r n . 
Die Quelle der kapital is t ischen Indust r ia l i s ierung von Unga rn aber e n t s p r a n g 
vornehmlich aus dem Eindringen des österreichischen Kapi ta ls , obzwar d a n e b e n 
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auch jene s t e t i g zunehmende Kapi ta lakkumula t ion eine stets bedeutendere 
Rolle zu spie len begann, die durch die A u s b e u t u n g der auf dem Gebiete Ungarns 
lebenden nicht-ungar ischen Völker seitens de r ungarischen Bourgeoisie zus tande 
kam. 
In den Fäl len, in d e n e n die österreichische Bourgeoisie das nach Ungarn 
ausgeführte K a p i t a l u n m i t t e l b a r als p roduk t ives Kap i t a l verwandte , legte sie 
es zum al lergrössten Teil in solchen Unte rnehmungen an, die entweder industr iel-
le Grunds tof fe erzeugten, oder sich d e m Verkehrswesen widmeten . Diese 
Arten der Kapi ta lan lage s t a n d e n nämlich m i t dem wicht igsten wir tschaf t l ichen 
Gehalt des kolonialen, beziehungsweise halb-kolonialen Verhältnisses a m besten 
im Einklang. Sie durchkreuz ten die ungar i schen Marktinteressen der österrei-
chischen I n d u s t r i e unmi t t e lba r in keiner Weise, sondern förderten dieselben. 
Die d e n kolonisatorischen In teressen der österreichischen Bourgeoisie 
innehaf tenden inneren Widersprüche d r ä n g t e n den G a n g der industr iel len 
Revolution in Ungarn in e ine ganz besondere Richtung ab . Im Gegensatz zu 
dem regelmässigen Ablauf de r industriellen Revolution, die in der Text i l industr ie 
ihren Anfang n immt und v o n dort in die Schwerindustr ie übergre i f t , wurde 
die industrielle Revolution Ungarns durch eine verhältnismässig starke Mechani-
sierung der Schwerindustrie und den Verfall der Textilindustrie charakterisiert. 
Die Kap i t a l akkumula t ion de r österreichischen Bourgeoisie reichte näml ich im 
Anfang n i ch t dazu aus, u m neben der Text i l industr ie auch noch die Schwer-
industrie zu alimentieren ; bis zur Mit te des vorigen J a h r h u n d e r t s besass sie 
keine In te ressen in der Schwerindustr ie u n d behinderte dahe r die En twick lung 
der ungar ischen Schwerindustr ie nicht. Als aber hernach während der sechziger 
u n d siebziger J a h r e des vor igen J a h r h u n d e r t s , mit dem sprunghaf t en Anwachsen 
der E i senbahnbau ten und d e r zunehmenden Anwendung von Maschinen, die 
Schwerindustr ie zum entscheidenden E l e m e n t der industriel len En twick lung 
wurde und d ie österreichische Bourgeoisie auch schon über ausreichendes 
Kapi ta l f ü r Anlagen in der Schwerindustr ie verfügte , waren sowohl die in Staats-
eigentum, als auch die in p r i va t en H ä n d e n befindlichen Teile der ungar ischen 
Schwerindustr ie — mit A u s n a h m e der Maschinenfabr ika t ion — bere i t s ver-
häl tnismässig so weit e r s t a r k t , dass selbst das gemeinsame Zollgebiet die Ent-
fal tung der industr iel len Revo lu t ion auf d i e sem Gebiet n i ch t mehr zu verh indern 
vermochte . D a h e r ging das Bestreben d e r österreichischen Bourgeoisie darauf 
aus , ihre kolonia len Pos i t ionen auf d e m Gebiet der industrielle Grunds tof fe 
erzeugenden Industr iezweige zu ret ten u n d — meist in Verbindung m i t anderen 
ausländischen Kapi ta l is ten — die auf dem Gebiete Ungarns vor sich gehende 
Erzeugung von Kohle, Eisenerzen und Eisen vermittels ihrer Kapitalausfuhr 
möglichst res t los unter ihre Botmässigkeit zu bringen. 
Bis z u m J a h r e 1867 expandier te das österreichische Kapi ta l u n t e r völliger 
Ausschal tung d e r ungarischen herrschenden Klassen unmittelbar auf d e m Gebiete 
der ungar ischen Grossindustrie. In der Zei t zwischen 1867 und 1880 b l ieb auch 
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weiterhin dieser unmi t te lbare Weg der Kapi ta le indr ingung von ausschlaggebender 
Bedeutung, doch erfolgten zu dieser Zeit auch schon mit dem ungarischen 
Grosskapital gemeinsame Interessennahmen. 
Als Ergebnis der auf die Aneignung der Grossindustrie gerichteten Best re-
bungen, ve r füg te das österreichische K a p i t a l in den in de r Nähe des Ausgleichs 
gelegenen J a h r e n in unmi t t e lba re r Weise (ohne daher seine Herrschaf t mi t den 
ungarischen herrschenden Klassen zu teilen) über 55 v. H . der Kohlengewinnung, 
34,6 v. H. der Roheisenerzeugung und 65 v . H . des Maschinenbaus von U n g a rn . 
Bis zu dem E n d e der j e t z t besprochenen Periode wuchs sein unmi t t e lba re r 
Antei l an der Kohlenförderung auf 59 v . H . und an der Roheisenerzeugung auf 
44 v. H. an, wohingegen a b e r sein Anteil a m Maschinenbau auf 47 v. H . zurück-
fiel . Zu gleicher Zeit ve r füg t e es unmi t t e lba r auch über 33—36 v. H. des Eisen-
erzbergbaus u n d über 55,9 v . H. der Eisenerzeugung. Sein Interessenkreis 
ers t reckte sich im Jahre 1878 zuzüglich der nach 1867 en t s t andenen gemeinsamen 
U n t e r n e h m u n g e n auf 83,4 v . H . des Kohlenbergbaus u n d auf 60,5 v . H . der 
Eisenerzeugung. Parallel m i t der Zunahme der Produkt ion h a t sich die über die 
ungarische Schwerindustr ie ausgeübte Her r scha f t des österreichischen Gross-
kapi ta ls n icht nu r verhältnismässig, sondern zugleich auch in absoluter Hin-
s icht ausgedehnt . 
Dergesta l t ha t das österreichische Grosskapital au f dem Gebiete der 
P roduk t ion der zur En twick lung der ungar ischen Grossindustrie unumgäng-
lich notwendigen grundlegenden Rohstoffe eine Schlüsselstellung e ingenommen. 
Sein Kapi ta lexpor t hat die F r a g e der E rzeugung der zur Entwicklung der unga-
rischen Fabr ikindustr ie erforderlichen Rohs to f fe auf Grundlage des halb-kolo-
nialen Verhältnisses auf eine Art gelöst, die — vom S t a n d p u n k t Ungarns aus 
be t rach te t — mit vielerlei Nachteilen einherging. Die österreichische Bour-
geoisie ha t aber zugleich a u c h bis zu e inem gewissen Grade — im Gegensatz zu 
ihren grundlegenden kolonisatorischen In teressen — auf dem Boden der auf 
allen Gebieten der kapital is t ischen En twick lung bes tehenden inneren Gegen-
sätze, zu der Entwicklung de r ungarischen Fabr ik indus t r ie beigetragen. Der 
n a c h Ungarn gerichtete Kapi ta lexpor t des österreichischen Grosskapitals 
wurde zu e inem bedeu tsamen Faktor der E n t f a l t u n g der industriellen Revolu-
t ion , der sich aber zugleich — vom S t a n d p u n k t der Werk tä t igen des ungari-
schen Volkes u n d der in U n g a r n lebenden anderen Volkschaf ten im allgemeinen, 
sowie der Arbeiterklasse i m besonderen — in ungemein schmerzlicher Weise 
auswirkte . 
Das österreichische K a p i t a l , das bes t r eb t war, sich je grössere Gebiete 
d e r Erzeugung von industr iel len Grunds tof fen anzueignen, un te rnahm die 
weitere Verarbei tung der Rohstoffe auf ungar ländischem Gebiet nu r aus-
nahmsweise, im Falle besonders erfolgversprechender Möglichkeiten der kolo-
nialen Ausbeu tung . Die fe inere Bearbei tung der Rohstoffe behielt sie der öster-
reichischen Fabr ik indust r ie vor . Das österreichische Kap i t a l übernahm während 
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der je tz t besprochenen Periode keine neuen Wagnisse in dem v o m S t a n d p u n k t 
der industriel len Revolution aus be t rach te t wichtigsten Industr iezweig, in d e m 
Produkt ionsmi t t e l herstel lenden Maschinenbau. Es liess die beiden bere i t s 
bes tehenden, seine Schiffs- und E i senbahnun te rnehmungen bel iefernden Maschi-
nenfabr iken (in Altofen [Óbuda] , beziehungsweise in Reschi tza [Res i t a ] ) 
wohl weiter arbei ten, ja erweiter te diese sogar, doch err ichte te es keine n e u e n 
Maschinenfabr iken auf ungar ländischem Gebiet . 
Neben der Erzeugung der industr iel len Grundstoffe gehörten in d e n 
Interessenkreis der österreichischen Bourgeoisie die gesamte ungarische Zuk-
kerp roduk t ion und der grösste Teil der Schnit tholzindustr ie . I n allen ande ren 
— im Grunde genommen recht engbegrenzten u n d unentwickel ten — Indus t r i e -
zweigen, mi t Ausnahme der Lebensmit te l indus t r ien und der e inen mehr loka len 
Charakter besi tzenden Indus t r ien , befanden sich einige bedeutendere U n t e r -
nehmen in den Händen des österreichischen Kapi ta ls . I m J a h r e 1880 en t f ie len 
von Akt ienkapi ta l der ungar ischen grossindustriellen Akt iengesel lschaf ten 
58 v. H . auf unmi t te lbar österreichischen Interessenkreisen angehörende U n t e r -
nehmungen u n d weitere 9 v . H . auf solche Unte rnehmungen , die im gemein-
samen österreichischen und ungarischen Besitz s tanden. Dies bedeute te , dass 
der ungar ischen Grossindustrie in zweifacher Hinsicht ein kolonialer C h a r a k t e r 
anha f t e t e : einerseits konnte sich die industrielle Revolut ion infolge des une in -
geschränkten Wet tbewerbs der österreichischen Fabr ik indus t r ie nur in e in-
zelnen Industr iezweigen und auch in diesen nu r in besch ränk tem Masse e n t -
wickeln, anderersei ts aber s icherte sich das österreichische Grosskapital e in 
Übergewicht dem ungarischen Grosskapi tal gegenüber auf dem Gebiete d e r 
mechanis ier ten Grossindustrie, welch le tztere auf die beschriebene Weise e in-
seitig geworden war und zugleich auch n u r über ein eingeschränktes P r o d u k -
t ionsvolumen verfügte . 
Die verhältnismässige Bedeu tung des österreichischen Grosskapitals i nne r -
ha lb der ungarischen Grossindustrie ha t zwischen 1867 u n d 1880 — t ro tz wei te -
ren Platzgreifens — abgenommen, sein Übergewicht blieb abe r t ro tzdem bes t e -
hen . Die Ursache dieses verhäl tnismässigen Rückfalls war dar in zu erbl icken, 
dass die ungarische Grossbourgeoisie auf den Gebieten der Mühlen- , der Spi r i tus-
und der Maschinenfabriken, ferner auch auf dem der Lokal iudust r ien unter 
Zuhilfenahme von inländischem Kapital neue Un te rnehmungen gründete , wobe i 
auch ihr Eindr ingen in die Grossindustrie grössere Ausmasse annahm, als die 
neuere Expans ion des österreichischen Grosskapitals in d e n Jahren zwischen 
1867 u n d 1880 in Ungarn . 
I n der vorherigen Per iode akkumul ie r te sich das Geldkapi ta l , dem E n t -
wicklungsgrad des ungarischen Kapi ta l i smus ' en tsprechend, beziehungsweise 
als Folge des die kapital is t ische Entwick lung hemmenden kolonialen A b h ä n -
gigkeitsverhältnisses und der feudalen Überreste , vornehmlich in den H ä n d e n 
der Pester Getreidehändler u n d zwar selbst innerhalb dieses engen Kreises der 
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Bourgeoisie in überaus ungleiehmässiger Weise. Über bedeutenderes Vermögen 
ver fügten n u r wenige Kaufmanns fami l i en (Ulimann, Brüll , Deutsch , Fuchs ) . 
Das Eindr ingen der ungarischen Händler-Bourgeoisie in die Indus t r ie 
wurde im Verlauf dieser Periode durch die E n t f a l t u n g des Kred i t sys tems u n d 
den Aufschwung des Kredi twesens, vornehmlich aber durch das als Folge dieser 
immer s t ä rke re Verbre i tung f indende Akt ienwesen beschleunigt . Die En twick-
lung des bis zum Jah re 1867 auf dem W e g der individuellen Kap i t a l akkumula -
tion u n d U n t e r n e h m u n g einherschrei tenden ungar ländischen Grossindustr ie 
wurde in de r diesem J a h r folgenden Zeit durch den Aufschwung des Kred i t -
wesens u n d das Gründungsfieber , grundlegend mit dem Aktienwesen, der gesell-
schaft l ichen Form der Kap i ta lkonzen t ra t ion , verkoppel t , wodurch eine ». . . unge-
heure Ausdehnung der Produkt ion u n d Unternehmungen« sich ermöglichte, 
»die fü r Einzelkapi ta le unmöglich waren« . (Karl Marx : Das Kap i t a l , D r i t t e r 
Band, Dietz Verlag, Berl in, 1949, S. 477.) Dergestal t verbre i te te sich durch das 
Aktienwesen auch im Kreise der ungar ischen Bourgeoisie jene Unte rnehmungs-
form, die zur Beschleunigung der industr iel len Revolut ion erforderlich war . 
I n der dem Ausgleich folgenden Aufschwungsperiode der ungar ischen 
Fabr ik indus t r ie , sowie in der ungar ischen Entwicklung des kapi ta l is t ischen 
Wir tschaf tssys tems im allgemeinen k a m dem sich nach dem Ausgleich ent-
fal tenden Aktienwesen eine ganz besondere Bedeutung zu, da die individuelle 
Kap i t a l akkumula t ion infolge der halb-kolonialen Verhältnisse und der feudalen 
Überbleibsel nu r in überaus beschränk ten Ausmassen vor sich ging. Ohne der 
E n t f a l t u n g des Aktienwesens, diesem wichtigen Mittel der Kapi ta lzentra l isa-
tion, h ä t t e m a n weder Eisenbahnen bauen , noch Grossmühlen err ichten können, 
usw. Marx stellt fest (Das Kapi ta l , E r s t e r Band, Verlag J H W Dietz Nachf . 
Berlin, 1947, S. 661) »Die Wel t wäre noch ohne Eisenbahnen, h ä t t e sie solange 
warten müssen , bis die Akkumula t ion einige Einzelkapitale dah in gebracht 
hä t te , dem B a u einer E i senbahn gewachsen zu sein. Die Zentral isat ion dagegen 
h a t dies, vermi t te l s der Aktiengesel lschaften, im H a n d u m d r e h n fer t ig gebrach t . 
Und während die Zentral isat ion so die Wirkungen der Akkumula t ion steigert 
und beschleunigt , erweitert und beschleunigt sie gleichzeitig die Umwälzungen 
in der technischen Zusammensetzung des Kapi ta ls . . . « 
Das Eindr ingen der ungarischen Produk tenhänd le r Bourgeoisie in die 
Industr ie w u r d e dadurch gefördert , dass der Ausgleich fü r den diesen Handels-
kreisen a m nächs ten liegenden Industr iezweig, der Mühlenindustr ie , ganz einzig-
art ig günst ige Entwicklungsbedingungen geschaffen h a t t e . Die kolonialen u n d 
feudalen Überbleibsel, sowie das die En twick lung der ungarischen Grossindustrie 
in ausschlaggebender Weise behindernde gemeinsame Zollgebiet u n d das Gross-
grundbesi tzsys tem schufen die Grundlagen einer grosszügigen Entwicklungs-
möglichkeit der Mühlenindustr ie . Der R e i c h t u m und die hervorragende Quali-
t ä t der Rohs tof fbas i s — Folgen der kapi ta l is t ischen Entwicklung des Gross-
grundbesi tzes — ferner die Ausweitung des Binnenmarktes , die technische 
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Rücks tändigkei t der österreichischen Mühlenindustr ie , die günst igen E x p o r t -
möglichkeiten nicht nu r nach Österreich, sondern — sich auf den Markt de r 
Monarchie s tü tzend — als Ergebnis einerseits der durch die in Westeuropa 
vor sich gehende schnelle industrielle Entwick lung belebten K o n j u n k t u r u n d 
andererseits des Freihandels auch nach ausserhalb Österreichs liegenden aus-
ländischen Märk ten : diese waren die ausschlaggebenden Fak to ren , die bewirk-
ten , dass in Budapes t und in einigen Prov inzs täd ten Grossmühlen en t s t anden . 
Das im J a h r e 1867 einsetzende Gründungsf ieber wendete sich auf d e m 
Gebiet der Indus t r ie vor allem den Mühlen zu. Die grossen Prof i te , die in der 
Mühlenindustr ie zum Teil infolge der günst igen Kon junk tu r l age , zum Teil aber 
als Folge der Anwendung einer for tschr i t t l icheren Technik erzielt werden 
konnten, zogen die Geldkapital ien der Getreidehändler an. Die mi t einer rück-
ständigen Vermahlungs technik arbei tenden Tausende und Zehntausende der 
provinzialen Bauernmühlen vermochten die sowohl in quan t i t a t ive r als auch 
in qual i ta t iver Hinsicht anwachsenden Bedürfnisse nicht zu befriedigen, e in 
fü r den E x p o r t sich eignendes Mehl herzustellen vermochten sie aber ü b e r h a u p t 
nicht . In den Jah ren 1866 —1868 zahlten die Pes ter Grossmühlen Div idenden 
in der Höhe von 30—45 v . H . an ihre Akt ionäre . »Solange sich der Maschinen-
betrieb in einem Industr iezweig auf Kosten des überl iefer ten Handwerks oder 
der M a n u f a k t u r ausdehnt , sind seine Erfolge so sicher, wie e twa der Erfolg einer 
mit dem Zündnadelgewehr bewaffne ten Armee gegen eine Armee von Bogen-
schützen wäre . Diese erste Periode, worin die Maschine erst ihren Wirkungs-
kreis erober t , ist entscheidend wichtig wegen der ausserordentl ichen P ro f i t e , 
die sie produzieren h i l f t . Diesen bilden nicht n u r an und f ü r sich eine Quelle 
beschleunigter Akkumula t ion , sondern ziehen einen grossen Teil des bes tänd ig 
neugebildeten und nach neuer Anlage d rängenden gesellschaftlichen Zusa tz -
kapitals in die begünst ige Produkt ionssphäre« . (Karl Marx: Das Kap i t a l , 
Erster B a n d , Verlag J H W Dietz Nachf . Berlin, 1947, S. 474.) Diese von Marx 
gegebene Charakter i s ie rung entspricht vol lkommen dem Verlauf der E n t s t e h u n g 
der Budapes te r Grossmühlenindustr ie . 
Die Budapes te r Mühlenindustrie h a t sich zwischen 1866 und 1870 voll-
kommen verwandel t . Es en ts tanden neue Mühlen und die al ten wurden erwei-
ter t . Ihre P roduk t ionskapaz i t ä t erreichte das 4—5fache ihres f rüheren S tandes ; 
im Jah re 1870 eignete sie sich bereits zur Vermahlung von einem Dri t te l de r 
gesamten Weizenerzeugung des Landes. Ihre technische Einr ich tung s t and auf 
der höchsten Stufe dieses Zeitalters, sie n a h m im Wel tmasss tabe den zwei ten, 
in Europa aber den ers ten Platz ein. Die organische Zusammensetzung ihres 
Kapitals war sehr hochgradig. I m Jah re 1880 be t rug die Vermahlungskapaz i t ä t 
von 11 Budapes te r Mühlen genau so viel, wie die der 760 besten, e lementare 
Tr iebkraf t verwendenden österreichischen Mühlen. Zu gleicher Zeit aber war 
die Grundlage, die die Mühlenindustrie v o m S t a n d p u n k t der Krä f t igung der 
industriellen Arbei terschaf t aus be t rach te t bedeute te , überaus schmal, sie 
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s t a n d in ke inem Verhältnis m i t dem entwickel tes ten Zweig der Fabr ik indus t r ie 
eines Landes : in den 11 Mühlen , die das h a l b e Land mit Mehl zu versorgen im-
s t a n d e waren, waren alles in allem nur 2900 Arbeiter t ä t i g . 
Das Gros der Akt ionäre der B u d a p e s t e r Grossmühlen e n t s t a m m t e den 
Kreisen der P roduk tenhänd le r . Es gab weder in Pest noch in Ofen ein bedeu t -
sameres Handlungshaus , d a s nicht an d e r Gründung zumindes t einer Mühle 
beteiligt gewesen wäre. I n de r Gesellschaft der beiläufig 150 Köpfe zählenden, 
a n der G r ü n d u n g von Mühlen beteiligten Händ le r -Kap i t a l i s t en waren die Ahnen 
d e r Mitglieder u n d der Vasallenheere der spä te ren ungarischen Finanzoligarchie 
ausnahmslos anzutref fen . Die erste bedeutsamere Schritt, die diese Händ le r -
Kapi ta l is ten der Industrie zu un t e rnahmen , bes tand in der Schaffung der Buda-
pester Grossmühlen. Die Betei l igung am P r o f i t der Grossmühlen und die gleich-
zeitige Auswei tung der Handelsmögl ichkei ten — auch auf dem Gebiete des 
Geldhandels — wurde zu e iner erweiterten Quelle der Geldkapi ta lakkumula t ion 
d e r Mühlenakt ien besi tzenden P roduk tenhänd le r und anderer Kauf leu te . Auf 
diesem Wege wurden aus den Händler -Kapi ta l i s ten m e h r und mehr gross-
industrielle Kapi ta l is ten, da sie immer grössere Teile ihres Prof i t s aus der Fa-
br ik indust r ie bezogen und wiederum auch in der Fabr ik indust r ie anlegten. Nach 
1867 bildete dies den vornehmlichsten G a n g der En t s t ehung einer grossindu-
striellen Bourgeoisie in Unga rn . Die ungarische grossindustrielle Bourgeoisie, die 
zur Zeit des Ausgleichs aus halbwegs Handels -Kapi ta l i s ten u n d halbwegs indu-
striellen Kapi ta l i s ten erst im Ents tehen war , hat sich bis zum Jah re 1880 entfaltet. 
Die Rolle, die in der klassischen kapi ta l is t ischen Entwick lung des Westens 
die Text i l industr ie als grossindustrielle Quelle der Kap i t a lkonzen t ra t ion bei 
der E n t s t e h u n g der Fabr ik indust r ie u n d der grossindustriellen Bourgeoisie der 
be t ref fenden Lände r gespielt ha t , kam in Ungarn , infolge der kolonialen und 
feudalen Überbleibsel, in d e m durch die bes tehenden Verhältnisse be s t immten 
engen R a h m e n , in erster Re ihe der Mühlenindustr ie zu. Der verhäl tnismässig 
hohe Entwicklungsgrad der ungarischen Schwerindustrie aber t rug auch dazu 
bei, dass die Mühlenindustr ie imstande war , dieser Aufgabe nachzukommen 
und dass sie mi t ihrer innerhalb der ungar ischen Grossindustrie erfolgten ungleich-
mässigen Entwick lung zu e inem Industr iezweig von ausschlaggebender Bedeu-
t u n g wurde. W e n n also derges ta l t die unmi t t e lba re , feste Grundlage der E n t -
wicklung der Mühlenindustr ie die Getreideerzeugung des feudalen Grundbes i tz-
systems, des Grossgrundbesitzes, war, h a t t ro tzdem auch darauf verwiesen zu 
werden, dass auch der Mangel einer Text i l industr ie , sowie der verhäl tnismässig 
hohe Entwicklungsgrad de r Schwerindustr ie zu ihrem Ausbau beigetragen 
haben . 
Die Mühlen err ichtenden Kauf l eu t e haben während der Aufschwungs-
j a h r e auch in anderen Industr iezweigen F a b r i k e n gegründet . Wir t re f fen solche 
im Kohlenbergbau, in der Eisen- und Spir i tuserzeugung, in den im Besi tz von 
Aktiengesellschaften oder v o n Einzelkauf leuten stehenden Betr ieben der Texti l - , 
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der Holz-, der chemischen, der Bau-, sowie der Baumater ia l ien erzeugenden 
Indust r ien an. Von den Maschinenfabriken k a m e n die allergrössten, n ä m l i c h 
die Ganz'sche und die Schlick'sche Fabrik, in dieser Zeit endgül t ig in die H ä n d e 
der Pester Grossbourgeoisie. Von den 74 Verwal tungsratmitgl iedern der 12 
Budapester Grossmühlen waren 66 zugleich auch Mitglieder der Verwal tungs-
räte von anderen grossindustriellen Unte rnehmungen . Die Verwal tungsrä te 
der Mühlen bekleideten insgesamt 240 Verwal tungsra ts te l len von z u s a m m e n 
25 grossindustriellen Unte rnehmungen . 
Die Mitglieder der Getreidehändler- u n d Mühlen g ründenden Bourgeoisie 
waren sowohl als Kauf leu te , als auch als Grossindustrielle u n d als Bankiers a n 
der E rha l t ung des dualist ischen Systems weitgehend interessiert . Sie w a r e n 
— neben den Mitgliedern der Grossgrundbesitzerklasse — Teilhaber und N u t z -
niesser der die Grundlage des Ausgleichs b i ldenden Interesseneinheit und d a h e r 
unerschütter l iche S tü tzen des dualistischen Systems. 
Die hauptsächl ichs ten Ausbeutungsgebie te der ungar ischen Gross- u n d 
Mittelbourgeoisie innerhalb der Grossindustrie bildeten die Mühlenindust r ie 
und neben dieser die Spit iruserzeugung, die Bierbrauerei u n d die Ziegelindustrie, 
wenngleich sie auch in fas t allen anderen Industr iezweigen übe r einige als E i n -
zelhändlerf irmen oder als Aktiengesel lschaften organisierte Un te rnehmungen 
verfügten. I n der ebenfalls rech t ausgedehnten Mühlenindustr ie der P rov inz , 
so wie in den anderen, einen lokalen Charak te r besi tzenden Industr iezweigen 
— den Ziegeleien, Druckereien, usw. — h a t t e die lokale Händler-Bourgeois ie 
die F ü h r u n g inne, während in den Grosss tädten der ungar ischen Tiefebene die 
über Grundbesi tz ver fügende städt ische »civis« Bourgeoisie die führende Rol le 
spielte. Der Anteil des Auslandkapi ta ls war in der Spiri tusindustr ie — genau so 
wie in der Mühlenindustr ie — von verschwindend kleiner Bedeutung, so da s s 
sich auch dieser Industr iezweig in den H ä n d e n der ungar ischen Bourgeoisie 
befand . 
Der Kohlenbergbau u n d die Eisenerzeugung befanden sich — wie be re i t s 
ausgeführ t — grösstenteils im Interessenkreis der österreichischen Bourgeoisie, 
doch spielte hierbei, wenn auch in untergeordneter Weise, auch jener a m f r ü h e -
sten en ts tandene Teil der ungarischen industr iel len Bourgeoisie eine Rolle, d e r 
den an der Mit tel industr ie interessierten Schichten der oberungarischen u n d 
siebenbürgischen Pa t r iz ie r -Kauf leu te und adeligen Grundbesi tzer , te i lweise 
deutscher oder anderer Nat iona l i t ä ten angehörend . 
Von den Un te rnehmungen des Maschinenbaus be f anden sich sämt l iche 
Fabr iken im Besitz der ungar ischen Gross- u n d Mittelbourgeoisie, mit A u s n a h m e 
der bereits e rwähnten , im Besitz der österreichischen Bourgeoisie s t e h e n d e n 
und nach 1867 noch um eine Waffenfabr ik vermehr ten zwei, zusammen also 
drei Grossbetriebe. 
Die ungarische industrielle Bourgeoisie wurde auf dem Gebiete des Maschi-
nenbaus — aber auch in anderen Industr iezweigen — durch die b e s c h r ä n k t e , 
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ungenügende Kap i t a l akkumula t ion da ran gellindert, die mit te ls Maschinen zu 
erfolgende Bearbei tung der Rohstoffe in grösseren Ausmassen zu verwirklichen. 
Dies hä t t e nämlich mehr Maschinen, eine grössere Kapi ta lan lage er forder t . 
Mangels dieser musste m a n sich auf eine rohe, nur einfachere Operationen erfor-
derlich machende Verarbeitung der Rohstoffe beschränken. Dieser Ums tand bildete 
einen charakter is t ischen Wesenszug der ungarischen Maschinenindustr ie . Zu 
be tonen ist aber auch, dass — angesichts des Wet tbewerbes der österreichischen 
Fabr ik indus t r ie — sowohl im Maschinenbau, als auch in anderen Industr ie-
zweigen von den sich im Besi tz der ungarischen industriel len Bourgeoisie bef ind-
lichen Fabr iken nur jene gedeihen und sich schwungvoller entwickeln konnten, 
die dadurch, dass sie eine höherentwickelte Technik anwendeten, in eine günstigere 
Lage kamen, als die, in welcher sich die österreichischen Fabriken befanden. Diese 
günstigere Lage konnte verschiedenen U m s t ä n d e n entspr ingen : sie konnte 
eine Folge einer äusserst entwickel ten Mechanisierung des Betriebes sein (Müh-
lenindustr ie) , sie konnte mi t der sehr hochstehenden Konzen t ra t ion der Erzeu-
gung im Zusammenhang s tehen (mechanisierte Verkehrsmit te l ) , sie konn te sich 
auf im Ausland nicht b e k a n n t e Verfahren der Erzeugung und auf P a t e n t e 
g ründen (Walzenstuhl , Ka r tond ruck , Ziegelerzeugung), usw. In sozusagen 
sämtl ichen, sich im Besitz de r ungarischen Bourgeoisie befindlichen mechani-
sierten Grossbetrieben, die sich t rotz des österreichischen Wet tbewerbes zu 
Grossunternehmungen von beträcht l ichen Ausmassen zu entwickeln vermochten , 
lässt sich ein technischer Vorsprung als Quelle der E x t r a p r o f i t e enthül len. 
Auf dem Gebiet des Maschinenbaus setz te die industr iel le Revolut ion um 
das J a h r 1867 ein und h a t bis zum J a h r 1880 ansehnliche For t schr i t t e gemacht . 
U m diese Zeit en t s tanden Lokomotiven- u n d Waggonbau , die sich spä ter als 
überaus entwicklungsfähige Zweige der ungarischen Fabr ik indus t r ie erwiesen. 
Auch die Erzeugung der f ü r die Landwir t schaf t und die Lebensmit te l indust r ien 
erforderlichen Geräte und Maschinen h a t sich entwickel t , wobei besonders 
letztere sich durch den von der Ganz'schen Fabr ik hergestel l ten Walzenstuhl 
eine wel tumfassende B e d e u t u n g errang. Die Mehrzahl der Werkzeug- und 
Arbei tsmaschinen lieferte j edoch das Aus land und auch der Bedarf an land-
wir tschaft l ichen Maschinen wurde zum allergrössten Teil durch das Ausland 
befr iedigt . Die Höhepunk te auf dem Gebiete der technischen Leistungen bi ldeten 
neben der Erzeugung einiger einfacheren Werkzeugmaschinen die Serienerzeu-
gung von Lokomot iven u n d Eisenbahnwaggons, ferner die Kons t ruk t ion einer 
Dampfmasch ine mit 500 P fe rdekrä f t en . 
Die Entwicklung der Maschinenfabr ikat ion in U n g a r n ist — gleichgültig, 
ob wir sie mi t den im Aus land erzielten For t schr i t ten , oder mit den im In land 
bes tehenden Bedürfnissen vergleichen — s ta rk zurückgeblieben. I h r P roduk-
tionsgebiet war beschränkt u n d lückenhaf t . Gemäss gleichalteriger Schätzungen 
vermochte die ungarische Maschinenindustr ie (einschliesslich der Erzeugung 
von Verkehrsmit teln) w ä h r e n d der siebziger J ah re n u r 20 v. H . des In land-
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bedarfs zu decken. Zu gleicher Zeit be t rug der Anteil des Wer tes der P r o d u k t e 
der Eisen- u n d Metall industrie und des Maschinenbaus nahezu 25 v. H . des 
Gesamtwertes der aus Österreich e ingeführ ten industriellen Erzeugnisse. 
Die P r o d u k t e der einheimischen Textil- , Leder-, Papier- , Glas- und che-
mischen Indus t r i en befr iedigten die Bedürfnisse von Ungarn in noch weit gerin-
gerem Masse als die des Maschinenbaus . Zweidri t tel der aus Österreich s t am-
menden E i n f u h r entfielen auf die P r o d u k t e dieser Industr iezweige. Die kolo-
nialen u n d feudalen Überbleibsel sicherten daher im Wege der Beschränkung 
der grossindustriellen Entwick lung der österreichischen Bourgeoisie ein wei tes 
Feld zur kolonialen Ausbeutung vermit te ls von Warenmark tbez iehungen . 
* 
In der zweiten Hä l f t e der siebziger J a h r e k a m in Ungarn der sich auf den 
freien W e t t b e w e r b gründende Abschni t t des Kapi ta l i smus zum Abschluss ; 
dieser erreichte die Schwelle des Übergangs zum Imperial ismus. Wenn wir an 
diesem Grenzpunk t die Ergebnisse des anfänglichen Entwicklungsganges der 
ungarischen Grossindustrie zusammenfassen, so können wir feststellen, dass 
die ungarische Grossindustrie in der Zeit zwischen 1867 und 1880 eine Erwei te -
rung erzielte und hierbei auch mechanisier ter und konzentr ier ter wurde. Gleich-
zeitig wurde jedoch ihre iiinerindustrielle S t ruk tu r noch schlechter propor t io-
niert , noch ungleichmässiger. Die Mühlenindustr ie wurde zu dem entwickel-
testen Zweig der ungarischen Grossindustrie, neben welchem auch der Kohlen-
bergbau, die Eisenindustr ie , die Holzindustr ie , die Bierbrauereien, die Spir i tus-
erzeugung u n d die Lokal industr ien zur Befriedigung des inländischen Bedarfs 
mehr-weniger ausreichten. Hingegen waren die Ausmasse der Entwicklung der 
Maschinen-, der Textil-, der Leder-, der Papier- , der Glas- u n d der chemischen 
Indust r ien , ferner der Zucker fabr ika t ion sehr unzugänglich. Die Erzeugung die-
ser Industr iezweige reichte zur Befr iedigung des inländischen Verbrauchs be i 
weitem n ich t aus. Der hinsichtlich der Erzeugnisse dieser Industr iezweige beste-
hende Bedar f fand seitens der österreichischen Fabr ik indus t r ie Befr iedigung, 
die in der Versorgung des ungarischen Binnenmarktes die ausschlaggebende 
Bolle i nneha t t e . Die Auswei tung des ungarischen Binnenmark tes diente n u r 
teilweise als Grundlage der industr iel len Entwicklung von Ungarn . Selbst in 
den Fäl len, in denen die Bedürfnisse des einheimischen Mark tes zum grossen 
Teil durch Erzeugnisse der heimischen Indust r ie befriedigt wurde , wie z. B . 
hinsichtlich von Kohlen, Eisen, Holzwaren, d ienten diese Erzeugung und dieser 
Absatz vorwiegend der Kap i t a l akkumula t ion der österreichischen Bourgeoisie. 
Die Revolut ionierung des Verkehrs u n d des Transportwesens , die Zunahme des 
Wahrenverkehrs , die Entwick lung des Kredi tsys tems, die Auf lösung der land-
wir tschaf t l ichen und gewerblichen einfachen Warenerzeugung machten zwar 
nach 1867 schnelle For t schr i t t e u n d auch die Zahl sowohl der aus Lohnarbe i t 
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lebenden, als auch der s tädt ischen Bevölkerung n a h m zu, doch ging mit d e r 
Ausdehnung des inneren Marktes der entsprechende Ausbau der mechanisier ten 
Grossindustrie nicht einher. Die Abhängigkei t der Grossindustrie von d e r 
Landwir t schaf t , sowie ihre halb-kolonialen Züge t r a t e n immer s tä rker hervor . 
Die Arbeiterklasse und ihre Lage 
Der grundlegende wir tschaf t l iche Gehalt des zwischen Unga rn und Öster -
reich bestehenden halb-kolonialen Verhältnisses bes tand in der auf Waren-
marktbez iehungen beruhenden Abhängigkei t Unga rns von Österreich, in de r 
durch die österreichische grossindustrielle Bourgeoisie ausgeübten Her r scha f t 
über den ungarischen W a r e n m a r k t . Dieses Moment engten in Unga rn die Lebens-
bedingungen sowohl der grossindustriellen Bourgeoisie als auch des grossindu-
striellen Prole tar ia ts in ausschlaggebender Weise ein und setz ten ihrer E n t -
wicklung Grenzen. I n der Zurückgebliebenheit der kapital is t ischen Entwick-
lung Ungarns spielte der Ums tand eine äusserst bedeutende Rolle, dass die 
Auflösung der bäuerl ichen und gewerblichen e infachen Warenerzeugung in 
ausschlaggebender Weise nicht durch seine eigene Grossindustrie, sondern 
durch die Entwicklung der österreichischen Grossindustrie beschleunigt wurde . 
Die Zunahme der Heerschar der in Ungarn in den Arbeitslosenstand ver-
d räng ten Bauern und gewerblichen Kle inproduzenten führ te grösstenteils in 
Österreich zur Zunahme der Nachf rage nach Lohnarbe i t . Daher konnte die 
Zahl der industriellen Arbei ter in Ungarn keinen ansehnlicheren S t a n d erreichen. 
Hingegen n a h m die arbeitslose landwir tschaf t l iche Reservearmee über alle 
Masse zu, da sich ihren Mitgliedern keine Möglichkeit bot, im Verhäl tnis der 
Auswei tung der Nachf rage nach P r o d u k t e n der Indus t r ie in die Reihen des 
fabriksindustr iel len Prole tar ia ts e inzut re ten und sie auch nicht Gelegenheit 
h a t t e n , neuen Bodenbesi tz zu erwerben. Dies liess ein Überangebot auf d e m 
Mark t fü r Arbei t skräf te en ts tehen u n d drückte die Arbeitslöhne auf ein halb-
koloniales Niveau herab , was zur E n t s t e h u n g von durch feudale Überbleibsel 
beschwerte Arbei tsverhäl tnisse füh r t e . 
Dieser Zus tand wurde zur Grundlage einer fu rch tba ren Verelendung des 
industr iel len und des landwir t schaf t l ichen Pro le ta r ia t s in Ungarn . Als Folge 
des ihm innehaf tenden inneren Widerspruches enth ie l t dieser Zus tand auch 
den Keim jener Entwicklung , die den Z u s a m m e n h a n g zwischen der Entwick-
lung der Lebensbedingungen der ungarischen grossindustriellen Prole tar ia ts 
u n d der Entwicklung der Lebensbedingungen der ungarischen grossindustri-
ellen Bourgeoisie zerriss u n d die ersteren erweiterte. Diesen Keim stel l te das dem 
ausländischen Kapi ta l Ex t r ap ro f i t e sichernde Arbei ts lohnniveau dar . 
Die erste, zwischen den J a h r e n 1867—1873 erfolgte sp runghaf t e Aus-
dehnung der ungarischen Fabr ik indus t r ie wurde d u r c h die riesige Reservearmee 
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der zu Proletar iern oder Halbprole tar iern gewordenen landwir tschaf t l ichen 
Arbeitslosen ermöglicht. Während der J a h r e des Aufschwungs aber , in denen 
parallel mi t der sp rungha f t en En twick lung der Fabr ik indust r ie auch die kapi-
talistische Produkt ion des Grundbesi tzes sich sp runghaf t erweiterte u n d zugleich 
auch der Bau von Eisenbahnen, Flussregulierungen und die s täd t i sche Bau-
tä t igkei t Zehntausende des landwir tschaf t l ichen Prole tar ia ts aufsogen, ent-
s tand j ene r »Arbei termangel , über den sich die Unte rnehmer in einzelnen 
Industr iezweigen, in gewissen Jah ren u n d in verschiedenen Teilen des Landes 
nicht selten beklagten«. Hierbei spielte auch der Charakter der arbeitslosen 
Reservearmee eine Rolle. Die Mehrzahl der in die Lage von Halbpro le ta r ie rn 
oder Prole tar iern gedrängten Bauern wurde durch die in ihrem Besitz ver-
bliebenen oder in diesen gekommenen Hand tuchfe lde r , sowie durch die auf den 
Grundbes i tzen ver r ich tbare Saisonarbeit an die Scholle gebunden. Zur Zeit 
der landwir tschaf t l ichen Saisonarbeiten verliessen sie ihre Arbei tsplä tze in den 
Fabr iken . Daher konn t e sich die Schicht von angelernten Arbei te rn — deren 
man schon infolge des Mangels an Facharbe i te rn in grosser Zahl bedur f t e — 
nur l angsam heranbi lden. 
Eine weitere wichtige Ursache des »Arbeitermangels« war die Kul tur -
politik der ungarischen herrschenden Klassen und innerhalb der herrschenden 
Klassen — zu dieser Zeit noch — des Grossgrundbesitzes. Die Mehrzahl der 
Arbei ter konn te sich n icht einmal eine Elementarschulbi ldung aneignen, gab 
es doch u m die Mitte der siebziger J a h r e in 3000 Gemeinden von Ungarn noch 
übe rhaup t keine Schule. 
Die Zusammense tzung der grossindustriellen Arbei terschaf t wurde in der 
j e t z t beschriebenen Zeit als Folge der dargestel l ten Verhältnisse d a d u r c h charak-
terisiert , dass die Mehrzahl der Taglöhner und der angelernten Arbei ter in 
Ungarn beheimate t wa r , wobei die Angehörigen der verschiedenen Nationali-
t ä t en mi t verhäl tnismässig hohen Zahlen in ihren Reihen (besonders im Kohlen-
bergbau) ver t re ten waren , und zwar n ich t nur in den vornehmlich v o n Nat iona-
l i täten bewohnten Gebieten, sondern auch in den ungar isch-nat ionalen Landes-
teilen ; die Mehrzahl der Facharbei te r bes tand hingegen aus Aus ländern , vor-
nehmlich aus Österreichern. 
Die Zahl der grossindustriellen Arbei ter belief sich im J a h r 1880 auf annä-
hernd 110 000. Inne rha lb dieser Zahl be t rug die Zah l der Bergbauarbei te r — 
gemäss amtl icher A n g a b e n — 41 799. Zu diesem Ze i tpunk t wiesen die Angaben 
der Volkszählung innerha lb der industr iel len Erwerbsbevölkerung die Anzahl 
der Arbe i te r mit 408 000 aus, was besagt , dass bei läufig der vier te Teil der in 
der Indus t r i e tä t igen Bevölkerung aus Arbei tern der Grossbetriebe bes tand . 
Die politische Bedeu tung des grossindustriellen Prole tar ia ts war grösser, 
als m a n auf Grund seiner Zahl h ä t t e gewärtigen können, zum Teil deshalb, 
weil die Betr iebskonzentra t ion der Erzeugung innerha lb der jungen ungarischen 
Fabr ik indust r ie , deren Entwicklung ers t während der Spätperiode des auf Gxund-
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läge des Wet tbewerbes fussenden Kapi ta l i smus ' einen s tärkeren Anlauf genom-
men h a t t e , verhäl tnismässig hochentwickel t war — im Jahre 1880 gab es 10 
U n t e r n e h m u n g e n mi t einem Arbe i t e r s t and von übe r 1000 —, z u m Teil aber 
auch deshalb, weil die Grossindustrie auch in terr i tor ialer Hins ich t in einigen 
— vornehmlich von Nat iona l i t ä ten bewohnten — Provinzzent ren , S täd ten 
u n d Bergbaugebie ten, vor allem aber in Budapes t konzentr ier t war , in welch 
le tz terer S tad t ihre Zahl in der ers ten Hä l f t e des J a h r e s 1873 30 000 überstieg. 
Die betriebliche und terr i tor ia le Konzen t ra t ion der grossbetrieblichen 
Arbe i te rschaf t spielte eine grosse Rolle darin, dass a m 8. F e b r u a r 1868 in Pes t 
die erste Organisat ion der ungar ischen sozialistischen Arbei terbewegung ent-
s tehen konnte — der Keim der ungar ischen sozialistischen Arbe i te rpar te i : der 
Allgemeine Arbeiterverein. 
Der Allgemeine Arbei terverein, dessen Tät igke i t durch den i m Jah re 1869 
in Pes t gegründeten Lokalverband der I . In te rna t iona le beeinf luss t wurde, 
feuer te die Arbei ter anfangs des Jah res 1870 in ih rem um die E r h ö h u n g der 
Arbei ts löhne und besonders u m die Verkürzung des damals in Budapes t übli-
chen zwölfstündigen Arbeitstages auf einen zehnstündigen ge füh r t en täglichen 
K a m p f an. Die ers ten Streikbewegungen der Ofen-Pester Arbe i te r forder ten 
die Herabse tzung der Arbeitszeit und erzielten einen teilweisen Erfolg. 
Während der ersten Häl f t e des Jahres 1871, zur Zeit der Par i ser Kommune , 
be leb ten sich die Streikbewegungen. Die durch den Allgemeinen Arbei terverein 
organisierte und unterwiesene ungarische Arbei terschaf t begrüss te den Sieg 
der K o m m u n e mi t grosser Begeis terung und be t r ach te t e sich als solidar mi t 
dieser ersten Pro le ta rd ik ta tu r der Wel t . Sie erbl ickte in der Par i ser Kommune 
ihren eigenen Sieg und dies e rhöh te ihre kämpfer ische Entschlossenhei t . 
Un te r dem Eindruck der Nachr ich ten über den Sturz der Par i se r Kommune 
und von den Mord ta ten der Bourgeoisie organisierte die Arbei te rschaf t un te r 
der Anlei tung des Allgemeinen Arbeitervereins a m 11. Jun i 1871 einen Trauer-
u m z u g und drück te den he ldenhaf t en Prole tar iern von Paris gegenüber ihr 
Mitgefühl auf diesem Wege aus. Die Regierung liess die Organisa toren dieser 
Kundgebung , 30 Mitglieder des Allgemeinen Arbeitervereins, ve rha f t en u n d 
s t reng te gegen sie einen Prozess wegen »Hochver ra t s« an. Der Gerichtshof h a t 
j edoch nach einem beinahe ein volles J a h r sich hinziehenden Verfahren alle 
Arbe i te r führer — mi t einer Ausnahme — von dieser Anklage freigesprochen. 
Der Ausgang dieses ersten Sozialisten-Prozesses in Ungarn bedeute te so-
wohl einen moralischen als auch einen polit ischen Erfolg der ungarischen 
Arbei te rschaf t . Der gegen die Arbei terbewegung gerichtete Regierungsterror 
zerschlug jedoch den Allgemeinen Arbei terverein. Die Versuche zur Gründung 
einer Par te i blieben in den nachfolgenden J a h r e n erfolglos. 
Die Arbei terschaf t organisierte in der ers ten Häl f te der siebziger J a h r e 
u n d besonders zur Zeit der Krise des Jahres 1873 mehrere erfolgreiche Streiks. 
W ä h r e n d der der Krise unmi t t e lba r folgenden J a h r e t r a t jedoch eine Ebbe in 
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den Streikbewegungen ein. Die Arbei terbewegung s t a n d unter dem Druck des 
gegen Organi ta t ions tä t igkei ten und Arbei terbewegungen jedweder Ar t gerich-
te ten Regierungsterrors , der zum Teil der Durch füh rung des Ende 1872 zwischen 
den ungarischen, österreichischen u n d preussischen Regierungen abgeschlosse-
nen Geheimabkommens diente , welches die gegen die sozialistischen Bewegungen 
zu unternehmenden Massnahmen und das Zusammenwirken der Polizeien regelte. 
Mangels einer Arbe i te rpar te i u n d des St immrechtes wurde die Stet igkei t 
der Bewegung durch die un ter Anle i tung des ungar ischen Lokalverbandes der 
I . In te rna t iona le erscheinenden Veröffent l ichungen »Arbei ter Wochenchronik« 
(in ungarischer Sprache) u n d »Arbei ter Wochenzei tung« (in deutscher Sprache) 
auf rechterha l ten . Die sozialistische Presse un t e r s t ü t z t e die Arbei tervere ine , 
sorgte f ü r die Erz iehung der Arbei ter u n d befasste sich auch mi t den Tages-
fragen der Arbei te rschaf t . 
Leo Frankel, e iner der Führer der Pariser K o m m u n e , der im J a h r e 1876 
nach U n g a r n he imgekehr t war u n d ein hervorragender Kämpfe r der in ter-
nat ionalen Arbei terbewegung war, schal te te sich ebenfalls in die Redak t ion 
der Arbeiterpresse ein. Vorher war er seitens der I . In te rna t iona le mi t der Orga-
nisierung der Arbei terbewegung in Unga rn und Österreich be t rau t . Nach seiner 
Rückkehr übernahm er die Lenkung der sozialistischen Bewegung in Ungarn . 
F ranke l bekämpf te dre i Jahre h indurch den U n t e r d r ü c k u n g s m a c h t a p p a r a t 
des Minis terpräsidenten Ká lmán Tisza u n d die sich u m die im J a h r e 1877 zu 
erscheinen beginnende »Népszava« (»Volksstimme«) zusammenro t t ende , un te r 
verräterischer Leitung s tehende rechtsgerichtete F r a k t i o n , bis es ihm als Ergeb-
nis einer richtigen T a k t i k gelang, im J a h r e 1880 die »Ungarländische Allgemeine 
Arbei terpar te i« zu g r ü n d e n . Vom J a h r e 1878 angefangen haben sich auch die 
Streikbewegungen wieder belebt. 
Zu dieser Zeit waren die Streikbewegungen i m m e r mehr auf eine H e b u n g 
der Arbeitslöhne abgestel l t . 
Die zeitgenössischen Angaben u n d die a n k n ü p f e n d e n gleichalterigen 
Bemerkungen erweisen, dass die Löhne sowohl der Facharbe i te r als auch der 
ungelernten Arbeiter äussers t niedrig waren . Zwischen den Arbei ts löhnen gab 
es verschiedene Unterschiede. So bes t and ein grosser A b s t a n d zwischen den Löh-
nen der ausländischen, grösstenteils österreichischen, Facharbei te r u n d denen 
der ungar ischen Facha rbe i t e r und der ungelernten Arbei te r . Die in den Stein-
brucher* Maschinenfabriken tä t igen österreichischen Facharbei ter erhielten 
z. B. Arbeitslöhne in de r Höhe von 35—40 Gulden, d . h . das 3—5 fache der 
ungarischen Facharbe i te r , die einen Wochenlohn von 7 —12 F t bezogen, was 
aber noch immer nicht bedeu ten soll, dass die verhäl tnismässig höheren Arbeits-
löhne der ausländischen Arbeiter diesen eine besonders auskömmliche Lebens-
hal tung h ä t t e n sichern können. 
* Steinbruch ( = Kőbánya) ist der Name des 10-ten Verwaltungsbezirkes von Budapest. 
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Hinsichtl ich der Arbei ts löhne gab es auch grosse Unterschiede zwischen 
den in Budapes t u n d in der Provinz gezahl ten Löhnen. A m niedrigsten w a r e n 
die in den von Nat iona l i t ä ten bewohnten Gebieten, ferner die an Angehörige 
der Nat iona l i tä ten bezahl ten Arbeits löhne. Da aber die Bergarbei ter zu dieser 
Zeit grösstenteils aus den Reihen der verschiedenen Nat iona l i t ä t en angehören-
den Arbei ter s t a m m t e , waren die niedrigsten Arbeitslöhne u n d zugleich ein 
— durch die Stücklöhne erzielter — überaus hoher Grad der Ausbeutung i m 
Bergbau anzut re f fen . 
Eine Folge der Überprodukt ionskr ise des Jah res 1873 w a r die Z u n a h m e 
der vollen u n d teilweisen Arbeitslosigkeit , was zu einer Senkung der Arbei t s -
löhne u m 20—30 v. H . f ü h r t e . 
I m Gefolge der Verbrei tung der A n w e n d u n g von Maschinen in den u n g a -
rischen Fabr iken n a h m die Zahl und das Verhäl tn is der weiblichen Arbe i t sk rä f t e 
u n d jener zu, die das Kindera l te r noch nicht überschr i t ten h a b e n ; besonders 
die im Jah re 1873 einsetzende Überprodukt ionskr ise führ te zu einer Beschleu-
nigung ihrer Anstel lung. W ä h r e n d der Kr i sen jahre bestand m e h r als der f ü n f t e 
Teil der grossindustriellen Arbei ter aus weiblichen Arbe i t skrä f ten oder solchen, 
die noch im Kindhei t sa l te r s t anden . Ihre Verhältniszahl bewegte sich in den 
Zuckerfabr iken, Ziegeleien u n d Tabakfab r iken zwischen 50 u n d 94 v. H . Die 
Arbeitslöhne der F rauen beliefen sich auf 50—60 v . H., die der Kinder aber n u r 
auf 25—40 v. H . der niedrigsten Kategor ie der Löhne fü r männl iche Arbei t s -
k rä f t e . 
Die Löhne der Arbeiter in Ungarn waren äusserst niedrig, aber selbst diese 
erhielten sie n ich t ungeschmäler t ausbezahl t . Die ungarische grossindustrielle 
Bourgeoisie verwendete neben anderen der Ausbeu tung der Arbe i te r d ienenden 
Mit teln all jene Verfahren der Lohnabzüge, die das Kap i t a l im allgemeinen 
anzuwenden pf legt : Strafgelder , Zu rückha l tung der Arbei ts löhne, Abzüge 
un te r den verschiedensten Vorwänden , das Trucksys tem — all dies d ien te 
zur Kürzung des Arbeitsverdienstes, zur E r h ö h u n g der Ausbeu tung . 
Die zeitgenössische Arbeiterpresse h a t zahlreiche solche aus den Kre isen 
der Arbeiter erhal tene Brief veröffent l icht , in denen die Arbei ter sich über unge-
rechtfer t ig te Lohnabzüge beklagen. Aus diesen Briefen er fahren wir z. В., dass 
der Bergarbeiter , der bei der »gemeinsamen Andach t« ve r spä te t erschien, ode r 
der im Kindesal ter stehende Arbei ter , der von einer Rel ig ionsunterr ichtss tunde 
fortblieb, eine Busse in der Höhe von 30 Kreuze r zu ent r ichten ha t t e . Der als 
Busse in Abzug gebrachte Be t rag m a c h t be inahe die H ä l f t e des Tagesver-
dienstes eines Grubenarbei ters u n d fas t den gesamten Bet rag des Tageslohnes 
eines Arbeiters im Kindesal ter aus. 
Zu den Kürzungen der Arbei ts löhne gehör ten auch die als Krankenkassen -
be i t rag abgezogenen Beträge. 
Die Beträge , die die Arbei ter in die durch die Un te rnehmungen e rha l tenen 
Krankenkassen jahraus- j ahrein einzahlten, gingen — abgesehen davon, dass 
3 * 
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f ü r dieselben den Arbei tern sehr wenig geboten wurde — im Falle eines Wech-
sels ihres Arbeitsplatzes f ü r die Arbei ter endgült ig verloren. Das K a p i t a l be-
zweckte näml ich die Arbei ter vermittels der Krankenkassen der U n t e r n e h m u n -
gen an die Fabr iken zu k e t t e n . Aus diesem Grunde k a m der im J a h r e 1870 
aufgenommenen Tätigkei t der durch die Arbei terschaf t gegründeten Arbei ter-
Krankenkasse besondere Bedeutung zu. Die durch die in die Krankenkasse 
geleisteten laufenden Einzahlungen erworbenen Rechte bl ieben auch be im Wech-
sel des Arbei tsplatzes wei ter bestehen u n d behinder ten daher den Arbe i te r a m 
Wechsel seines Arbei tsplatzes nicht. Der Mitgl iederbestand der Krankenkasse 
stieg verhältnismässig schnell an ; t r o t z d e m belief er sich im Jahre 1880 erst 
auf den f ü n f t e n Teil des Gesamtbes tandes der ungar ischen Arbe i te rschaf t . 
Der B indung der Arbei ter an ihre Arbei tsplätze dienten die K n a p p -
schaftskassen in noch höhe rem Masse. Die durch die Knappschaf t skassen 
gebotene Alters- und Inval idenvers icherung der Grubenarbei te r war an eine 
ununte rbrochene Dienstzeit von mindestens vollen zehn Jahren gebunden , 
wobei die Leistungen dieser Kassen so geringfügig waren , dass sie die arbeits-
unfähig gewordenen Arbe i te r nur k n a p p vor dem Verhungern bewahr t en . 
Falls sie die for t laufende Stetigkeit ihres Arbei tsverhäl tnisses bei einer Unte r -
nehmung un te rbrachen u n d während der Zeit dieser Unterbrechung die vor-
geschriebene Knappschaf t svers icherungsgebühr nicht en t r ich te ten , verloren sie 
alle ihre Pensionsanrechte . Sollten sie abe r ihren Arbei tspla tz endgült ig verän-
dert haben, so gingen sie ihrer auf dem a l ten Arbei tsplatz zur Sicherung ihres 
Pensionsanspruches erworbenen Jahre endgül t ig verloren u n d konnten auf ihren 
neuen Arbei tsplätzen mi t der Sammlung der Pensionsjahre von vorne beginnen. 
Viele Bergarbei ter sahen sich gezwungen, eine grobe Behandlungsweise und 
die durch den Arbeitsgeber dikt ierten niedrigen Löhne hinzunehmen, wenn 
sie an den in späterem Alter erreichbaren geringen Ruhegehal t oder an die 
Möglichkeit dachten , vorzei t ig invalid zu werden. 
Als Mit tel der K ü r z u n g des Arbeitslohnes war in dieser Zeit auch die An-
wendung des Trucksys tems sehr verbre i te t , besonders seitens der von den 
Städten e n t f e r n t gelegenen Grubenbetr iebe, deren Arbe i te r die notwendigs ten 
Waren nu r aus den Waren lagern der Un te rnehmung beziehen konn ten . Doch 
auch einige Budapes ter F a b r i k u n t e r n e h m u n g e n wendeten das Trucksys tem an. 
Die Lebensbedingungen der Budapes t e r Arbeiter wurden überdies auch 
noch durch die als Folge der industriellen Revolution aufgetre tene Wohnungs -
no t und den Wohnungswucher erschwert . Die Wohnungsbau ten sind in dem 
sich in schnellem Tempo zu einer F a b r i k s t a d t entwickelnden Budapes t weit 
hinter den Bedürfnissen zurückgeblieben. Die Mehrzahl der Arbeiter muss te 
sich daher mi t ungesunden, überfül l ten Kel lerwohnungen begnügen, deren 
Zins 25—30 v . H. ihres durchschni t t l ichen Verdienstes in Anspruch n a h m . 
Gemäss den Berechnungen der zeitgenössischen Arbeiterpresse ve rmochte 
die karge Lebenshal tung einer aus fünf Köpfen bes tehenden Familie n u r der 
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gemeinsame Verdienst zweier Facharbe i te r zu sichern. Doch selbst die bürgerli-
che Presse gab der Ansicht Ausdruck, dass »Infolge der allgemeinen Teuerung 
selbst der fleissigste Arbei ter nicht imstande sei, eine dreiköpfige Familie aus 
seinem Arbeitsverdienst ans tändig zu erhal ten . J a eine sehr genaue und minu-
tiöse Berechnung ergibt, dass er selbst bei e infachster Lebensha l tung und u n t e r 
s tändigen En tbeh rungen nicht nur nichts ersparen kann , sondern dass er ein 
jährliches Defici t von 300 Gulden aufzuweisen ha t« . 
Die Arbei terschaf t war zum grössten Teil in ungesunden, schmutzigen, 
ungelüf te ten und nur no tdü r f t i g beleuchte ten R ä u m e n tä t ig . Die Bourgeoisie 
vernachlässigte selbst die pr imi t ivs ten Schutzmassnahmen gegen Gewerbe -
k rankhe i ten . Eine Bes t immung (§ 69) des Gewerbegesetzes v o m Jahre 1872 
verfügte zwar, »jeder F a b r i k a n t ist verpf l ichte t in seiner F a b r i k auf eigene 
Kosten all jene Einr ichtungen anzuschaffen u n d in Stand zu hal ten, die — 
un te r Berücksichtigung des Industriezweiges und der Anlage — der möglichsten 
Sicherung des Lebens und der Gesundhei t der Arbei ter zu dienen geeignet s ind«, 
da jedoch diese Bes t immung keinerlei konkre te Massnahmen über den Arbei ter-
schutz enthiel t und die maximale Busse fü r ihre Über t r e tung n u r 300 Gulden 
bet rug, blieb sie völlig wirkungslos. 
Eine Folge des Mangels und der Vernachlässigung des Schutzes gegen 
industrielle Krankhe i ten war z. В., dass 36 v. H . der un ter den Mühlenarbei tern 
au f t r e t enden Krankhe i ten solche der Atmungsorgane waren, während 46,8 
v . H . der Todesfälle durch Lungenschwindsucht verursacht waren . 
Die ungünst igen Arbei tsverhäl tnisse und die industr iel len Krankhe i t en 
wirkten besonders auf die Gesundhei t der Frauen- und Kinderarbe i te r verheerend 
ein und behinder ten auch die geistige Entwick lung der Kinder . Die Kapi ta l i s ten 
beu te ten sie nicht nur aus, sondern behande l ten sie zugleich auch mit ba rba r i -
scher Schonungslosigkeit . 
Nicht nu r aber, dass die Bourgeoisie nicht f ü r einen Schutz gegen indust r i -
elle Krankhe i ten sorgte, n icht nur , dass sie die Arbei ter in ungesunden R ä u m e n 
arbei ten liess, sorgte sie auch da fü r nicht , dass die Arbei tsplätze mit Schutz-
einr ichtungen gegen Unfäl le ausgerüste t seien. I m Falle von Unfäl len m a c h t e 
der Verwal tungsappara t f ü r diese immer die Arbei ter , nie aber die Kapi ta l i s ten 
verantwort l ich . 
Das Fehlen der notwendigen Schutzeinr ichtungen erschwerte ganz beson-
ders die Lage der un te r tags arbe i tenden Grubenarbei ter , die sowieso fü r noch 
niedrigere Löhne und auch sonst un te r ungünst igeren Bedingungen als die 
anderen Arbei ter a rbei te ten . 
Die den Grubenarbei t -Unfä l len folgenden Untersuchungen haben s t e t s 
ergeben, dass selbst das Minimum an Schutzeinr ichtungen gefehlt h a t und m a n 
schon mit ganz geringen Auslagen viel zur Behebung der bes tehenden lebens-
gefährlichen Lage hä t t e bei t ragen können. Die Ursache der Unfäl le war a b e r 
gemäss dieser Untersuchungen entweder eine Unter lassung sei tens des Arbei ter 
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oder der Zufal l . Der Bergwerkbesi tzer oder der F a b r i k a n t wurden wegen der 
Unfälle nie zur Rechenschaf t gezogen, was dem Vorschub leistete, dass der 
Kapi ta l i s t es unterliess, Schutze inr ichtungen bei den mi t Gefahren drohenden 
Maschinen in den F a b r i k e n anzubr ingen, beziehungsweise die Gruben mit 
Liif tungs- u n d Sicherungsanlagen zu versehen. 
Da aber die Arbei ter einen bedeu tenden Teil ihres Lebens auf ihren Arbeits-
plätzen verbr ingen, be s t immen die dort herrschenden Verhältnisse ihren Lebens-
ablauf in wichtigen Beziehungen. Von diesem Gesichtspunkt aus be t rach te t 
kommt ih r en Wohnungsverhäl tnissen ähnl iche Bedeu tung zu. 
Die Budapes ter Arbe i t e r li t ten n ich t nu r unter den ungesunden u n d gefähr-
lichen Verhältnissen ihrer Arbei tsplätze , sondern auch un te r den ungüns t igen 
Wohnungsverhäl tnissen. Das Sani tä tswesen der S tad t konn te mit der schnellen 
Bevölkerungszunahme von Budapes t n ich t Schritt ha l t en . Die sani tä ren Ver-
hältnisse de r aus unkanal is ier ten, dabe i ungepf las te r ten , mi t F lugsand bedeck-
ten Gassen bestehenden S t a d t , deren Wasser leutungsnetz auch nu r einen Teil 
der S tad t durchzog, waren überaus kläglich. Die Arbei ter pferchten sich infolge 
des Wohnungsmangels u n d dem Wohnungswucher in ungesunden, übel-
r iechenden, verpesteten Kel le rwohnungen zusammen, die zu Nestern von Epide-
mien w u r d e n und zu deren schnellen Umsichgreifen bei t rugen. 
I m J a h r e 1873 t r a t — zu gleicher Zeit mit der Überprodukt ionskr ise — 
eine schwere Choleraepidemie in Ungarn auf , die besonders in den Reihen der 
Bevölkerung von Budapes t grosse Verheerung anr ichte te . Die Choleraepidemie 
erfasste in Budapest hauptsäch l ich die inmi t ten v o n denkbar ungesunden 
Wohnungsverhäl tn issen lebenden, aus ih ren elenden Arbei ts löhnen ein kümmer -
liches Dase in fr is tenden, sich ungenügend ernährenden u n d zu dieser Zeit auch 
schon bere i t s durch die Arbeitslosigkeit bedrückten Arbei ter und suchte sich 
ihre Opfer aus deren R e i h e n . Aber n ich t n u r die Cholera, sondern auch manche 
andere Ep idemien dezimier ten die Arbe i te rschaf t , u n d zwar nicht n u r in Buda-
pest , sondern in allen Tei len des Landes . In den 1867 folgenden ers ten zehn 
Jahren der ungarischen Gesetzgebung e rb rach ten die her rschenden Klassen kein 
einziges, das Sanitätspolizeiwesen be t re f fendes Gesetz. Der völlige Mangel des 
Sanitätspolizeiwesens b i lde te eine der Ursachen dessen, dass sich die Bevölke-
rungszahl von Ungarn zwischen 1870 u n d 1880 nicht e rhöht ha t . 
* 
Die Lage der industr iel len Arbe i te rschaf t war zur Zeit des zwischen 1867 
und 1873 vor sich gegangenen industr ie l len Aufschwungs sehr schwer, aber 
noch i m m e r günstiger, als hernach, w ä h r e n d der J a h r e der 1873 folgenden 
wir tschaf t l ichen Krise u n d Stagnat ion . Zwischen 1867 u n d 1873 h a t t e die indu-
strielle Arbei terschaf t im Grunde genommen unter ke iner Arbeitslosigkeit zu 
leiden. N a c h 1873 mach te aber auch die j u n g e ungar ländische Arbei te rschaf t die 
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Bekann t scha f t der Arbeitslosigkeit und ihrer sie dem Elend übe ran twor t enden 
Folgen. Die Überprodukt ionskr ise ha t — t r o t z d e m ein grosser Teil der aus d e m 
Ausland gekommenen Facharbe i te r während der Krise in ih re Heimat z u r ü c k -
kehr te — eine ansehnliche Anzahl von Fabr ikarbe i te rn in die arbeitslose Reserve-
armee gestossen. 
Zugleich beschleunigte sich in Ungarn, als Folge der kapital is t ischen E n t -
wicklung, der Zersetzungsprozess der Bauernscha f t : die arbeitslose l andwi r t -
schaf t l iche Reservearmee n a h m rap id zu ; sie n a h m Ausmasse an , die in k e i n e m 
Verhältnis mit der infolge der verbliebenen kolonialen und feuda len Überbleibsel 
beschränkten Entwick lung der Fabr ik indus t r ie standen. Die beinahe völlige 
Sti l legung der E i senbahnbau ten und der s täd t i schen Bautä t igke i t , sowie de r 
Flussregulierungen erhöhte die arbeitslose Reservearmee u m eine bedeu tende 
Zahl industrieller Wandera rbe i t e r . 
Die ungar ischen herrschenden Klassen h a b e n — zwecks Sicherung ih r e r 
Macht — innerhalb der Interesseneinheit der österreichischen Bourgeoisie u n d 
des ungarischen Grossgrundbesi tzes die industr iel le Entwick lung Ungarns d e n 
In teressen der österreichischen Bourgeoisie untergeordnet . Dieser Preis de r 
Sicherung ihrer Macht be inhal te te jedoch seinen eigenen Widerspruch. Die 
Beschränkung der industriellen Entwicklung — die zugleich a u c h die Beschrän-
kung der kapital is t ischen Entwick lung übe rhaup t bedeutete — führ te näml i ch 
zu einem Anschwellen der industriellen Reservearmee. Dies ermöglichte es 
zwar den herrschenden Klassen die Ausbeutung zu steigern, doch' führte ande -
rerseits das im Gefolge dieser Zunahme des Heeres der Arbeitslosen einherge-
hende Elend und die zum Durchbruch gelangende Unzufr iedenhei t zu e iner 
Verschärfung des Klassenkampfes und zu einer ständigen Bedrohung de r 
Machtposit ionen der herrschenden Klassen. 
Auf diese Weise wird nach 1880 der Klassenkampf des ungar ländischen 
Prole tar ia ts zu einer wichtigen Treibkraf t de r industriellen Entwick lung 
von Ungarn . 
II. Die Entfaltung der Grossindustrie während der Zeit des Uberganges 
in den Imperialismus, 1880—1900 
Während des le tz ten Dri t te ls des neunzehn ten J a h r h u n d e r t s ha t sich de r 
Übergang der kapital is t ischen Entwicklung v o n den Zus t änden des f re ien 
Wet tbewerbs in jene der Monopole vollzogen : dies war die Zeit des Ents tehens 
•des Monopolkapi ta l ismus ' . Zu Beginn des zwanzigsten J a h r h u n d e r t s wird de r 
auf dem freien We t tbewerb fussende Kapi ta l i smus bereits durch den entwickel-
t e n Monopolkapital ismus, durch den Imperia l ismus abgelöst. 
Marx h a t auf der Grundlage einer theoret ischen u n d geschichtlichen 
Analyse des Kapi ta l i smus den Nachweis e rb rach t , dass der f re ie Wettbetverb 
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auf Grundlage der Kapi ta lakkumula t ion zu einer Konzentration der Erzeugung 
führt, diese Konzentration aber — auf einer entsprechend sehr hohen Stufe ihrer 
Entivicklung, die Bildung von Monopolen verursacht. 
Lenin h a t , seinen Ausgangspunkt v o n den Lehren von Marx n e h m e n d , 
in seinem » D e r Imperia l ismus als höchstes Stadium des Kapi ta l ismus« beti-
telten Werk d e n Entwicklungsgang und die Gesetzmässigkeiten der E n t s t e h u n g 
des Monopolkapital ismus' dargestell t . 
Von d e n das E n t s t e h e n des Monopolkapi ta l i smus ' kennzeichnenden 
geschichtlichen Abläufen h a t er als die »v ier Hauptcrscheinungen des Monopol-
kapital ismus« vier Momente hervorgehoben : 
»Erstens : D a s Monopol is t aus der Konzen t ra t ion der Produkt ion au f einer 
sehr hohen S t u f e ihrer En twick lung erwachsen . . . 
Zweitens : Die Monopole h a b e n in v e r s t ä r k t e m Masse zur Besi tzergreifung der 
wichtigsten Rohstoffquel len g e f ü h r t . . . 
Drittens : D a s Monopol i s t aus den B a n k e n erwachsen . . . 
Viertens : D a s Monopol i s t aus der Kolonialpolit ik erwachsen . . .« 
(W. I. Lenin : Der Imperial ismus als höchstes Stadium des Kapi-
tal ismus. Verlag fü r f remdsprachige L i t e r a tu r , Moskau 1947, SS. 
1 4 0 - 1 4 1 . ) 
Lenin h a t die die Ausbildung des Monopolkapi ta l ismus kennzeichnenden 
wichtigsten geschichtlichen Abläufe in ihrer für die Kolonien begründenden 
westlichen Lander gül t igen Reihenfolge zusammengefass t . Ungarns halb-
koloniales Abhängigkei tsverhäl tnis Österre ich gegenüber, sowie die Bedeu t sam-
keit der bes tehenden feuda len Überbleibsel führ ten in U n g a r n zu einer Änderung 
dieser Reihenfolge und h a b e n die Kolonialpoli t ik, beziehungsweise deren fü r 
die Per iode des Übergangs in den Monopolkapi ta l i smus charakter is t ischeste 
Erscheinung, die Kapitalausfuhr — n e b e n den hohen G r a d der Konzen t ra t ion 
der Erzeugung , — an die Spitze der geschichtlichen Reihenfolge gestel l t . 
Die Bedingungen der grossindustriellen Entwicklung während der Zeit 
des Überganges in den Monopolkapitalismus 
I m »Wirtschaf ts leben Ungarns m a c h t e n sich gegen Ende der siebziger 
Jahre des vorigen J a h r h u n d e r t s jene n e u e n Erscheinungen geltend, die die An-
fänge des Überganges in die Zeit des Monopolkapi ta l i smus verkündeten , während 
die ersten Anfänge des Monopolkapi ta l ismus ' selber sich — im Gefolge einer 
langsamen Stärkung der Grossindustrie — während der ersten Hälf te de r achtzi-
ger J a h r e langsam zu en t f a l t en begannen . Während der letzten J a h r e des Jahr -
zehnts a b e r , nach dem Abflauen der Überprodukt ionskr ise der J a h r e 1886— 
1888 beschleunigten sich die En t fa l tung der Grossindustrie und der Prozess der 
E n t s t e h u n g des Monopolkapital ismus' , d a die -weitere industrielle Entwick lung 
in Ungarn bis zu dem E n d e des J a h r h u n d e r t s durch keine weiteren Überproduk-
tionskrisen gehemmt w u r d e . Vom J a b r e 1880 angefangen wurde auch das 
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Wirtschaf t s leben Ungarns immer mehr von solchen wir tschaft l ichen und poli-
tischen Verhäl tnissen durchdrungen, die zur Herrschaf t des Monopolkapi ta-
lismus' f ü h r t e n und die die auf Grundlage des Ausgleichs vom Jah re 1867 zu -
s tande gekommenen Bedingungen der grossindustriellen Entwick lung in m a n c h e n 
Beziehungen — wenn auch unter Auf rech te rha l tung der durch die kolonialen 
und feuda len Überbleibsel geschaffenen Schranken — veränder ten . 
Vor allem veränder te sich der wirtschaftliche Gehalt des halb-kolonialen 
Abhängigkeitsverhältnisses von Ungarn . 
W ä h r e n d der Zeit des sich auf den freien Wet tbewerb gründenden K a p i -
ta l ismus ' der 1880 vorangehenden J a h r e b i lde ten die Waren ve rkehrsve rb indun-
gen den ausschlaggebenden Gehalt der zwischen Österreich und Ungarn bes tehen-
den halb-kolonialen Beziehungen. Diese Verbindungen blieben nach 1880, 
während der Übergangszeit zum Monopolkapi tal ismus, wohl weiter bestehen, 
doch kam neben diesen das sich auf die Kapitalausfuhr gründende halb-koloniale 
Abhängigkeitsverhältnis Ungarns zu immer grösserer Bedeutung. Das zunehmende 
Eindr ingen des ausländischen, vornehmlich österreichischen Kapi ta l s wurde zu 
einem der H a u p t f a k t o r e n der En t s t ehung des ungarischen Monopolkapi ta l i smus ' . 
Die österreichische Kapitalausfuhr n ach Ungarn spielte schon zu Zeit des 
sich auf den freien Wet tbewerb gründenden Kapi ta l i smus ' eine wichtige Rolle in 
den zwischen Österreich u n d Ungarn bes t ehenden Beziehungen. W ä h r e n d der 
Zeit des Übergangs in den Monopol-Kapi tal ismus, das heisst also von den 1880er 
J ah ren angefangen, in der Zeit also, in welcher der österreichische Monopol-
kapi ta l ismus in Verbindung mit dem französischen und deutschen F inanzkap i t a l 
ents teht , steigt die Kapitalausfuhr von Österreich nach Ungarn . Einerseits kommt 
sie — im Gegensatz zu der für die bis zu dem Jahre 1880 andauernden Periode in 
grundlegender Weise charakteristischen Warenausfuhr — zu grosser Bedeutung, 
sie erhäl t eine ausschlaggebende Wicht igkei t auf dem Gebiet des ungar ländischen 
Kredi twesens und Kredi tsys tems. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Beschlag-
nahme der wichtigsten Rohstoffquel len u n d dr ing t immer s tä rker in das Gebiet 
der Fabr ik indus t r ie ein ; andererseits aber kommt sie immer mehr als eine Transak-
tion des im Entstehen begriffenen Finanzkapitals in Erscheinung, und da d a s 
österreichische F inanzkap i t a l infolge seiner eigenen Unzulänglichkeit nu r m i t 
Hilfe des westeuropäischen Finanzkapi ta ls , beziehungsweise in Verbindung m i t 
diesem zur Ausnu tzung der sich aus dem halbkolonialen Abhängigkei t sverhäl t -
nis Ungarns ergebenden Ausbeutungsmögl ichkei ten imstande ist , wird die n a c h 
Ungarn ger ichtete Kap i t a l aus fuhr zu einem Kettenglied der Transaktionen des 
im Entstehen begriffenen internationalen und ungarischen Finanzkapitals. 
I n U n g a r n spielt in der vermit te ls der Kap i t a l aus fuhr erfolgenden ha lb -
kolonialen Ausbeu tung das österreichische Kap i t a l , in Verb indung mit d e m 
westlichen Grosskapital , die Hauptrol le . Das westliche Grosskapi ta l ist a b e r 
auch auf sich selbst angewiesen an u n d f ü r sich s tark genug dazu, u m sich 
un te r Ausschal tung des österreichischen F inanzkap i t a l s auf einzelnen Gebieten 
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d e r ungarischen Wir t schaf t , besonders im Wege der Aneignung und Ausbeu tung 
d e r industriellen Rohstoffquel len sein eigenes Ausbeutungsgebiet zu schaf fen , 
wodurch U n g a r n auch zu e inem sich auf K a p i t a l a u s f u h r gründendes koloniales 
Ausbeutungsgebie t des westeuropäischen F inanzkapi ta l s wird. 
Neben de r Änderung des wir tschaft l ichen Gehaltes des zwischen Osterreich 
u n d Ungarn bes tehenden Abhängigkei tsverhäl tnisses verändern sich m e h r 
ode r weniger auch jene Ins t i tu t ionen , die im Ausgleich des Jahres 1867 der p rak -
t ischen Verwirklichung der Interesseneinhei t der österreichischen u n d unga-
rischen herrschenden Klassen dienten. 
Von diesen verblieb das gemeinsame Zollgebiet auch weiterhin die wich-
t igs te E in r i ch tung des die halb-koloniale Abhängigkei t Ungarns auf rech te r -
hal tenden dualist ischen Sys tems . Im Zusammenhang jedoch mit dem E n t s t e -
hungsgang des Monopolkapital ismus ' übe rnehmen hinsichtlich wichtiger I n d u -
striezweige, so z. B. hinsichtl ich der Eisenerzeugung, die sich nach u n d nach 
vermehrenden industriellen Monopolorganisat ion, die gemeinsamen österreichisch-
ungarischen Kartelle jene die Entwicklung der ungarischen Indust r ie h e m m e n d e 
Rolle, die bis dahin das gemeinsame Zollgebiet gespielt h a t . Die Österreichische 
Nat iona lbank wurde im J a h r e 1878 durch die ungarischen herrschenden Klas-
sen — bei nominellen Sicherung ihres Einf lusses — zu einer gemeinsamen Noten-
b a n k — der Österreichisch-Ungarischen B a n k — verwandel t . Schliesslich wurde 
innerhalb des gemeinsamen Zollsystems die freihändlerische durch eine schutz-
zöllnerische Richtung abgelöst. 
W ä h r e n d der Übergangszei t zum Monopolkapi tal ismus verändern sich 
jedoch nicht bloss die durch den Ausgleich festgelegten grundlegenden Bedingun-
gen der grossindustriellen Entwicklung, sondern auch jene Fak toren ve rände rn 
sich und wei ten sich aus, die ihre En twick lung unmi t t e lba r beeinflussen. Zu 
diesen gesellte sich Ende der siebziger J a h r e als neuer Fak to r die landwirtschaft-
liche Überproduktionskrise. 
Hinsicht l ich des Überganges in den Monopolkapital ismus schufen in 
Ungarn n i ch t nur das halbkoloniale Abhängigkei tsverhäl tnis des Landes , son-
dern auch die feudalen Überbleibsel ganz besondere Bedingungen. Der kap i t a -
listische Entwick lungsgang von Ungarn wurde nämlich ausser dem Österreich 
gegenüber bes tehenden Abhängigkei tsverhäl tn is durch die kapital ist ische E n t -
wicklung des Grundbesi tzes , dem halb-feudalen Agrarcharakter der ungar i schen 
Volkswir tschaf t bes t immt . Eben mit Rücks ich t hierauf ha t t e in U n g a r n die 
sich durch die ganze Übergangsperiode hinziehende landwir tschaf t l iche Über -
produktionskrise einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Ges ta l tung des 
Übergangs in den Monopolkapi tal ismus. 
Die landwir t schaf t l iche Überprodukt ionskr ise begann ungefähr zur glei-
chen Zeit m i t der im J a h r e 1873 einsetzenden periodischen industriel len Über -
produktionskrise, erreichte ihren Tie fs tand in Ungarn u m die Mitte der neun-
ziger J a h r e u n d kam in den Jahren um die J a h r h u n d e r t w e n d e zu einem Abschluss . 
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Schwerere Auswirkungen liess sie in Ungarn erst zur Zeit verspüren, als 
Deutsch land im Jahre 1880 mittels eines die E infuhr de r landwir tschaf t l ichen 
P r o d u k t e belastenden Zoll tarifs den grösseren Teil des deutschen Marktes dem 
ungarischen Getreide gegenüber abriegelte. 
Die schutzzöllnerische Rich tung t r a t in der zweiten Hä l f t e der siebziger 
J a h r e des vorigen J a h r h u n d e r t s in den westlichen L ä n d e r n des europäischen 
Kont inen ts , doch auch anderswo, z. B. in Russ land, fas t zu gleicher Zeit auf u n d 
bezweckte anfänglich die Brechung des sich auf den Fre ihandel g ründenden 
u n d sich u n t e r anderem auf ganz Europa erstreckenden Indust r iemonopols von 
England , um sich allmählich zu einem Mit tel des imperialistischen Protekt ionis-
m u s ' zu verwandeln. 
Unte r dem Eindruck der Überproduktionskrise des J a h r e s 1873 b e g a n n 
das österreichische Grosskapi ta l bereits anfangs 1875 — im Zei tpunkt der 
Bildung der Tisza-Regierung — den Übergang vom Fre ihande l auf das Schutz-
zollsystem zu fordern. I n n e r h a l b der Monarchie gelang es i h m auch, sich den 
freihändlerischen Interessen der ungarischen Grossgrundbesitzerklasse wider-
setzend, anlässlich der im J a h r e 1878 erfolgten Erneuerung des Zoll-und Hande ls -
bündnisses, die Erfül lung seiner wesentl ichsten Fo rde rungen zu e rkämpfen . 
Der ungarische Grossgrundbesi tz b e k ä m p f t e lange die E in führung der 
Schutzzölle, weil ihm diese von allem Anfang an mit dem Verlust seines Getreide-
absa tzmark tes in Deutschland bedrohten . Der wir tschaft l iche Ausgleich des 
J a h r e s 1878 k a m aber un te r d e m starken Druck der österreichischen Bourgeoisie 
u n d im Zeichen eines Zurückweichens der ungarischen Regierung auf G r u n d -
lage einer Annahme der Pr inzipien der schutzzöllnerischen Rich tung zus t ande 
u n d erschwerte fü r die herrschenden Klassen beider L ä n d e r die Ausnu tzung 
der K o n j u n k t u r e n der ausserhalb des gemeinsamen Zollgebiets liegenden Aus-
l andsmärk te . 
Nach dem Sieg der schutzzöllnerischen Richtung verschlossen sich die 
ausserhalb der Zollgrenzen liegenden Märk te nach und nach den Indust r iear t i -
keln der österreichischen Bourgeoisie und den Produk ten des ungarischen Gross-
grundbesi tzes . Gleichzeitig fes t ig te sich jedoch das Monopol der österreichischen 
Indus t r i e auf dem ungar ischen Markt , da es un te r dem Schutz der e rhöh ten 
Zölle den Wet tbewerb der höhe r entwickel ten englischen, französischen, bel-
gischen, deutschen, usw. Fabr ik indus t r i en erfolgreich abzuweisen vermochte . 
Vom S t a n d p u n k t der Entwicklungsmögl ichkei ten der ungar ischen Indus t r i e 
bedeu te t e jedoch dies keine günst ige W e n d u n g , da der W e t t b e w e r b der d u r c h 
höhere Zölle geschützten u n d daher e r s t a rk t en österreichischen Industr ie a n 
Stelle des Wet tbewerbes der westlichen L ä n d e r in Erscheinung t r a t . Hierdurch 
n a h m die koloniale Ausbeu tung des Landes du rch die österreichische Bourgeoisie 
zu, da diese die Produkte der österreichischen Fabr ik indus t r ie u n t e r dem Schutz 
der Zölle nun zu höheren Preisen an Ungarn absetz te , als sie zur Zeit des weni-
ger e ingeschränkten Wet tbewerbes der west l ichen Länder erzielen konnte . All 
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dies erhöhte die Last der sei tens Ungarn an die österreichische Bourgeoisie 
geleisteten Steuerzahlung. 
Die B e d e u t u n g des österreichischen Mark te s fü r den ungarischen Gross-
grundbesi tz , sowie die Wicht igkei t des ungar ländischen Mark tes f ü r die österrei-
chische Grossindustrie n a h m e n gleicherweise zu. Ihre Interesseneinhei t w u r d e 
noch enger. Zugleich en t s tanden jedoch auch der grundlegenden Interesseneinhei t 
un te rgeordne te Gegensätze zwischen den herrschenden österreichischen u n d 
ungarischen Klassen, bezeiehungsweise innerha lb der her rschenden ungarischen 
Klassen. 
Das Deu t sche Reich verh inder te die n a c h Deutschland gerichtete unga -
rische Getre ideausfuhr ausser de r Anwendung von Schutzzöllen auch vermi t t e l s 
der Tarifpol i t ik der Eisenbahnen , indem es nämlich den F rach t t a r i f fü r die aus 
der Monarchie eingeführten landwir tschaf t l ichen Waren erhöhte . Der ungar i -
sche Grossgrundbesitz e r ach te t e die deutsche Eisenbahntarifpolitik als noch 
schädlicher, als die deutsche Zollpolitik. Anfänglich war er der Meinung, es 
handele sich n u r um ein polit isches Druckmi t t e l und die ganze Tarifangelegen-
hei t sei nur eine Angelegenheit von vorübergehender Bedeu tung . Im J a h r e 1880 
aber e rkann te er bereits die Lage klar und forder te nunmehr von der Regierung, 
diese solle — zum Ausgleich der deutschen Tar i ferhöhungen — die ungar ischen 
Eisenbahnf rach tsä tze herabse tzen . 
Da der ungarische Grossgrundbesi tz infolge der Verb indung Ungarns mi t 
Österreich zur Anwendung einer selbständigen Zollpolitik ausserstande war , 
verlegte er das Schwergewicht der der Abwehr der Krise zu dienen be ru fenen 
staat l ichen Massnahmen auf die Fragen des Transpor ts u n d versuchte vor-
nehmlich vermi t te ls der E i senbahnta r i fpo l i t ik die Krisenwirkungen zu ver-
mindern. Ausserdem stellte er von Zeit zu Zeit vermit te ls von mit der öster-
reichischen Bourgeoisie abgeschlossenen Kompromissen auch den Versuch an , 
die Mittel de r Zollpolitik in den gleichen Dienst zu stellen. Auch die e rhöh te 
Mechanisierung der Erzeugung kam an die Beihe, wobei aber die Billigkeit der 
Arbei t skräf te auf die e rhöh te Anwendung der Maschinen re tardierend wi rk te . 
Die Haupt ro l l e unter den wicht isgten kapital is t ischen Mit te ln der Kr isenbekämp-
fung bi ldeten aber die zunehmende Ausbeutung , die He rabd rückung der Arbei ts -
löhne und Produktenan te i l e , die E rhöhung der Arbei ts in tensi tä t , das Wei te r -
bestehen der Überbleibsel de r feudalen Arbei tsorganisat ion und die Überwäl -
zung der Krisenlasten auf die Schultern des arbei tenden Volkes. 
Die Vorbedingung de r Schaffung einer den In te ressen der Grossgrund-
besitzerklasse entsprechenden, auf die Bekämpfung der Kr ise abgezielten Eisen-
bahntar i fpol i t ik war, dass die ungarische Regierung ihren Einf luss auf die Tar i f -
politik der im Besitz des österreichischen und des mi t diesem ve rbundenen 
ausländischen Bankkapi ta ls s tehenden ungarländischen Eisenbahnen erhöhe. Die 
Regierung erwarb, beziehungsweise ve r s t ä rk t e diesen Einf luss auf das Eisen-
bahnnetz Ungarns vermi t te l s der Verstaatlichung der Eisenbahnen. 
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Von d e m eine Ausdehnung von 17 108 km besi tzenden E i senbahnne tz 
befanden sich im Jah re 1900 bereits 14 153 k m in s taat l icher Verwal tung. Die 
Vers taa t l ichung der Eisenbahnen erfolgte zu vom Gesichtspunkt des aus län-
dischen Grosskapitals aus be t rachte t äussers t günstigen Bedingungen. Zugleich 
erhöhte sie sowohl die Schuldenlast des ungar ischen Staa tshaushal tes , als auch 
die Steuer las ten des werk tä t igen Volkes in sehr be t rächt l ichem Masse. Das , 
was Engels hinsichtlich der Vers taa t l ichung der deutschen Eisenbahnen fes t -
gestellt h a t , dass nämlich »die den Ak t ionä ren vom Staa t zugestandenen Pre ise 
sehr viel höher waren, als der reale W e r t sogar guter Eisenbahnlinien« (Engels : 
Der Sozialismus des Her rn Bismarck, Marx—Engels—Lenin—Stalin zur D e u t -
schen Geschichte, I I . Teil, 2 . Band, Dietz Verlag Berlin 1954, S. 1016.), gi l t in 
uneingeschränkter Weise auch fü r die Vers taa t l ichung der ungarischen Eisen-
bahnen . Die Krä f t igung des auf die E i s e n b a h n e n ausgeübten Regierungsein-
flusses ermöglichte es, dass der Grossgrundbesi tz seine P r o d u k t e zu ganz beson-
ders günst igen Tar i fbedingungen befördern könne . 
Die gemäss dem Gesetzesartikel X X X I v o m Jahre 1881 f ü r den B a u von 
Lokaleisenbalmen zu gewährenden s t aa t l i chen Begünst igungen dienten eben-
falls zur B e k ä m p f u n g der landwir tschaf t l ichen Krise. I m Gefolge der d u r c h 
diesen Gesetzesartikel gesicherten s taat l ichen Vergünst igungen ha t sich der B a u 
von Lokaleisenbahnen belebt . 
Die Mater ia lversorgung der un ter s taa t l i chen Einf luss gelangten Eisen-
bahnen , der B a u von Lokaleisenbahnen, die Zunahme der Anwendung von 
Maschinen in der landwirtschaft l ichen P r o d u k t i o n übten einen unmi t t e lba ren 
Einf luss auf die Entwicklung der Schwerindustr ie , besonders der Kohlenförde-
rung, der Eisenprodukt ion, der Erzeugung von Verkehrsmit te ln und den Maschi-
nenbau aus. Die Ausdehnung des Verkehrsnetzes aber ha t , vermit te ls der Aus-
dehnung des Binnenmarktes, die Entwicklung der Fabr ikindustr ie im allgemeinen 
gefördert . 
Die Krise der Landwir t schaf t hat die Auf lösung des B a u e r n t u m s beschleu-
nigt . Die der N o t und dem Elend anheimfal lenden bäuerl ichen Kle inproduzen-
ten wander ten in immer grösserer Zahl nach Amer ika aus — im Verlauf der j e t z t 
besprochenen Zei t läuf te vornehmlich aus den Gebieten mi t vorherrschend slo-
wakischer Bevölkerung. Gleichzeitig ha t sich abe r auch die Binnenwanderungs-
bewegung den S täd ten , vornehmlich B u d a p e s t zu, ebenfalls belebt . 
Die Krise der Landwir t schaf t ha t d a h e r im allgemeinen einen E in f luss 
auf die Beschleunigung der Ausdehnung des inneren Marktes ausgeübt , doch 
üb te sie auch besondere Einflüsse aus, und zwar dadurch, dass sie das Angebot 
an Arbe i t skrä f ten erhöhte, was trotz der verhäl tn ismässigen Zunahme der 
Produkt ion , zu einer Verschärfung der zwischen einzelnen E lementen des inne-
ren Marktes, vornehmlich zwischen der P r o d u k t i o n und dem Mark t der Arbeits-
k rä f t e vorhandenen , durch das For tbes tehen von kolonialen und feuda len 
Überbleibseln verursachten Disproport ionen f ü h r t e . 
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Die Z u n a h m e des Angebots an Arbe i t sk rä f ten üb te vor allem durch d ie 
Herabdrückung des Lohnniveaus und du rch die hierdurch erhöhten P r o f i t -
möglichkeiten auf die verhältnismässige Beschleunigung der grossindustriellen 
Entwicklung einen Einfluss aus — wobei j edoch nebenbei auch darauf zu v e r -
weisen ist, dass der Ums tand , dass nunmehr eine arbeitslose Reservearmee s t ä n -
dig vorhanden war , die grundlegenden Klassengegensätze sehr verschärf te u n d 
zu Bewegungen führ te , denen ein revolut ionärer Charak te r anhaf te te , was 
wiederum die herrschenden Klassen zu einer Beschleunigung der grossindustriellen 
Entwicklung drängte. Dergestal t t ra t in de r Übergangszeit zum Monopol-
kapital ismus als Folge der Verschärfung des Klassenkampfes ein neues 
Moment auf : die Veränderung in der Industriepolitik der ungarischen 
Regierungen. 
Die sich durch den B a u von Lokaleisenbahnen darb ie tenden geschäf t l ichen 
Möglichkeiten machte sich auch ein Teil de r ungarischen Händle r -Kapi ta l i s t en 
als Unte rnehmer zunutze, wodurch sich ih re Kapi ta lakkumula t ion beschleu-
nigte. Demgegenüber verr inger te sich aber als Folge der l andwir t schaf t l i chen 
Krise das Kapi ta ler fordernis des im ungar ländischen Hande l eine führende Rolle 
spielenden P roduk tenhande l s und seine P r o f i t e verminder ten sich. Die so 
freigesetzten u n d mit den vermit tels der E i senbahnba t iun te rnehmungen a k k u -
mulierten Kapi ta l ien e rhöh ten Geldkapital ien suchten n a c h Verwendung u n d 
veranlassten die ungarische Gross- u n d Mittelbourgeoisie, grossindustrielle 
Unte rnehmungen zu g ründen . Zu all d iesem kam hinzu, dass im Gefolge d e r 
Ende der siebziger J ah re e rneu t beginnenden Belebung der ungarischen Volks-
wirtschaft auch das ausländische Kapi ta l wieder in Erscheinung t ra t . Die u n g a -
rische Bourgeoisie wollte aber angesichts des Wet tbewerbs der österreichischen 
Industr ie d a s volle Risiko n ich t übe rnehmen und forder te daher von der Regie-
rung die E i n f ü h r u n g einer systematischen s taat l ichen Unte r s tü tzung dei I n d u -
strie. Ihre Forde rung erhielt den Beis tand der Tagespresse, sowie vieler F l u g -
schriften u n d auf dieser Grundlage auch die einer brei ten öffentlichen Me inung . 
Nach diesen Antezedent ien erbrachte das Pa r l amen t den Gesetzesartikel X L I V 
vom J a h r e 1881, der f ü r die Gründung v o n neuen u n d die Erwei terung von 
bestehenden Unte rnehmungen in be s t immten Industriezweigen eine f ü n f z e h n -
jährige Steuerfreihei t gewähr te . 
Das Industr ieförderungsgesetz h ä t t e die Aufgabe gehabt , die Ös te r re i cb 
gegenüber fehlende Zollinie zu ersetzen u n d zugleich neben dem ungar i schen 
Grosskapital auch das österreichische K a p i t a l und auch das anderer L ä n d e r 
zur G r ü n d u n g von Fab r ik sun te rnehmungen auf dem Gebiete Ungarns anzu-
spornen. Die Industr ieförderungspoli t ik r ich te te sich n ich t gegen das gemein-
same Zollgebiet, sondern wollte bei dessen Aufrechterha l tung das T e m p o de r 
Entwicklung der Fabr ik indus t r ie vermi t te l s der Hereinlockung des aus länd i -
schen Kap i t a l s , also durch eine S t r a f fung des halb-kolonialen Abhängigkei t s -
verhältnisses von Ungarn , beschleunigen. 
Ulli GROSSINDUSTRIELLE ENTWICKLUNG IN UNGARN 1867—1900 185 
Die Regierung m a c h t e sich im fragl ichen Gesetz n u r einen Bruchtei l der 
sich auf das Mass und die Mittel der Indus t r ie förderung beziehenden u rsprüng-
lichen Forderungen zu eigen. Der Grossgrundbesitz und der Mit telgrundbesi tz , 
die im J a h r e 1867 den Indus t r i emark t Unga rns der österreichischen Bourgeoisie 
ganz ausgeliefert haben u n d vermittels ihrer Regierungen auch in den 1867 
folgenden J a h r e n nicht n u r nichts im Interesse der fabriksindustr iel len E n t -
wicklung un te rnahmen , sondern dessen Gang mit ihren entgegengesetzen I n t e -
ressen durchkreuzten, s t a n d e n auch an fangs der achtziger Jahre der gross-
industriellen Entwicklung feindlich gegenüber . Sie waren der Meinung, die 
staatl iche Unte r s tü tzung der industriellen Unte rnehmungen der Bourgeoisie 
s tehe im Gegensatz zu ihren Interessen, da sie die materiellen Mittel des S t a a t e s 
f ü r die Unte r s tü tzung des Grundbesi tzes vorbeha l ten woll ten. Gross- und Mit te l -
grundbesi tz waren angesichts des wir tschaft l ichen und poli t ischen Ers la rkens der 
Grossbourgeoisie um ihre Mach t besorgt, sie fü rch te ten sich vo r der Zunahme der 
industriellen Arbei terschaf t u n d ha t ten Angst vor der Ausbre i tung der soziali-
stischen Bewegung und davor , dass die sich entwickelnde Grossindustrie e inen 
Teil der arbeitslosen landwir tschaf t l ichen Reservearmee aufsaugen könnte u n d 
sie nicht mehr imstande sein werden, Taglöhner fü r einige Kruzer zu d ingen . 
N u r die Verschärfung des Klassenkampfes u n d ihre vermi t te l s der Wahlkasse 
der Freisinnigen Par te i mit der sie un te r s tü tzenden ungarischen Grossbourgeoisie 
sich enger knüpfenden Verbindungen veranlass ten die Tisza-Regierung d a s 
unzulängliche Industr ieförderungsgesetz un te r Dach zu br ingen. Bei der Anwen-
d u n g des Gesetzes wurden der Mehrzahl der gewährten Begünst igungen die au f 
den Grundbesi tzen er r ichte tenSpir ' tusbrennere ien teilhaftig : v o n 4 1 8 gewähr ten 
Steuerbefre iungen entfielen 236 auf landwirtschaft l iche Brennereien. Derge-
s ta l t diente das Industr ieförderungsgesetz in vorwiegender Weise den Interessen 
des Grossgrundbesitzes. 
Während der zweiten H ä l f t e der achtziger Jahre , un t e r dem Einfluss de r 
in Europa im J a h r e 1882, in Ungarn aber erst im Jahre 1886 wieder einsetzen-
den periodischen Überprodukt ionskrise und m i t Rücksicht auf die ungenügen-
den Ergebnisse des Industr ieförderungsgesetzes vom Jahre 1881 wurde die F o r -
derung nach einer kräf t igeren Un te r s tü t zung der Industr ie immer lauter . Zugleich 
wurde die Notwendigkeit einer E rhöhung der Indus t r i eun te r s tü t zung auch d u r c h 
die Gestal tung der in ternat ionalen Lage in den Vordergrund gerück t . Der b u l -
garisch-serbische Krieg der J a h r e 1885 —1887, sowie die zwischen dem Deutschen 
Reich und Frankre ich au fge t r e t ene , mit kr iegerischen Verwickelungen d rohende 
Spannung mach ten die Fes t igung der Grossmachtstel lung der Monarchie in den 
Augen ihren herrschenden Kreise zu einem dr ingenden Gebot . Z u gleicher Zeit 
verbre i te te sich das deutsche F inanzkapi ta l immer mehr in der Monarchie. 
Diese — auf der Grundlage des Überganges in den Imperia l ismus auf t re ten-
den — neuen Momente füh r t en dazu , dass in der Industr ieförderungspoli t ik d e r 
ungarischen Regierung und in dem S t a n d p u n k t , den ein Teil des ungarischen 
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Grossgrundbesi tzes der Indus t r ieen twick lung gegenüber e innahm, sowie in 
seinem Verhäl tn is zur Grossbourgeoisie eine Änderung e i n t r a t . 
In den J a h r e n 1885—1887, als die internat ionale Lage derar t gespann t 
war , dass schon der Ausbruch eines Krieges drohte, wurden die herrschenden 
Kreise der Monarchie durch diese Ums tände bewogen, die Grossmachts te l lung 
der Monarchie durch Rüs tungen grösseren Massstabs zu fes t igen. Eine Grund-
bedingung h ie rzu war, die f inanzie ' le Lage der Monarchie in Ordnung zu br ingen . 
Der S taa t shausha l t Österreichs war berei ts im Gleichgewicht, doch muss t e 
daneben auch der ungarische S taa t shausha l t , der schon ü b e r ein Jah rzehn t mi t 
s tändigem Def iz i t zu kämpfen ha t t e , konsolidiert werden, was durch den A u s b a u 
des Verbrauchssteuersystems u n d durch die Konversion der Staatsanle ihen, 
durch weitere Überwälzung der Lasten auf die Werktä t igen i m Jahre 1891 auch 
erreicht wurde . Der Goldschatz der Österreichisch-Ungarischen Bank e rhöh te 
sich von 109 Millionen Kronen im Jahre 1891 bis 1901 auf 986 Millionen K r o n e n . 
Damit wurde die Lage der Monarchie auf d e m Gebiete de r Finanzen gefest igt 
und es k a m eine der Grundlagen zum A u s b a u der W e h r m a c h t zustande. 
Eine e rhöh te Un te r s tü t zung der Indus t r i e wurde der Regierung durch die 
Transak t ionen zur El iminierung des Defizi ts im Staa tshausha l te : notwendig — 
durch die Erwei terung des Vizinalbahnnetzes und durch die Übernahme der 
P r iva tbahnen in S taa tse igentum : ermögl icht . Bis 1887 —1888 sicherte die 
Eisenbahntar i fpol i t ik der Regierung nu r d e m Grossgrundbesitz Vorteile. Von 
dieser Zeit a n gewährt j edoch die Regierung auch den Indus t r i eun t e rnehmungen 
der Grossbourgeoisie in zunehmendem Masse sehr bedeutende Tar i fbegüns t igun-
gen. Auf G r u n d des durch die Tarifbegünst igungen gesicherten E x t r a p r o f i t s 
gründeten z. B. die ungar ischen Grosskapitalistcn H a t v a n y - D e u t s c h fünf 
Zuckerfabr iken bedeutenderen Ausmasses und drangen auch in die Mühlen-
industrie der Provinz ein. 
Die Erfordernisse de r in staat l iche Verwaltung übernommenen Eisen-
bahnen u n d die weiteren Bahnbau ten bedeute ten f ü r das Bankkap i t a l ein 
ausgezeichnetes Geschäft u n d auch die un te rnehmende Grossbourgeoisie berei-
cherte sich d a r a n . Das zur In s t andha l tung und zum B e t r i e b der Bahnen benö-
tigte Mater ia l wurde nur insoweit aus d e m Auslande bezogen, als es in Unga rn 
nicht erzeugt wurde. D a d u r c h wurde die Entwicklung der Schwerindustrie, 
besonders der Kohlenbergwerke und der Eisenprodukt ion , des Waggon- und 
Maschinenbaus gefördert. Das Privileg der Versorgung des s taat l ichen Bedarfs 
wurde d a h e r die Grundlage der fiskalischen Unterstützung, des Bestandes zahl-
reicher F a b r i k u n t e r n e h m u n g e n . 
Neben den gesetzlich festgelegten Begünst igungen zur Fö rde rung der 
Industr ie werden in s te ts grösserem Masse die seitens der Regierung einzelnen 
Gruppen der Grossbourgeoisie und dem ausländischen Finanzkapi ta l über die 
gesetzlichen Grenzen h i n a u s gewährten wesentlich ausgiebigeren »Un te r s tü t -
zungen« entscheidend, wie zinsenfreie Dar lehen, Begünst igungen bei den Frach t -
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sätzen der Eisenbahnen, S taa t sauf t räge , zollfreier I m p o r t von Fabr iksaus -
rüs tungen, die unentgel t l iche Überlassung v o n Bauparzellen usw. Die B r o s a m e n 
der in engem R a h m e n gewährten gesetzlichen Begünst igungen fallen der Klein-
und der Mit te l industr ie zu. 
I m J a h r e 1890 wurde die Indus t r ie förderungs-Steuerbegüns t igung mi t 
Ausnahme von einigen Fabr ikat ionsgebie ten — die die Regierung auf W u n s c h 
der österreichischen Regierung aus dem Gesetzentwurf gestr ichen ha t t e — auf 
das ganze Gebiet der Indus t r ie ausgedehnt . Ebenfal ls im J a h r e 1890 wurde v o m 
Par l amen t ein Gesetz angenommen (Ges. A r t . XIV.) , welches den Banken f ü r 
die aus der Gründung von Indus t r ieunternehmungen en t s tandenen Gewinne 
Steuerfreihei t sicherte. 
Der Ante i l des ungarischen Grosskapi ta ls am Prof i t aus der Konvers ion 
der Staatsanle ihen und die den Indus t r i eun te rnehmungen des Grosskapi ta ls 
gewährten s taat l ichen Unte r s tü tzungen zeigen die in den seit dem Ausgleich 
herausgebildeten Verbindungen zwischen Grossgrundbesitz und Grosskapiial in 
der zweiten Hälfte der neunziger Jahre sich vollziehende qualitative Veränderung. 
Der Grossgrundbesitz war in stets wachsendem Masse auf die Konservierung der 
kolonialen u n d feudalen Überreste , im In teresse der Aufrechterha l tung des das 
werktä t ige Volk, die Arbeiterklasse und die Nat ional i tä ten grenzenlos u n t e r -
drückenden u n d ausbeutenden Regierungssystems, auf die Un te r s tü t zung des 
Grosskapitals angewiesen, welch letzteres wir tschaf t l ich immer mehr e r s t a rk t e . 
Die Regierung Tisza deckte die Wahlauslagen der Freisinnigen Pa r t e i anfangs aus 
den Taxen f ü r die an die Grossbourgeoisie verl iehenen Orden, Titel , und E r h e -
bungen in den Adelss tand. Seit Mitte der achtz iger Jahre wird die Wahlkasse 
der Freisinnigen Par te i schon systematisch von der Grossbourgeoisie, die sich 
a n den S taa t sau f t r ägen mäs te te , und von d e m sich herausbi ldenden F inanz -
kapi ta l dot ier t ; als Gegenleistung können sie systematisch an den S taa t s -
lieferungen Teil haben, die immer reichlichere Ex t rap ro f i t e sichern. Zu gleicher 
Zeit wird einer Gruppe von Grossgrundbesi tzern der Freisinnigen Par t e i in 
steigendem Masse Anteil a m Prof i t der Unte rnehmungen des Grosskapitals 
gewähr t . Gegen E n d e der achtziger Jahre b i lde te sich unter der F ü h r u n g K á l m á n 
Tiszas auf dieser Grundlage eine enge Zusammenarbe i t zwischen der Gross-
bourgeoisie u n d einem Teil der der Freis innigen Partei angehörenden Gross-
grundbesi tzer heraus . Letz tere können wir als »Merkanti l is ten« bezeichnen. 
So entstand der Block des »merkantilistischen« Grossgrundbesitzes und des Gross-
kapitals. Die Grossgrundbesi tzergruppe des Blocks ha t im R a h m e n ihrer Klas -
seninteressen u n d bei voller Wahrung ihrer Hegemonie — also das Grosskapi ta l 
sich un te rwer fend — die Interessen des Grosskapi ta ls konsequent in Be t r ach t 
gezogen und ve r t r e t en . Die Freisinnige Pa r t e i sicherte als P a r t e i des Blocks die 
Gel tendmachung der Interessen des Grosskapi ta ls im Pa r l amen te . 
Die Verbindungen des Grosskapitals mi t e inem Teile der der Freisinnigen 
Par t e i angehörenden Grossgrundbesitzer, den »Merkanti l is ten« wurde d u r c h 
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das sich gegen E n d e der achtziger Jahre herausbi ldende Bündn i s beider G r u p p e n 
mit dem deutschen Finanzkapital gefestigt. Der Block v e r t r a t am konsequen-
tes ten das Klassenbündnis des ungarischen Grossgrundbesi tzes und des u n g a -
rischen Grosskapitals , sowie das Bündnis zwischen den ungarischen, den ös te r -
reichischen u n d den deutschen herrschenden Klassen. K á l m á n Tisza u n d der 
Block waren die Wegberei ter f ü r das E indr igen des mi t dem österreichischen 
Finanzkapi ta l ve rbünde ten deutschen F inanzkapi ta l s . Diesem Zweck d ien te 
z. B. die G r ü n d u n g der Ungarischen Bank f ü r Industr ie u n d Handel , an wel-
cher das deu t sche F inanzkap i t a l unmi t t e lba r beteiligt war , ebenso die den 
Banken zur Gründung von Indus t r i eun te rnehmungen gewähr ten — und bere i t s 
erwähnten — gesetzlichen Begünst igungen. 
Wie bere i t s erwähnt , w u r d e n durch die Konsolidierung des S taa t shausha l t e s 
u n d durch die Valu tareform bis zur J ah rhunde r twende die finanziellen Grund-
lagen zum A u s b a u der W e h r m a c h t niedergelegt. Zu gleicher Zeit werden auch 
auf dem Gebiete der Fabr ik indust r ie Vorberei tungen get roffen , um die techni-
schen Grundlagen der Kriegsindustrie zu schaffen. In beiden Beziehungen spiel t — 
in Verbindung mit dem österreichischen F inanzkap i t a l — das deutsche Finanz-
kapital eine wichtige Rolle, das von 1889—1890 an seine Beteiligungen a m 
ungar ländischen Kredi t sys tem, im ungar ländischen Kredi twesen, an den Eisen-
bahnen und in der Fabr ik indus t r ie vorwiegend im Wege des österreichischen 
Finanzkapi ta ls , aber auch unmi t te lbar , e r h ö h t . Von den Ti t res der ungar i schen 
Staatsanleihen befanden sich im Jahre 1890 58 v. H. in Österreich, 13,1 v . H . 
in Deutschland ; bis 1901 sank der Antei l Österreichs auf 32 v. H. , w ä h r e n d 
sich jener Deutschlands auf 26 v. H. erhöhte . Von den Akt ien der ungar ländischen 
Lokalbahnen befanden sich sechsmal so viel Wer te in Deutschland , als in Öster -
reich. Bis zur J ah rhunde r twende wurde neben Österreich Deutschland d e r 
Hauptg läub iger Ungarns . 
Bis gegen Ende der achtziger J a h r e besass das deutsche Grosskapi ta l in 
der ungarländischen Fabr ik indust r ie ke ine nennenswer ten Beteiligungen. Von 
1889 an betei l igt es sich j edoch in grösserem Ausmasse an den neuen I n d u s t r i e -
gründungen und um die J a h r h u n d e r t w e n d e erstreckt sich sein In teressenkre is 
bereits auf ungefähr ein Viertel der ungar ländischen Industr ie-Aktiengesel l-
schaften. 
Durch das stets s t ä rke re Eindringen des österreichisch-deutschen F inanz -
kapitals u n d durch das Ers ta rken des Grossgrundbesi tz-Grosskapital Blocks 
erhöht sich im Laufe der neunziger J ah re die übergesetzliche Indus t r ie förderung 
und wird die Herausbi ldung des ungar ländischen Finanzkapi ta ls beschleunigt . 
Auch das En twick lungs tempo der Fabr ik indus t r ie e rhöht sich — in den J a h r e n 
1880—1887 wurden j ähr l i ch durchschnit t l ich 5,6 Millionen Kronen in d a s 
S t ammkap i t a l von Industr ie-Aktiengesel lschaf ten invest ier t , in den J a h r e n 
1891 — 1900 fas t das sechsfache, jähr l ich durchschni t t l ich 31,2 Millionen — 
andrerseits verschiebt sich die Entwick lung der Grossindustrie von der Lebens -
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mitte l industr ie in gewissem Masse in R ich tung der Schwerindustr ie : des Maschi-
nenbaus u n d der chemischen Indust r ie . 
Die in den achtziger u n d neunziger J a h r e n getät igte Indus t r ie förderungs-
politik h a t jedoch mit ihren gesetzmässigen und übergesetzlichen Begünst i -
gungen die halbkolonialen und halbfeudalen Schranken, welche die Entwick lung 
der ungarländischen Fabr ik indus t r ie grundlegend beh inde r t ha t ten , n ich t 
beseitigt ; diese Politik h a t die Schutzzölle auf dem gemeinsamen Zollgebiet 
nicht ersetzt und führ te auch weder dazu, dass sich die eigenartige, halbkolo-
niale R ich tung der En twick lung der ungarländischen Grossindustrie ändere , 
noch dazu, dass sich die ungarländische Fabr ik indus t r ie in einem solchen Masse 
erweitere, dass sie den grösseren Teil des Bedarfes des Landes an Indus t r i e -
art ikeln auf den B innenmark t decken h ä t t e können . Zu gleicher Zeit h a t t e sie 
jedoch neben den übrigen gegebenen U m s t ä n d e n Anteil d a r a n , dass sich das 
Produkt ionsniveau der ungar ländischen Grossindustrie e rhöh te und sich sein 
Entwicklungs tempo vom E n d e der achtziger J a h r e an beschleunigte — doch 
h a t sie auch da ran Anteil, dass sich mit der Entwicklung der Grossindustrie die 
auf dem Kapi ta lexpor t fussende Abhängigkei t Ungarns v o m Auslande e rhöhte . 
I n den neunziger Jahren wird die Rich tung der Indust r ieentwicklung durch die 
relat ive Entwicklung bezw. Herausbi ldung der bisher unentwickel ten oder 
gänzlich fehlenden Schwerindustr ie charakter is ier t und e rs t reck t sich h a u p t -
sächlich auf jene Zweige, die die Heeresausrüs tung liefern. Diese Richtung der 
Entwicklung s t and im E ink lang mit der allgemeinen kapital is t ischen E n t -
wicklung, mi t der Beschleunigung der Herausbi ldung des Monopolkapi tal ismus, 
u n d diente — besonders nach 1887, als das zwischen der Monarchie und Deutsch-
land im Jah re 1879 geschlossene Mil i tärbündnis veröffent l icht wurde — » . . . de r 
direkten Vorberei tung des imperialistischen Krieges von 1914« (J . W. Stalins 
Werke . Band 7. Dietz Verlag, Berlin, 1952. S. 239). 
* 
In der zweiten Häl f te der achtziger J a h r e — zu gleicher Zeit , als sich der 
Block des »merkant i len« Grossgrundbesitzes u n d des Grosskapi tals herausbi l -
de te — nach der nunmehr zum zweitenmal erfolgten Erneuerung des wi r t schaf t -
lichen Ausgleichs mit Österreich erneuerten sich die zollpolitischen Gegensätze, 
welche sich zum erstenmal berei ts beim Übergang auf das Schutzzollsystem 
gezeigt ha t t en . I m Jahre 1886 wurden gelegentlich der E rneue rung des Zoll-
bündnisses zwischen Österreich und Ungarn zwar neben der bedeutenden 
E r h ö h u n g der Industriezölle auch die Agrarzölle erhöht , der Grossgrundbesi tz 
w a r jedoch mit dem Ausmass dieser E rhöhung nicht zufrieden u n d hielt die in 
der Fabr ik indust r ie interessierte österreichische und ungar ische Grossbour-
geoisie für jenen Fak to r , der eine weitere E r h ö h u n g der Agrarzölle verhinder te . 
Die Bourgeoisie hingegen e rach te te das Ausmass der E r h ö h u n g der Indust r ie-
4 * 
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zölle für ungenügend. Die Grundlage des zollpolitisclien Gegensatzes zwischen 
Grossgrundbesi tz und Grossbourgeoisie bi ldete die Gegensätzl ichkeit ihrer 
Interessen : de r Grossgrundbesitz benöt igte Freihandel gegenüber dem Wes t en 
und Schutzzölle gegen den Osten — die Industr iebourgeoisie hingegen ver langte 
Fre ihandel gegen Osten u n d Schutzzölle dem Westen gegenüber . Die E i n f ü h r u n g 
des Schutzzollsystems f ü h r t e in Ungarn zu wesentlich anderen Folgen als z. B . 
in Deutsch land , wo es das Bündn i s der Bourgeoisie mit dem J u n k e r t u m fest igte , 
während es in Ungarn zu einer Quelle der Gegensätze zwischen der Bourgeoisie 
u n d dem Grossgrundbesi tz wurde . 
Die Gegensätze, die sich in den Fragen der Zollpolitik zwischen dem 
ungarischen Grossgrundbesitz und der österreichischen Bourgeoisie ergaben, 
waren dieselben, die zwischen dem ungarischen Grossgrundbesi tz u n d der 
ungarischen Bourgeoisie her rschten . Diese Gegensätze wurden durch den im 
J a h r e 1886 ausgebrochenen Zollkrieg mit Rumänien noch verschär f t . 
Zu diesen Gegensätzen zwischen dem ungarischen Grossgrundbesi tz und 
der ungar ischen Grossbourgeoisie kamen seit 1888 weitere Gegensätze, die sich 
um die Verte i lung des Spi r i tuskont ingents ergaben. Als die Regierung festge-
setzt h a t t e , welche Menge an Spiritus erzeugt werden dar f , forder te der Gross-
grundbesi tz das ganze Kont ingen t fü r die landwir tschaf t l ichen Spir i tusbrenne-
reien ; obzwar der Grossgrundbesitz diese seine Forde rung nicht durchse tzen 
konnte , so viel hat er immerh in erreicht , dass sich das Kont ingent der land-
wir tschaf t l ichen Brennereien auf Kosten der industriellen Spir i tusfabr iken von 
J a h r zu J a h r erhöhte. 
I m L a u f e der achtziger Jahre e rhöhten sich also die inneren Gegensätze 
zwischen den herrschenden Klassen — durch welche ihr grundlegendes Klassen-
bündnis na tür l i ch nicht be rüh r t wurde —, diese drangen jedoch bis gegen Ende 
des J a h r z e h n t s nur ganz wenig an die Oberfläche. Ähnl ich verschär f ten sich 
unter der re la t iv ruhig scheinenden Oberf läche auch die grundlegenden Klassen-
gegensätze weiter. Durch die Agrarkrise wurde die Vera rmung der Bauern-
schaft r ap id , ihre Auflösung beschleunigt . Der Grossgrundbesitz steigerte durch 
die Ausdehnung der F rauen- , und Kinderarbe i t , durch das Her abdrücken der 
Löhne, durch die Verschärfung der Res te der Fronarbe i t (des Robot) die Aus-
beu tung der armen B a u e r n und des Agrarprole tar ia ts . Mit der re la t iven E n t -
wicklung der Fabr ik indus t r ie wurde die Ausbeutung der Indus t r iearbe i te r -
schaf t ebenfal ls immer grösser. Der auch die bewaf fne te Macht in Anspruch 
nehmende Unterdrückungs te r ror der Regierung Tisza gegen die Ausgebeute ten 
in S t a d t u n d Land wurde immer schwerer . Ba jone t t e u n d Gendarmerie und 
Polizeiwillkür konnten den Ausbruch der Unzufr iedenhei t auf dem Lande sowie 
die Organis ierung und die Bewegungen der Indus t r iearbe i te r nur kurze Zeit 
h e m m e n . Viele Anzeichen und Bewegungen deute ten da rau f , dass sich un te r 
der sche inbar ruhigen Oberf läche K r ä f t e sammeln, die berei t sind, den Klassen-
kampf zu entfesseln. 
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Und ta tsächl ich : v o m Jah re 1890 an wird die scheinbare Ruhe du rch 
die Zeit gesellschaftlicher Gärungen und polit ischer Krisen, einer bedeu tenden 
Verschärfung der grundlegenden Klassengegensätze abgelöst . 
Als sich in den neunziger Jahren die Entwicklung der Grossindustr ie 
beschleunigt, f ü h r t dies n ich t nur dazu, dass die Zahl der Kartel le z u n i m m t , 
dass der monopolistische Charak te r des ungar ländischen Kapi ta l i smus immer 
offener zu Tage t r i t t , dass die ungarische Grossbourgeoisie e r s t a rk t , sondern 
auch dazu, dass die Zahl der Indus t r iearbe i te r rasch zun immt , wodurch ihre 
Organisierung zu einer Klasse auf die Tagesordnung gesetzt wurde . 
I m J a h r e 1890 konst i tu ier te sich die Ungar ländische Sozialdemokrat ische 
Par te i und es begann die kraf tvol le fachliche u n d politische Organisierung d e r 
Indus l r iearbe i te rschaf t . Mit dem Aufschwung der Organisierung brachen gleich-
zeitig von J a h r zu J a h r grosse Streiks aus. D u r c h den Schwung der Indus t r i e -
arbei terbewegung n a h m auch der Kampf des landwir tschaf t l ichen P ro le t a -
r ia ts — das du rch die Verschärfung der Agrarkr ise schwer getroffen wurde — 
einen Aufschwung. 
Die neunziger Jahre werden durch die tu rbu len ten und blut igen Bewe-
gungen der Arbe i te r und der armen Bauern gekennzeichnet Mit besonderer 
K r a f t sind die revolut ionären demokratischen »agrarsozialistischen« Bewegun-
gen der Landarbe i t e r und der a rmen Bauern ausgebrochen, die sich im J a h r e 
1891 en t fa l te ten u n d in Bezug auf revolut ionären Schwung zu dieser Zeit selbst 
die Akt iv i tä t der Indus t r iearbe i te rschaf t übe r t ro f f en haben. Die Bewegung der 
Landarbei te r u n d der armen Bauern erreichte in den grossen Ern tes t re iks der 
J a h r e 1897 u n d 1898 ihren Höhepunk t . 
Infolge der revolut ionären Zuspitzung der grundlegenden Klassengegen-
sätze dehnten sich die Gegensätze innerhalb der ungarischen herrschenden 
Klassen auch auf weitere Gebiete aus. Zu gleicher Zeit nahmen auch die innerha lb 
der grundlegenden Interessengemeinschaft der ungarischen und österreichischen 
herrschenden Klassen bes tehenden Gegensätze zu, und auch neue erschienen 
auf der Oberf läche . 
Eine weitere Quelle von Gegensätzen wurde der in der Aussenpoli t ik 
Deutschlands zu Beginn der neuenziger J a h r e erfolgte Richtungswechsel , der 
Übergang zur imperialist ischen Expansion, was der Monarchie u n d innerha lb 
derselben Ungarn gegenüber auch in der zunehmenden Expans ion des deutschen 
Finanzkapi ta ls zum Ausdruck k a m . 
Dem freisinnigen Block gegenüber, der auch mi t seiner Indus t r ie förderungs-
poli t ik die Expans ion des deutschen F inanzkapi ta l s begünst igte , t r a t eine andere , 
die sogenannte »Agrar ier«-Gruppe des Grossgrundbesitzes auf, deren Mitglieder 
sich in der gemässigten Opposit ionspartei zusammenfanden . Das i m En t sehen 
begriffene Bündnis zwischen dem Block u n d dem deutschen F inanzkap i t a l 
diente nämlich in erster Linie den Interessen der ungarischen Grossbourgeoisie 
u n d des sich in den Anfangsstadien seiner En twick lung bef indl ichen ungar -
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ländischen F inanzkapi ta l s . Die »Agrarier« Grossgrundbesi tzer hingegen, die 
die Interessen des Grossgrundbesitzes a m konsequentes ten ver t ra ten , s tan-
den — im Gegensatz zur »merkanti l is t ischen« Grossgrundbesi tzer-Gruppe des 
Blocks — unve rände r t jedweder Polit ik gegenüber, welche dem E r s t a r k e n des 
Grosskapitals diente ; sie waren daher auch Gegner der Indust r ie förderungs-
politik, worin auch wei terhin ihre Angst vor dem Ers t a rken der Indus t r iearbei -
te rschaf t u n d der sozialistischen Bewegung eine grosse Rolle spielte. Die ureigen-
s ten Gebiete der grosskapitalist ischen Ausbeutungs tä t igke i t aber — das Kred i t -
system u n d die Fabr ik indust r ie — wollten sie als Ausbeutungsgebiet des Gross-
grundbesi tzes auf rech te rha l ten . 
I m Laufe der neunziger Jahre wurden durch das Ers ta rken des ungar -
ländischen F inanzkapi ta l s die Gegensätze zwischen dem Agrarier-Grossgrund-
besitz und dem Block, die Gegensätze der »Merkanti l is ten« und der »Agrar ier« 
vergif te t . Die Agrarier mach ten fü r die Verschärfung der Agrarkrise das Gross-
kapi ta l verantwor t l ich . Sie r ichteten Angriffe gegen die Indust r ieförderungs-
politik, die — ihrer Meinung nach — »den Aufschwung jedes Industr iezweiges 
auf Kosten der Landwir t schaf t zu bewerkstell igen t r ach te t« . Sie haben auch die 
von den Prov inzmühlen begonnene Akt ion gegen den sogenannten »Mahl-
verkehr« der Grossmühlen aufgegriffen. Dieser ermöglichte es den Grossmühlen, 
das vom Ba lkan s t a m m e n d e billigere Getreide zollfrei e inzuführen, mit der Bedin-
gung, dass sie verpf l ich te t sind, eine entsprechende Menge Mehl zu expor t ie ren . 
Neben der Forderung, den Mahlverkchr einzustellen — was die in den Grossmühlen 
fas t ausnahmslos interessierte Grossbourgeoisie sehr empfindl ich getroffen h ä t t e — 
wollten sie an Stelle der Goldwährung wieder die Si lberwährung e inführen lassen, 
sie r ich te ten Angriffe gegen die Vorverkaufsgeschäf te mi t Getreide, gegen den 
Weinhandel , gegen die Börse und forder ten , dass die zur Verpf legung des 
Militärs benöt ig ten Lieferungen dem Grossgrundbesi tz über t ragen werden . 
Der hauptsächl ichs te Gegensatz zwischen dem Grossgrundbesitz u n d dem 
sich herausbi ldenden Monopolkapital be s t and jedoch dar in, dass sich der Gross-
grundbes i tz durch die E rhöhung der Schutzzölle auf dem Markte der Monarchie 
f ü r seine P roduk te Monopolpreise sichern wollte. I n dieser Frage geriet er jedoch 
nicht n u r mi t dem ungarländischen, sondern auch mi t dem österreichischen 
Monopolkapi ta l in Gegensatz. Zu gleicher Zeit t r a t die österreichische Bourgeoi-
sie — deren aus U n g a r n s tammenden Kolonialprofi t das sich herausbi ldende 
österreichisch-ungarische F inanzkapi ta l in s te ts s teigendem Masse aneignete — 
im Laufe des Gezänkes u m den fe t t en Bissen aus der ungarischen Kolonie gegen 
die Auf rech te rha l tung des gemeinsamen Zollgebietes auf und verh inder te im 
J a h r e 1896 die gesetzgeberische Bes tä t igung der Erneuerung des Zoll- und 
Handelsbündnisses . D a n n folgte die Ste l lungnahme eines Grossteils der in 
dieser Zei t e rs ta rkenden ungarischen Mittelbourgeoisie im Interesse der Abschaf-
fung des gemeinasmen Zollgebietes ; in dieser Frage geriet sie in Gegensatz 
zum ungar ländischen Finanzkapi ta l . 
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Der sich revolut ionär verschärfende Klassenkampf , die auf dem ganzen 
Gebiete der Monarchie stets l ebhaf te r werdenden nat ionalen Bewegungen, die 
s ich stets ver t ie fenden Gegensätze zwischen einzelnen Gruppen der ungar i schen 
u n d österreichischen herrschenden Klassen f ü h r t e n zu einer Reihe von Regierungs-
krisen. Das dualist ische Sys tem selbst geriet in eine Krise. Hierdurch w u r d e n 
die ungarischen herschenden Klassen bewogen, im Jahre 1899 vorübergehend 
ein Kompromiss zu schliessen u n d die Gegensätze zwischen Merkanti l is ten u n d 
Agrariern auszugleichen. Von den Forderungen der Agrarier wurden mehre re 
verwirklicht — so wurde z. B . der Mahlverkehr abgeschaff t . Zu gleicher Zei t 
n a h m jedoch die Indus t r ie förderung zu. D a r i n spiegelten sich nicht nu r die 
Folgen der periodischen Überprodukt ionskr ise , die in dem das neunzehn te 
J a h r h u n d e r t abschliessenden J a h r e au f t r a t ; einen bedeutenden Anteil h a t t e n 
d a r a n auch der sich verschärfende Kampf der Arbeiterklasse u n d die den Gross-
grundbesi tz unmi t t e lba r berührenden »agrarsozialistischen« Bewegungen. E i n e 
zunehmende Indus t r i e fö rderung »ist umso notwendiger — stell t der Ber ich t 
der Budapester Handels- und Gewerbekammer fes t —, denn gewisse sich zeigende 
Momente verweisen uns n u n m e h r gebieterisch, auf diesem Gebiete neue Ans t ren-
gungen zu machen ; unter diesen erwecken die agrarsozialistischen Bewegungen 
a m meisten unsere Aufmerksamkei t . Einer der Beweggründe des Agrarsozialis-
mus kann nämlich . . . in der Arbeitslosigkeit gefunden werden . . .« 
Das ungarländische Kreditsystem, die Grossindustrie und die Monopole 
am Vorabend des imperialistischen Zeitalters. 1900 
Das österreichische Bankkap i t a l , dass sich infolge der Überprodukt ions-
krise des Jahres 1873 zum grössten Teile aus Unga rn zurückgezogen ha t te , en t -
hielt sich bis zum J a h r e 1878 bedeutenderer Invest i t ionen in Ungarn , einesteils 
weil sich die Überprodukt ionskr ise in die Länge zog, andernteils weil es allein — 
ohne Verbindung mi t dem s tä rke ren Grosskapi tal des Westens — nicht über die 
genügende Ka p i t a l k r a f t ve r füg te . Sein neuerliches Eindringen in Ungarn wurde 
d u r c h das Aufhören der Krise, durch die scheinbare Festigung des dualistischen 
Sys tems und durch den seit 1879 zunehmenden Kapi ta lexpor t des französischen 
Finanzkapi ta ls ausgelöst . Im J a h r e 1879 g ründe ten zwei konkurr ierende Grup-
pen der französischen und der österreichischen Grossbanken je eine grosse 
Versicherungsgesellschaft in Unga rn . Die eine Bankgruppe , welche aus der 
französischen Union Générale u n d der Österreichischen L ä n d e r b a n k bes t and , 
gründete im J a h r e 1880 mit e inem S tammkap i t a l von 4 Millionen Fl . die Unga-
rische E i senbahn-Bank (Magyar Vasút i Bank) , u m den Bau von Loka lbahnen 
zu f inanzieren. I m J a h r e 1881 erwei tern ihre französischen, österreichischen u n d 
ungar ischen Akt ionäre den Geschäftskreis der B a n k , erhöhen ihr S t ammkap i t a l 
auf 10 Millionen u n d ändern ih ren Namen auf Ungarische Landes Bank (Magyar 
Országos Bank) . E ine zweite Bankgruppe , die aus der französischen Société 
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Générale u n d der Banque de Paris et des P a y s Bas, sowie aus der österreichi-
schen Union Bank bes tand , übernahm ebenfal ls im J a h r e 1880 einen Ante i l an 
der Ungarischen Escompte u n d Wechsler B a n k (Magyar Leszámitoló és Pénz-
vál tó Bank) sowie an der Ungarischen Hypo theken Bank (Magyar Jelzálog-
hi telbank). Das S t ammkap i t a l beider Banken wurde von 525 000 bezw. 1 400 000 
Fl. auf 10—10 Millionen e rhöht . Zu gleicher Zeit erhöhte die Pester Ungar i sche 
Commercial Bank (Pesti Magyar Kereskedelmi Bank) bei Beteiligung der Länder -
bank ihr S t ammkap i t a l auf 5 Millionen Gulden. 
Nach dem zweiten Eindr ingen des österreichischen Bankkapi ta ls , im J a h r e 
1881 bes tanden im ungarländischen Kred i t sys t em — die in die Interessensphäre 
der Rotschild Credi t -Anstal t gehörende Ungarische Allgemeine Cred i tbank 
(Magyar Általános Hi te lbank) hinzugerechnet — 5 Grossbanken mit ausländi-
schen Beteiligungen, mit einem S tammkap i t a l von insgesamt 42 Millionen Fl . 
und relat iv mächt iger Kap i t a lk ra f t . 
Nach einer Pause von ungefähr 10 J a h r e n en ts tehen in den neunziger 
Jahren weitere vier Grossbanken : die Ungarische Bank f ü r Industr ie u n d H a n -
del (Magyar Ipa r és Kereskedelmi Bank) , die Ungarische Agrar- und Ren ten -
bank (Magyar Agrár- és Já radékbank) , die Vater ländische Bank (Hazai Bank) 
und der Budapes te r Bankvere in (Budapest i Bankegyesület) . 
Zu dieser Zeit h a t das österreichische F inanzkap i ta l nicht m e h r das 
französische, sondern das deutsche Finanzkapital zum H a u p t v e r b ü n d e t e n . Der 
Wiener Bankvere in , der im Jahre 1888 auch an der neuerlichen Kapi ta le r -
höhung der Pester Ungarischen Commercial Bank (Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank) te i ln immt , s teht zu dieser Zeit schon in enger Verbindung mi t dem 
deutschen F inanzkapi ta l , in erster Reihe mi t der Deutschen Bank. I m Jah re 
1890 gründen die Deutsche Bank und der Wiener Bankverein mit der durch 
die Regierung Tisza gewähr ten s taat l ichen Un te r s tü t zung die Ungarische 
Bank fü r Indus t r ie und Hande l (Magyar I p a r és Kereskedelmi Bank) , welche 
den Charak te r einer Indus t r ie -Finanzierungsbank ha t . I m Jah re 1894 zieht das 
Bankhaus Erlanger ( F r a n k f u r t am Main) den Budapes te r Bankverein (Buda-
pesti Bankegyesület) in seine Interessensphäre . Das deutsche F inanzkap i t a l 
ha t te auch an der durch die Ungarische Escompte und Wechsler Bank u n d die 
Ungarische Hypo theken Bank im Jah re 1896 gemeinsam gegründeten Ungari-
schen Agrar- und R e n t e n b a n k einen Antei l . Der Pes te r Vaterländische Ers te 
Sparkassa Verein (Pesti Haza i Első Takarékpénztár -egyesüle t ) gründet gemein-
sam mit der Niederösterreichischen Escompte Gesellschaft im Jahre 1895 die 
Vaterländische Bank (Hazai Bank). 
I m Zus tandekommen der Grossbanken spielte das österreichische Bank-
kapi ta l die Hauptrol le , doch ha t te darin neben dem französischen und deutschen 
Bankkapi ta l auch die ungarische innere Kapitalakkumulation einen n ich t zu 
vernachlässigenden Antei l . Dies zeigt auch der U m s t a n d , dass — vom ersten 
Eindr ingen des ausländischen Kapi ta ls in den J a h r e n 1867—1873 an — die 
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bereits bes tehenden Banken — teils als R a h m e n der neuen Grossbanken, teils 
als deren Gründe r — im Zus tandekommen der neuen Grossbanken eine bedeu -
tende Rolle spielten. In diesen Bereich fä l l t auch die Tatsache , dass in de r 
Führung der Grosshanken neben den Ver t re te rn des ausländischen F inanzkap i -
tals auch die ungarischen Grosskapital is ten u n d Grundbesi tzer eine Rolle zuge-
wiesen erhiel ten und dass u n t e r den Direktionsmitgl iedern der Grossbanken in 
s te ts steigender Anzahl die Mitglieder des polit ischen Lebens erscheinen, beson-
ders solche, die der Freisinnigen Partei angehören, doch auch andere. Einzel-
nen Vertretern der ungarischen Grossbourgeoisie und des Grossgrundbesitzes sicher-
ten die Bedeutung der inneren Kapitalakkumulation und ihre Verbindungen zur 
Regierung — in Abhängigkeit vom österreichischen Bankkapital — führende 
Rollen und Profitanteile in den Grossbanken u n d hierdurch Einf luss auf wichtige 
Gebiete des ungarländischen Kreditwesens. Der Anteil am Profit der Grossbanken 
war eine wichtige Quelle des wirtschaftlichen und politischen Erstarkens der unga-
rischen Grossbourgeoisie, der Herausbi ldung der Finanzoligarchie. 
Die in die Interessensphäre des österreichischen und des mi t ihm v e r b ü n -
deten französischen und deutschen Bankkap i t a l s gehörenden oder von diesem 
eng abhängigen ungarländischen Grosshanken ers tarkten rasch infolge ih re r 
ausländischen Verbindungen u n d der Beschränkthe i t der ungarischen Kapi ta l -
akkumula t ion u n d die Konzentration des Bankkapitals in diesen wenigen Gross-
banken wurde im Verhältnis zum Ganzen des ungarländischen Kreditsystems 
überwiegend. Die den grössten Prof i t e in t ragenden Kredi topera t ionen : die 
Emission von Staatsanleihen und anderer verzinslicher Wer tpapie re u n d die 
Gründung diverser Unternehmungen — die sogenannten »Gründungsgeschäf te« 
— werden zum Monopol der Grossbanken, denn nur diese können mi t Hilfe 
ihrer ausländischen Verbindungen den inländischen, nur über ungenügendes 
Kapi ta l ver fügenden Banken gegenüber diese — ein grosses Geldkapital erfor-
dernden — Geschäftszweige monopolist ischen Charakters ausnutzen . Die K a p i -
ta lkraf t der vier — bereits im J a h r e 1880 bes tandenen — grössten Banken e rhöh t 
sich vom J a h r e 1880 bis zum J a h r e 1900 auf fas t das neunfache . 
Auch die Gänze des ungarländischen Kredi t sys tems entwickelte sich r a sch 
zur Zeit des Überganges in den Monopolkapital ismus. Die Zahl der ungar län-
dischen Banken und Sparkassen erhöhte sich in der Zeit von 1880 bis 1900 
von 432 auf 1011, ihre Kap i t a lk ra f t aber von 1 Milliarde Kronen auf 4,37 Mil-
liarden Kronen . Ihre Entwicklung war zwar rascher als die der ähnlichen öster-
reichischen Kredi t ins t i tu te , doch erreichten sie bis zum J a h r e 1900 k a u m ein 
Dri t te l der Kap i t a lk ra f t der österreichischen Kredi t ins t i tu te . Der Gesamtbe-
t rag der Spareinlagen — der das Anwachsen der inneren Kap i t a l akkumula t ion 
anzeigt — ist im Jah re 1900 in Österreich v ie rmal so gross, als in Ungarn . 
Die kleineren Kredi t ins t i tu te waren mi t te l s des Wechsel -Reeskomptes 
in überwiegendem Masse von den Budapes te r Grossbanken abhängig. D u r c h 
die Beteiligung der Budapes ter Grossbanken am S tammkap i t a l der Prov inz-
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bankén war die engere F o r m der Abhängigkei t , die Konzent ra t ion des B a n k -
wesens in Herausbi ldung begriffen. 
Der n a c h Ungarn gerichtete Kap i t a l expor t des österreichischen u n d des 
mit ihm ve rbünde ten ausländischen Grosskapitals wird als Zuslandebringer der 
monopolistischen Grossbanken zum Ausgangspunkt der Konzentration des Bank-
wesens in Unga rn . Die sich herausbi ldende Konzen t ra t ion des Bankwesens 
bringt bis z u m Jahre 1900 23 Banken umfassende vier mächt ige Bankengruppen 
zustande, die Gruppen der Pester Ungar ischen Commercial Bank , der Unga -
rischen Allgemeinen Credi tbank, de" Ungar ischen Escompte - und Wechsler 
Bank und des Pester Vater ländischen E r s t e n Sparkassa Vereines. Die K a p i t a l -
k ra f t der einzelnen Gruppen überstieg eine halbe Milliarde Kronen , ihre gesamte 
Kap i t a lk ra f t repräsent ier te 46,9 v. H . der Gesamtkap i t a lk ra f t des unga r l än -
dischen Kredi t sys tems . Inne rha lb der einzelnen Gruppen lag die Lei tung in den 
H ä n d e n der vier Grossbanken, diese wieder gehörten in die In teressensphäre 
des ausländischen Monopolkapitals , bezw. waren sie von diesem a b h ä n g i g 
Neben den in den Rahmen der e infachen Geldvermit t lung fa l l enden 
Geschäftszweigen ers t reckte sich der Geschäftskreis der ungarländischen m o n o -
polistischen Grossbanken hauptsächl ich auf folgende Zweige des Bankwesens : 
ungarische Staatsanle ihen, Gewährung von Hypothekardar lehen , F inanz ie rung 
des Baues von Vizinalbahnen, G r ü n d u n g von Verkehrsun te rnehmungen , 
Lagerhaus- u n d Warengeschäf te . Bis zum J a h r e 1890 haben nu r die Ungar ische 
Allgemeine Credi tbank u n d die im J a h r e 1887 l iquidierende Ungarische Landes 
Bank in unbedeutendem Masse Industrieunternehmungen gegründet. Seitens der 
Grosshanken n immt die Übernahme von Antei len an Gründungen bezw. an 
Unte rnehmungen der Fabr ik indus t r ie erst von 1890 an zu, als einesteils die 
En t f a l t ung des österreichischen Finanzkapi ta l s bereits vorwär tsgeschr i t ten , die 
ungarländische innere Kap i t a l akkumula t ion angewachsen war und die Kon-
zentration der grossindustriellen Produktion schon einen höheren Grad erre icht 
ha t te , anderntei ls aber der in der zweiten H ä l f t e der achtziger Jahre e insetzende 
Einfluss des deutschen Monopolkapitals in den in Ungarn interessierten grossen 
österreichischen Banken u n d in den ungar ländischen Grossbanken sich in bedeu-
tendem Masse vers tä rk te . 
Die v o m ausländischen Grosskapi ta l abhängigen heimischen monopo-
listischen Grossbanken wurden durch die der grundlegenden Entwick lungs-
r ichtung des ungar ländischen Kapi ta l i smus entsprechenden Kred i tgeschäf te 
nicht an die Grossindustr ie, sondern in entscheidendem Masse an die Entwick-
lung des Grundbesitzes gebunden. Dies ist da raus zu ersehen, dass von den in 
den J a h r e n 1892—1901 in Ungarn emi t t ie r ten Wer tpapieren im Nominalwer te 
von 2474 Millionen Kronen insgesamt bloss 319 Millionen — das sind 13 v . H . 
— auf Inves t ie rungen in der Industr ie ent fa l len . Der Charakter des u n g a r l ä n 
dischen Kredi twesens wurde einesteils du rch seine Abhängigkei t vom aus ländi -
schen K a p i t a l , anderersei ts durch seine enge Verbindung mit dem G r u n d b e -
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sitz bes t immt , und zwar so, dass es sich überwiegend auf die in erster Reihe 
Grundbesi tzer-Interessen dienenden Staa ts - und Hypothekaran le ihen , auf m i t 
den Bahnen und dem Verkehr zusammenhängende Geschäfte ersl reckte. Die 
halbkolonialen und ha lbfeudalen Schranken der Entwick lung des Kapi ta l i smus 
haben dem Bankkapi ta i in der Volkswirtschaft Ungarns eine ganz eigene herr -
schende Lage gesichert. 
Zu gleicher Zeit h a b e n die ungarländischen Grossbanken im Einklang mi t 
der Aussenpolit ik der herrschenden Klassen ihre Verbindungen zum österreichi-
schen und zu anderem westeuropäischen B a n k k a p i t a l dazu benutz t , ih ren 
Geschäftskreis auf einzelne Länder des Balkans auszudehnen. Als Wegberei ter 
des westlichen Bankkap i ta l s und als dessen Sate l l i ten-Geschäf tspar tner nehmen 
sie an dem nach dem Ba lkan gerichteten westeuropäischen Kapi ta l sexpor t 
teil und haben auch Anteil an dem sich daraus ergebenden sehr hohen P r o f i t , 
sie dringen in das Kred i t sys tem mehrerer Ba lkan länder ein u n d steigern durch 
die Erwei te rung ihrer Verbindungen auf dem W a r e n m a r k t e die koloniale Aus-
beutung der Balkanländer . Als erste erhäl t als »Bahnbrecher« von 1880 an die 
Pester Ungarische Commercial Bank Antei l am Pro f i t des nach dem Ba lkan 
gerichteten westlichen Kapi ta lexpor tes , in erster Reihe an den Staatsanleihen 
der Balkanländer . Ihre Geschäf tsverbindungen nehmen mit Bankengründungen 
ihren For tgang . Bis zur J a h r h u n d e r t w e n d e err ichtete sie in Belgrad, in Sofia 
und in Bukares t je eine Bank-Aff i l ia t ion. Ih rem Beispiel folgten alsbald die 
übrigen monopolistischen Grossbanken. 
Gleichzeitig mit dem For tgang der Konzen t ra t ion des Bankkapi ta l s u n d 
des Bankwesens erhöht sich in bedeu tendem Masse die Konzent ra t ion der 
industriellen Produkt ion u n d die industrielle Revolution erreicht ihren Höhe-
punkt. 
Als Ergebnis der in Ungarn im J a h r e 1848 einsetzenden und nach d e m 
Jahre 1867 sich beschleunigenden industriel len Revolut ion wird bis zum E n d e 
«1er achtziger Jahre in der industriellen P roduk t ion — dieselbe als Ganzes be t rach-
te t — neben der menschlichen Kra f t die maschinelle K r a f t stufenweise vor-
herrschend. Die Leistung der in der ungar ländischen Fabr ik indust r ie verwen-
deten Kraf tmaschinen e rhöht sich vom J a h r e 1863 bis zum J a h r e 1884 von 8601 
Pfe rdekrä f ten auf 63 869, d . h . auf das 7,4fache, bis zum J a h r e 1898 aber auf 
262 070, d . h . auf das weitere 4 , l fache , bezw. — da die D a t e n des Jahres 1863 
auch den Bergbau be inhal ten — auf 307 361 Pfe rdekrä f t e , so dass die Zah l 
der P fe rdekrä f t e fast das 36fache jenes des Jah res 1863 be t rug . In den J a h r e n 
um die J a h r h u n d e r t w e n d e s tanden in Österreich (ohne Hinzurechnung der 
Bergwerksbetriebe) Kra f tmasch inen mi t einer Leis tung von 1,2 Millionen Pferde-
krä f t en , in Deutschland — die Bergwerkbetr iebe miteingerechnet — (1895) 
solche mi t 3,9 Millionen P fe rdekrä f t en in Verwendung. 
Die Mechanisierung der ungar ländischen Grossindustrie be t rug im Durch-
schni t t — gemessen an der Zahl der auf einen Arbei ter entfal lenden Pferde-
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krä f t e — 1,00 Pfe rdekra f t , d . h . fas t ebensoviel wie in der deutschen Gross-
industrie (1,07 Pferdekräf te ) . Dies an sich zeigt schon, dass in Ungarn die industr iel-
le Revolut ion ihren H ö h e p u n k t erreicht ha t . Bei e inem Vergleich mit den 
Verhäl tnissen in Deutschland zeigt sich j edoch gleichzeitig, dass das P roduk t ions -
gebiet der ungar ländischen Grossindustr ie in grossem Masse beschränkt w a r , 
dass sich die industrielle Revolut ion in U n g a r n auf e inem engen Gebiete abge-
spielt ha t t e , d e n n während in Ungarn auf 100 Einwohner von der in der Gross-
industrie verwende ten maschinellen K r a f t 1,8 P fe rdekrä f t e entf ie len, be t rug 
diese Zahl i n Deutschland 6,9. Die Entwick lung der ungar ländischen Gross-
industrie b l i eb jedoch n i ch t nu r quan t i t a t i v , sondern auch qual i ta t iv h i n t e r 
der westeuropäischen Entwick lung zu rück . 
Die Mechanisierung ging in den einzelnen Industr iezweigen u n d Fab r ika -
t ionsgebieten nicht gleichmässig vor sich. Die Mechanisierung, die die höhere 
organische Zusammense tzung des Kapi ta l s u n d den H ö h e p u n k t der industr ie l len 
Revolution anzeigt , erreichte ihre höchste Stufe in der Mühlenindustrie, in de r 
auf einen Arbe i te r 5 P fe rdek rä f t e en t f ie len . In der Mühlenindust r ie wurden 
jedoch nur 4 v . H. der grossindustriellen Arbei terschaf t beschäf t ig t ; weitere 
28,7 v. H . de r Arbei terschaf t waren in solchen Betr ieben tä t ig , in denen d e r 
Grad der Mechanisierung 1—3 Pfe rdek rä f t e 13,8 v. H . in Betr ieben in denen 
dieser nur 0,5—1 Pfe rdekra f t erreichte, während in den Betr ieben, in denen 
die grössere H ä l f t e der Arbei terschaf t t ä t i g war, der Grad der Mechanis ierung 
nicht einmal 0,5 Pfe rdekra f t erreichte, oder die Betriebe ü b e r h a u p t n icht mecha-
nisiert waren (10,5 v. H.) . Tro tzdem wurde' . in der industr iel len Gesamtproduk-
tion (Gewerbe und Grossindustrie zusammen) am Produkt ionswer t gemessen 
der Anteil de r Grossindustrie entscheidend. Die ganze Grossindustrie (die übe r -
haup t n icht oder kaum mechanis ier ten Betr iebe mit modernem »Manufak tu r« -
Charakter m i t eingerechnet) produzier te u m die J a h r h u n d e r t w e n d e 70 v. H . 
des Gesamtwer tes der industr iel len P roduk t ion , die mechanisier te Grossindustr ie 
aber zirka 55 — 60 v. H . D e r durch die Grossindustrie hergestell te neue W e r t , 
d . h. der a u s dem Volkseinkommen auf die Grossindustrie ent fa l lende Teil 
bet rug u n g e f ä h r 77,4 v. H . des von der Indus t r ie produzier ten neuen Wer t e s . 
Zu gleicher Ze i t erreichte sie k a u m ein Dr i t t e l des aus der Landwir t schaf t s t am-
menden n e u e n Wertes. U n g a r n t r i t t daher als Agrarland ins Zei tal ter des I m p e -
rialismus e in . Von seiner grossindustriel len Entwicklung k a n n nicht das Gleiche 
gesagt werden , was Engels im Jahre 1893 über Deutschland sagte, nämlich : 
». . . vor e inem Menschenalter . . . war Deutschland ein ackerbauendes L a n d 
. . . heute is t es ein Indus t r ie land ers ten Ranges« (Marx—Engels—Lenin— 
Stalin Zur deutschen Geschichte. Dietz Verlag, Berlin, 1954. Bd. I I . S. 1158). 
Die kapi tal is t ische Entwick lung Ungarns , die ebenso wie in den westl ichen 
Ländern im J a h r e 1848 einsetz te , blieb h i n t e r den le tz teren weit zu rück . 
Den H ö h e p u n k t der industriel len Revolut ion zeigt auch das re la t iv rasche 
Ansteigen de r Produkt ion. Die Produk t ion der wichtigsten Rohs tof fe und d e r 
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ureigensten Fabr ika te der ungar ländischen Fabr ik indus t r ie stieg von 1880 
bis 1900 im allgemeinen auf das drei bis vierfache*, was durchschni t t l ich einem 
jähr l ichen Ansteigen von 6,5—7 v . H . entspr icht . 
I n unserem Zei ta l ter war das Tempo der grossindustriellen En twick lung 
in den kapital is t ischen Ländern im allgemeinen rasch, so be t rug z. B. die jähr -
liche durchschnit t l iche Zunahme der industriellen P roduk t ion in Russ land 
von 1895 bis 1905 10,7 v . H., in den Vereinigten S taa ten von 1890 bis 1895 
5,2 v . H . Ungarn h a t daher in dieser Zeit mit dem Tempo der allgemeinen 
industr iel len Entwick lung im grossen und ganzen Schri t t gehal ten. 
Die industrielle En twick lung w a r jedoch selbst in jenen Zweigen, in denen 
diese Entwicklung verhäl tnismässig rasch vor sich ging, vom S t a n d p u n k t des 
Volumens der P roduk t ion be t rach te t , nicht bedeutend . So entf ie len in Unga rn 
im J a h r e 1900 von der Kohlenförderung auf einen Einwohner 389 kg, in Deutsch-
land 2662 kg ; von der Eisenprodukt ion in Ungarn 28,1 kg , in Deutschland 
hingegen 135,2 kg. Ungarn erreichte bloss 9 v. T. der Wel tkohlenförderung, 
bloss 1,29 v. H . der Roheisenprodukt ion . In der Zucker industr ie , in der die 
Zunahme der Produkt ion in den J a h r e n 1867—1900 die bedeu tends te war, 
erreichte die ungarische Produk t ion nu r ein F ü n f t e l der österreichischen. 
In der Schwerindustrie entwickel te sich in der Maschinenindustr ie in ers ter 
Reihe die sich seit 1867 herausbi ldende Fabr ika t ion der Verkehrsmit te l bedeu-
tend weiter . Die erste Dampf lokomot ive wurde in Ungarn im J a h r e 1873 gebau t ; 
im J a h r e 1893 schon die 500ste u n d im Jah re 1896 schon die lOOOste. Bis zur 
J a h r h u n d e r t w e n d e wurden in der Maschinenfabrik der S t aa t sbahnen 1434 
Lokomot iven gebaut . E isenbahnwaggons wurden in den achtziger J a h r e n nu r 
von der F i r m a Ganz erzeugt ; im J a h r e 1898 sind neben dieser bereits fünf 
Waggonfabr iken in Betr ieb. In den achtziger J a h r e n wurden in Lnga rn 14 500, 
in den neunziger J a h r e n 28 100 Eisenbahnwaggons hergestel l t . Der Sch i f fbau 
n a h m in der ersten H ä l f t e der neunziger J ah re mi t der G r ü n d u n g der Lngar i -
schen FIuss- und Seeschiffahrts Akt ien Gesellschaft (Magyar Folyam- és Tenger-
hajózási Részvénytársaság) einen Aufschwung. Der Schi f fpark dieser Gesell-
schaf t wurde von den Fabr iken Danubius und Nicholson hergestell t . I n der 
Dampfmaschinenerzeugung wurde die grösste Leistung durch den Bau einer 
3000 Pfe rdekrä f te entwickelnden reversierenden Dampfmasch ine im J a h r e 
1891 von der Maschinenfabrik Láng vol lbracht . Die Damfmasch inen und Kessel 
der ungarländischen Betr iebe waren bis zu 70—75 v. H . einheimischer Provenienz. 
Die ungarländische Maschinenfabr ikat ion h a t t e einen eigenen Zug : ihre 
En twick lung wurde infolge der auf dem gemeinsamen Zollgebiete sich frei 
geltend machenden Konkur renz der österreichischen Maschinenfabriken und 
* Von 1880 bis 1900 stieg die Kohlenförderung auf das 3,6fache, die Eisenerzproduktion 
auf das 3,7fache, die Roheisenproduktion auf das 3,4fache, die Stahlerzeugung auf das 10,5-
fache, der Waggonbau auf das l l ,5 fache , die Mehlproduktion auf das 2,3 fache, die Zucker-
gewinnung auf das 4,9fache, der Bierausstoss auf das 3,4fache. 
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infolge des in Ungarn herrschenden Kapi ta lmangels auf solche Fabr ika t ions -
gebiete beschränk t , welche bloss eine gröbere Bearbe i tung des Rohmate r ia l s 
erfordern. Die Herstel lung v o n — eine feinere Bearbe i tung erfordernden — 
Werkzeugmaschinen der Holz- und der Metal l industr ie , der Maschinen f ü r 
Zucker-, Spiri tus- und Text i l fabr iken und ähnlicher Maschinen begann zwar 
im Laufe der neunziger J a h r e , deck te jedoch kaum ein Viertel des Bedarfes . 
Das technische Niveau der Maschinenfabrikat ion war niedrig ; im all-
gemeinen wurde die En twick lung dadurch behinder t , dass sich die Produkt ion 
n u r auf den B innenmark t s t ü t z e n konnte , was die E i n f ü h r u n g der wi r t schaf t -
l ichen Massenprodukt ion n ich t ermöglichte. 
Eine A u s n a h m e hiervon bildete die Elekt ro indust r ie , die sich in der 
zwei ten Häl f t e unserer Epoche ent fa l te t . In dieser konn te die F i rma Ganz in 
e rs te r Reihe du rch die auf d e m Gebiete der technischen Entwick lung , der Aus-
arbe i tung neuer Er f indungen erzielten Erfolge der Konkur renz der österreichi-
schen Fabr ik indus t r ie gegenüber bestehen und ers tarken. In unserer Epoche 
h a t t e sie in der Erzeugung von Wasser turbinen und besonders in der E n t -
wicklung der Elek t ro indus t r ie eine wichtige Rolle. Das von drei Ingenieuren 
der Fabrik, Zipernovszky, D é r y und B lá thy ausgearbei tete Drehs t rom-Trans-
fo rmato rensys tem hat auf de r ganzen Wel t der En twick lung der S ta rks t rom-
technik den W e g eröffnet u n d der ungarischen technischen Wissenschaf t einen 
gu ten Namen verschaf f t . Von grosser Bedeu tung war der von Ot tó Titusz B lá thy 
konstruier te Induk t ions -Wat t s tundenzäh le r . Ká lmán K a n d ó begann im Jahre 
1897 heim Bau der italienischen Valtel l ina-Bahn mit seinen Exper imen ten zum 
B a u von dreiphasigen elektr ischen Lokomotiven. Durch die E r f indungen dieser 
hervorragend begabten Ingenieure gelangte die F i rma Ganz rasch zu Welt-
bedeutung . I h r Absa tzmark t w a r überwiegend das Ausland : die ersten Elektr i -
z i tä tszentra len von Rom, Wien , Mailand u n d noch einer ganzen Reihe von 
österreichischen, italienischen u n d schweizer S tädte wurden von der F i rma 
Ganz eingerichtet . In der zwei ten Hälf te der neunziger J a h r e setzt in Ungarn 
in grösserem Masse auch die Fabr ika t ion von Glühbirnen und elektrischen 
Kabe ln ein. Die Elekt r iz i tä t sar t ike l erzeugenden Fabr iken l ieferten 4 / 5 ihrer 
P roduk t ion ins Ausland, hauptsäch l ich nach Österreich, Deutschland , I tal ien 
u n d Russland. 
Von den diversen Zweigen der Leichtindustr ie entwickeln sich in unserer 
Epoche die Leder- und die Papierindustrie— bei sehr zurückgebl iebenem Niveau 
de r Produkt ion — zu maschinellen Grossindustrien. Diese Industr iezweige deck-
t e n nicht im ent fern tes ten den inländischen Bedarf . Die Entwick lung der Tex-
tilindustrie blieb ganz besonders zurück. Wie sehr zurückgeblieben die ungar-
ländische Texti l industr ie war , das zeigen folgende Daten : im J a h r e 1898 bet rug 
in Ungarn die Zah l der Spindeln 110 152, in Österreich 4 649 000, in Deutsch-
l and 9 493 000. Die heimische Texti l industr ie deckte bloss 14,3 v. H . des In land-
verbrauchs . 
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Auf dem Gebiete der Lebensmittelindustrie erhöhte sich die P r o d u k t i o n 
von Mehl u n d Bier, hauptsächl ich aber von Zucker . Die Spir i tuserzeugung h in -
gegen war in Stagnat ion begrif fen. Die technische En twick lung war auf al len 
drei Gebieten der Fabr ik indus t r ie bedeutend. I n der Mühlenindustr ie ve rbre i t e te 
sich zu dieser Zeit die Verwendung von Walzenstühlen. Die Budapester Mühlen 
und der grösste Teil der Provinzmühlen entwickeln unter dem Druck der aus länd i -
schen Konkurrenz und zur Auf rech te rha l tung ihres Profi ts s t änd ig die Mahl technik . 
In den achtziger J a h r e n entwickelt sich als neuer Industr iezweig — zeit-
lich vor Österreich — die Petroleumraffinerie. I m schwerindustriellen Zweige 
der chemischen Industrie entwickeln sich in bedeu tendem Masse die F a b r i k a t i o n 
von Soda, von Schwefelsäure, von Kuns tdünge r , von Gerbemit te ln sowie d e r 
im Wege der Holzdest i l lat ion erzeugten chemischen P r o d u k t e . 
Gleichzeitig mit dem H ö h e p u n k t der industr iel len Revolut ion , der re la t iven 
Entwicklung des technischen Niveaus der P roduk t ion u n d einer gewissen 
einseiteigen Erwei te rung des Produkt ionsgebie tes bildet sich eine hochgradige 
Konzentration der industriellen Produktion und des Kapitals heraus. 
Eine hohe Stufe der Konzen t ra t ion der P roduk t ion k a m in erster Re ihe 
in der Erzeugung von industr iel len Grunds tof fen zustande. Drei Kohlenberg-
werks-Unternehmungen hiel ten 52,7 v. H . der Produkt ion , 54 v. H. der im 
Kohlenbergbau verwende ten maschinellen K r a f t und 49 v . H . der Arbe i te r -
zahl ; fünf Unte rnehmungen 77 v. H . der Eisenerzprodukt ion , vier U n t e r n e h -
men 86,8 v . H . der Roheisenprodukt ion, 96,4 v . H . der S tah lprodukt ion , 94,1 
v . H . der Schmiedeeisenprodukt ion in ihren H ä n d e n . Diese vier U n t e r n e h m u n -
gen ver füg ten über 92,4 v. H . der in der Eisenerzeugung verwendeten masch i -
nellen K r a f t , über 84,7 v . H . des Hohlraumes der Hochöfen u n d über 86 v . H . 
der Siemens-Martin Öfen. Dre i von diesen bi ldeten mächt ige E i senkombina te 
mi t einer Belegschaft von j e übe r 10 000 Arbei tern , welche das aus den e igenen 
Gruben geförderte Eisenerz mi t selbst p roduzier tem Holz u n d selbst geförder-
ter Kohle zu Roheisen, u n d dieses dann zu Eisenwaren bezw. Maschinen-
bestandtei len verarbe i te ten . 
Doch nicht nu r in der P roduk t ion von industriel len Grunds tof fen b i lde t e 
sich eine hochgradige Konzen t ra t ion der P roduk t ion heraus . Die dem W e s t e n 
gegenüber sich verspä te t en t fa l t ende ungarländische Fabr ik indus t r ie e r fo rde r t e 
eine relat iv hochgradige Konzen t ra t ion der P roduk t ion u n d Invest ierung v o n 
f ixem Kapi ta l , weil die kapital ist ische Konkur renz es er forder te , sich d e m 
technischen Niveau der entwickel teren westl ichen, besonders der österreichi-
schen Fabr ik indust r ie anzupassen oder dasselbe sogar zu überbie ten. 
In 6 v . H . der Maschinenfabriken waren 56 v. H. der Arbei terschaf t , i n 
der Texti l industr ie in 7,6 v . H . der Unte rnehmungen 44,1 v . H . der Arbe i te r -
schaf t beschäf t ig t . 
In der Mühlenindustr ie erhöhte sich die Konzen t ra t ion der P roduk t ion 
und die organische Zusammense tzung des Kap i t a l s auch wei terh in , obzwar sie 
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schon bis z u m Jahre 1880 einen bedeu tenden Grad erreicht ha t te . Der Antei l 
der grossen Dampfmüh len a n der P r o d u k t i o n erreichte im Jahre 1896 72,3 
v . H. In de r Zuckerindustr ie erhöhte sich die auf je eine Fabrik ent fa l lende 
P roduk tenmenge von 1890 bis 1900 auf das doppelte. Die Konzent ra t ion der 
ungar ländischen Zuckerprodukt ion war auch in in ternat ionaler Beziehung 
sehr hochgradig . Im Jah re 1900 betrug die durchschni t t l iche Produkt ionskapa-
zität der heimischen Zuckerfabr iken m e h r als das zweifache der österreichi-
schen und deutschen, und m e h r als das dre i fache der russländischen Fab r iken . 
I n der Bierbrauere i hielten 5 v . H. der Unte rnehmungen 59 v . H. der P roduk -
tion, in der Spi r i tusfabr ikat ion 20 v. H . de r Unte rnehmungen 53,3 v . H . der 
Produkt ion in ihren H ä n d e n . 
In der ungar ländischen Eisenerzeugung, Maschinenfabrikat ion, Mühlen-
industrie, Zucker fabr ika t ion , Bierbrauerei und Petroleumraff iner ie erreichte 
die Konzen t ra t ion der P roduk t ion einen höheren Grad, als in den ähnl ichen 
Zweigen der österreichischen oder der deutschen Indus t r i e . 
Der G r a d der Bet r iebskonzent ra t ion der ungarländischen Fabr ik - und 
Bergwerkindustr ie war im J a h r e 1900 — a m Arbei ters tand der einzelnen Bet r iebe 
gemessen — im allgemeinen grösser, als i m Jahre 1895 in Deutschland. 
In bedeu tendem Masse nahm in unse re r Epoche die Konzentration des 
Kapitals in einzelnen Zweigen der Fabr ik indus t r ie zu. Das S t ammkap i t a l der 
fabrikindustr iel len Aktiengesellschaften (nu r S tammkapi ta le von über 200 000 
Kronen in Be t r ach t gezogen) erhöhte sich von 1880 bis 1900 auf das 3 ,3fache : 
von 202,5 Millionen auf 669,9 Millionen K r o n e n . Das Verhäl tn is der Z u n a h m e 
war in der Texti l industr ie , in der chemischen Industrie, in der Maschinenfabri-
kation, in de r Stein- und Tonwarenindus t r ie am erheblichsten. 
Die bedeu tende Z u n a h m e der Konzen t ra t ion der P r o d u k t i o n und des Kap i -
tals ging a u f einzelnen Gebie ten der Grossindustrie mi t der En twick lung des 
technischen Niveaus und de r Zunahme der organischen Zusammense tzung des 
Kapitals e inher . »Der Kapi ta l i smus ist f ü r neue Technik, wenn sie ihm Höchs t -
profite verhe iss t« (J. Stalin : Ökonomische Probleme des Sozialismus in der 
UdSSR. Ver l ag für f remdsprachige L i t e r a t u r , Moskau, 1953. S. 50). Auf ein-
zelnen Gebie ten der ungar ländischen Fabr ik indust r ie s t a n d der technischen 
Entwicklung das niedrige Volumen der P roduk t ion gegenüber . Die P roduk t ion 
der ungar ländischen Zuckerfabriken z. В . , die technisch entwickelter waren und 
auf einer höheren Stufe de r Konzent ra t ion der P roduk t ion s tanden als die 
österreichischen, erreichte bloss 18—20 v . H . der österreichischen P roduk t ion . 
Auf vielen Gebieten der ungar ländischen Grossindustrie war jedoch n i c h t nur 
das Volumen der P roduk t ion gering, sondern die Bet r iebe blieben auch h in ter 
dem technischen Niveau des Zeitalters zu rück . Zwischen den einzelnen Indus t r i e -
zweigen g a b es betreffs technischer Entwicklung , der P roduk t ion u n d Kon-
zentration de r Produkt ion , ferner innerha lb derselben zwischen den einzelnen 
Fabrikat ionsgebieten e x t r e m e Unterschiede. 
Ulli G R O S S I N D U S T R I E L L E E N T W I C K L U N G I N U N G A R N 1867—1900 203 
I m ganzen be t rach te t gab es in der ungar ländischen Fabr ik indus t r ie n e b e n 
dem niedrigen Volumen der Produkt ion ein Missverhältnis der Zusammen-
setzung der Industr iezweige, eine Einseit igkeit , ein Abweichen von der Zusam-
mense tzung der Fabr ik indus t r ie der westlichen Länder . W e n n wir die Bet r iebe 
auf Grund der Mechanisierung vergleichen, d a n n ergibt sich folgendes Bi ld : 
in der österreichischen Fabr ik indust r ie , deren Gesamtpfe rdekrä f t e im J a h r e 
1901 das 4,5fache der ungar ländischen Fabr ik indus t r ie des J ah re s 1898 aus-
machten , be t rug die Mechanisierung der Text i l industr ie das 19,8fache, die 
der Papier indust r ie das 9 , l fache , die der Bierbrauerei das 7,6fache, die de r 
Zucker industr ie das 6,3fache, die der chemischen Industr ie das 4,9fache, die 
der Eisen und Metall bearbei tenden Indus t r ie das 3 , l fache , die des Maschinen-
baus das 2,9fache des entsprechenden Industr iezweiges in Ungarn . Die u n g a r -
ländische Fabr ik indus t r ie über t ra f die österreichische nur in einem einzigen 
Industr iezweige, in der Mühlenindustr ie mi t der 2,2fachen P f e r d e k r a f t a n z a h l . 
In der ungar ländischen Fabr ik indus t r ie war unve rände r t die Mühlen-
industr ie vorherrschend ; der Produkt ionswer t der Fabr ik indus t r ie be t rug im 
J a h r e 1898 1.367 Millionen Kronen, wovon mehr als ein Viertel auf die Mühlen-
industrie entf iel . Der Grösse der Produkt ionswer te nach folgten dann der Maschi-
nenbau , die Eisenindustr ie , die Tabak fab r ika t ion , die chemische Indus t r i e , 
die Eisen- und Metall industrie und die Schni t tholz industr ie . Ganz am E n d e 
s tanden die Leder-, die Papier- und die Text i l industr ie . Dies alles bedeu te te , 
dass die ungarländische Fabr ik indust r ie trotz ihrer relativen Entwicklung sowohl 
bezüglich ihrer Entwicklungsrichtung als auch hinsichtlich des Niveaus ihrer 
Produktion auch iveiterhin innerhalb der durch die kolonialen und feudalen Über-
reste gezogenen Schranken verblieb. 
Die hochgradige Konzent ra t ion der P roduk t ion und des Kapitals , welche 
zur Zeit des Überganges in den Monopolkapital ismus in vielen Zweigen der 
ungar ländischen Fabr ik indus t r ie zustande k a m , f ü h r t e zur Bi ldung von Mono-
polorganisat ionen, zur Bildung von Kar te l len , von Trus ts und Konzernen . 
In der ungar ländischen Fabr ik indust r ie wurden bereits in den siebziger 
J a h r e n Versuche un te rnommen , Kartel le zu bi lden. Die zu j ene r Zeit zus tande-
gekommenen Kartel le waren jedoch nicht gefestigt und nur von kurzer Daue r . 
Das erste fes t organisierte und dauerhaf te Kar te l l kam während der kapi ta l i -
stischen Überprodukt ionskr ise des Jahres 1886 zwischen den Eisenwerken zu-
s tande . 
Auf das En t s t ehen der ungar ländischen Monopolorganisat ionen ü b t e n 
die halbkoloniale Abhängigkei t und die feuda len Überreste eine eigene Wir -
kung aus. In Ungarn kommen in erster Reihe in jenen Industr iezweigen bezw. 
Fabr ika t ionsgebie ten Karte l le zustande, welche durch hohe Zölle gegen die 
Konkurrenz aus Ländern ausserhalb der Monarchie geschützt sind, in denen 
das österreichische Finanzkapital in bedeutendem Masse interessiert ist und h a u p t -
sächlich in jenen, in denen die Steigerung des Produktions- und des technischen 
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Niveaus der ungarländischen Fabrikindustrie der österreichischen Fabr ik indus t r i e 
eine ernste Konkurrenz bereitet. Dementsprechend haben die in U n g a r n en t -
stehenden u n d tätigen Kar te l l e in bedeu tendem Prozen tsa tz die F o r m von 
österreichisch-ungarischen Kar te l len . 
Die österreichisch-ungarischen Kartelle waren neue, der In teressen-
gemeinschaft der ungarischen und der österreichischen herrschenden Klassen 
dienende, f ü r das Zeitalter des Monopolkapital ismus charakter is t ische Mittel , 
welche in einzelnen Industr iezweigen, in denen die ungarländische En twick lung 
for tgeschr i t tener war, die Rolle des gemeinsamen Zollgebietes ü b e r n o m m e n 
hat ten , als d a s gemeinsame Zollgebiet seine ursprüngliche Funkt ion : im gege-
benen Industr iezweige das ungarländische Marktmonopol der österreichischen 
Fabr ik indus t r ie aufrechtzuerhal ten , n icht meh r erfüllen konnte . Das österrei-
chisch-ungarische Kartel l ermöglichte es de r österreichischen Grossbourgeoisie 
auch wei terh in , den ungar ländischen M a r k t auszunutzen, es schütz te den 
österreichischen Markt vor dem Eindr ingen der ungarischen Indus t r iear t ike l , 
behinderte die Entwicklung der ungar ländischen Fabr ik indust r ie und sicherte 
dem nach U n g a r n gerichteten Kapi ta lexpor t des österreichischen Grosskapi ta ls 
den Monopol profi t . Der ungarischen Grossbourgeoisie ermöglichte es, ihren 
in der ungar ländischen Fabr ik indus t r ie e ingenommenen P la tz zu fest igen, es 
sicherte ihr den Anteil a m Kar te l l -Prof i t u n d damit die Beschleunigung ihrer 
Kapi ta lakkumula t ion und der Herausbi ldung des ungar ländischen Finanz-
kapitals. D u r c h die österreichisch-ungarischen Kartel le erhöhte sich jedoch 
die Abhängigkei t des ungar ischen Grosskapi tals vom österreichischen Gross-
kapi tal ; die Monopolpreise der industriel len Grundstoffe wurden zum H e m m -
schuh der ganzen ungarischen Volkswir tschaf t , innerhalb derselben in ers ter 
Reihe der Fabr ik indus t r ie , die den M a r k t beschränkenden Übere inkommen 
behinderten ausserdem auch die Entwick lung der kar te l l ier ten Industr iezweige. 
Als Folge all dieser U m s t ä n d e wurde die Verarmung der Arbeiterklasse u n d 
der a rbe i t enden Bauernschaf t im vielnat ionalen Unga rn noch ärger , denn 
die Tät igkei t der im dualist ischen Sys tem wurzelnden Kar te l le wurde von der 
Zunahme de r doppelten Ausbeu tung beglei te t . 
Die österreichisch-ungarischen Kar te l l e — das Eisenkar te l l (1886), das 
Sodakartel l (1888), das Kupfe rd rah tka r t e l l (1890), das Emai lkar te l l , das Pe t ro-
leumkartell (1892), das Zuckerkartel l , das Kar te l l der Kupferwalzwerke (1894) 
das Kunstdüngerkar te l l , das Stärkekarte l l (1897), das J u t e - , Waggon-, Gummi- , 
Syrup-, Wachs le inwandkar te l l (1899) — erwiesen sich bereits zur Zeit des 
Überganges in den Monopolkapital ismus als re la t iv feste u n d dauerhaf te Gebilde. 
Dies war v o n der allgemeinen Entwick lung der Kar te l le abweichend, denn 
infolge ihrer Rolle, die sie als Mittel zur Auf rech te rha l tung der halbkolonialen 
Lage zwischen Österreich u n d Ungarn spiel ten, wuchsen sie über die allgemeine 
Rolle der Kar te l l e hinaus. Demgegenüber h a t t e n die auf das Terr i tor ium Unga rns 
beschränkten Kartelle — das betr iebseinschränkende Kar te l l der Budapes t e r 
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Mühlen (1882), dann das Kar te l l über die Verkaufsbedingungen der M ü h l e n 
(1887), das part iel le Lederkar te l l (1897), d a s Spiri tuskartel l (1897), das pa r t i e l l e 
Kohlenkar te l l (1898) — in vielen Fällen bloss lokalen Charak te r u n d w a r e n 
minder feste u n d dauerha f t e Gebilde. 
I m Laufe der neunziger Jahre e r sche in t in U n g a r n auch eine we i t e r e 
F o r m der Monopolorganisat ionen, der T r u s t . In der In teressensphäre d e s aus-
ländischen Finanzkapi ta ls , u n t e r dem entscheidenden E i n f l u s s desselben bi lden 
sich in Ungarn einige Unternehmungen , die den Charak te r von Trusts h a b e n , 
welche eine ganze Reihe v o n Gas- u n d Elektr iz i tä tswerken z u s a m m e n -
fassen. Vier solche Trusts h ie l ten 17 Gasans ta l t en und zwei Trusts 12 E lek t r i -
zi tätswerke in der Hand. Z u r selben Zeit beg inn t auch die Herausbi ldung einer 
weiteren F o r m der industr iel len Monopolorganisat ionen, des Konzerns, auf 
die wir noch zu sprechen kommen. 
Die österreichisch-ungarischen K a r t e l l e und T r u s t s waren du rch enge 
B a n d e an das westliche F inanzkap i ta l gebunden . Einige österreichisch-unga-
rische Kartel le — wie z. B . das Emai lkar te l l , das Sodakar te l l — waren gleich-
zeitig auch Mitglieder deu t sche r oder a n d e r e r westeuropäischer Kar te l lorga-
nisat ionen. 
Eine Folge der Kar te l le Avar, dass sich die kar te l l ier ten Indus t r iear t ike l 
i n grossem Masse — durchschni t t l ich u m 25—30 v. H . — ver teuer ten. Viele 
wichtige Gebrauchsart ikel w u r d e n ver teuer t , und daran h a t t e n infolge de r Zoll-
gemeinschaf t n ich t nur die österreichisch-ungarischen, n i c h t nur die ungar i -
schen, sondern auch die rein österreichischen Kartelle Ante i l . Infolge der Mono-
polpreise e rhöhte sich der P r o f i t der kar te l l ie r ten Unte rnehmungen in so riesi-
gem Masse, dass sie ihre Gewinne selbst m i t den Mitteln der »Bilanztechnik« 
n ich t verschwinden lassen k o n n t e n . Die Zuckerfabr ik v o n Nagysurány (Vel 'ké 
Surany) z. B. h a t t e vor der Kar te l lb i ldung eine Dividende von 7,8 v . H . aus-
geschüt te t , im Kartel l h ingegen eine Div idende von 52,3 v . H. 
In den J a h r e n vor der J a h r h u n d e r t w e n d e sind also infolge der zunehmen-
den Konzen t ra t ion der P roduk t ion und des Kapitals die industriel len Monopole 
immer rascher herausgewachsen. Die Kar te l l e , Trusts u n d Konzerne h a b e n — 
obzwar sie erst a m Anfang ih re r Entwicklung standen — die Wir tschaf t U n g a r n s 
i m m e r mehr durchdrungen . 
Das in Herausbildung begriffene Finanzkapital und die Finanzoligarchie 
Die sich entfal tende Konzent ra t ion des Bankwesens, die Zunahme der 
Konzen t ra t ion der P roduk t ion und des Kapitals auf einzelnen G e b i e t e n 
der Fabr ik indus t r ie , der K a m p f um die Beschlagnahme der Rohs to f fque l -
len, die Vermehrung der Monopolorganisat ionen bildeten den Weg zur V e r -
schmelzung der industriellen und der Bankmonopole , zur Herausbildung 
des Finanzkapitals. 
4* 
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Die kolonialen und f e u d a l e n Überreste, deren Netz die ganze W i r t s c h a f t 
Ungarns u m s p o n n e n hat te , ver le ib ten dem sich herausbi ldenden F inanzkap i -
t a l einen e igenar t igen Cha rak t e r . Bei der Herausbi ldung sowohl der B a n k -
ais auch der Indus t r i emonopole spielte der nach Ungarn gerichtete K a p i t a l -
e x p o r t eine wicht ige Rolle, d e s h a l b hat te er na tür l i ch auch i m Zus t andekommen 
d e s F inanzkap i ta l s eine wich t ige Rolle. 
Als das ausländische F inanzkap i t a l d u r c h den Kap i t a l expor t mit e i n e m 
Beine in der Wir t scha f t U n g a r n s Fuss fass te , s tand es m i t dem anderen a u f 
d e m Boden se iner eigenen Volkswir tschaf t u n d investierte den aus der W i r t -
s c h a f t Ungarns he rausgepumpten Ex t rap ro f i t grösstenteils i m eigenen L a n d e . " 
D e r nach U n g a r n gerichtete Kapi ta lexpor t w a r solcherart n i c h t nur in U n g a r n 
d i e Grundlage der Herausb i ldung des Finanzkapi ta ls , sonde rn ergab auch i m 
expor t i e renden Lande, u n t e r den gegebenen Umständen in erster Reihe in 
Österreich,, e ine der Grundlagen zur Herausbi ldung des Finanzkapi ta ls . 
Die zwischen Österreich u n d Ungarn bes tehende halbkoloniale Verb indung 
bi ldete — wie bereits dargeste l l t wurde — als Folge des dualist ischen S y s t e m s 
z u r Zeit des a u f Grundlage des freien Wet tbewerbs s t ehenden Kap i t a l i smus 
f ü r Ungarn e ine engere Abhängigkei t , als die zwischen den Industr ie- und d e n 
Agrar ländern a u f Grund der Verbindungen auf dem W a r e n m a r k t e f u s s e n d e 
» a l t e « Abhängigkei t im al lgemeinen für d e n Agrarpar tner bedeutete . 
Als Folge dieser engen Abhängigkei t w u r d e n dadurch , dass das m o d e r n e 
E lement der kolonialen Verb indungen , der Kapi ta lexpor t entscheidend w u r d e , 
d a s sich herausbi ldende ungar ländische F inanzkapi ta l sowie die Tätigkeit des 
in te rna t iona len F inanzkapi ta l s in Ungarn, d a sie im Dua l i smus wurzelten, zur 
Personi f ika t ion des Dualismus. Ungarn wurde durch die au f Grund der » a l t e n « 
kolonialen Verbindungen bes t ehende halbkoloniale Abhängigkei t , durch die 
Wi rkungsk ra f t der kolonialen und feuda len Überreste, z u m monopola r t ig 
gesicherten Ausbeutungsgebie t für das s ich herausbi ldende österreichische 
F inanzkapi ta l . Die ausbeu tende Tätigkeit sowohl des n i c h t österreichischen 
ausländischen Finanzkapi ta l s , als auch des ungar ländischen F inanzkapi ta l s , 
bi ldet sich in Ungarn in entscheidendem Masse unter der Kontrol le des ös te r -
reichischen F inanzkapi ta l s , d u r c h seinen An te i l an dem aus Ungarn s t a m m e n -
den Profit h e r a u s . 
Dadurch , dass die auf d e m Kapi ta lexpor t fussenden Verbindungen e n t -
scheidend w u r d e n , geriet d a s import ierende Land im allgemeinen in engere 
Abhängigkei t , als durch die a l t e n kolonialen Verbindungen. I m Falle U n g a r n s 
bedeute te de r Umstand , dass dieses moderne Element de r Abhängigkeit zur 
Herrschaf t ge langte , nicht n u r deshalb eine engere Verb indung , weil es alle 
j e n e Unterdrückungs- und Ausbeutungsmögl ichkei ten der kolonialen A b h ä n -
gigkeit e rhöhte bezw, festigte, welche — teils i m Keime, tei ls schon in ihrer e n t -
wickelten F o r m — auch auf G r u n d der a l t en kolonialen Verbindungen b e s t a n -
den , und n i c h t nu r deshalb, weil sich das ungarländische F inanzkap i ta l d e m 
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österreichischen F inanzkap i t a l un te rgeordne t herausb i lde t , sondern auch 
deshalb, weil den grundlegenden In t e r e s sen der her rschenden Klassen sowohl 
Österreichs als auch Ungarns entsprechend, der nach U n g a r n gerichtete Kap i ta l -
export in ers ter Reihe der Beibehal tung u n d der Fes t igung des sich a u f Grund 
der al ten kolonialen Verbindungen herausgebi ldeten halbkolonialen Verhä l t -
nisses untergeordnet w u r d e . 
Das Interesse der herrschenden Klassen beider L ä n d e r kam d a d u r c h zum 
Ausdruck, dass der nach Ungarn ger ichtete Kapi ta lexpor t nicht zur F ö r d e r u n g 
der ungarländischen Indus t r ie , sondern in überwiegendem Teile zur kapi ta l i -
stischen Entwicklung des Grundbesitzes benu tz t wurde. I m Jahre 1901 schul-
dete Unga rn dem Aus länd an Le ihkap i ta l 5,02 Milliarden Kronen — nach 
welchem es jährl ich 360 Millionen K r o n e n Zinsen zah l te —, zu gleicher Zeit 
betrugen die Aktieninvest i t ionen des ausländischen Finanzkapi ta ls in U n g a r n 
0,73 Milliarden Kronen, von welchen 0,28 Milliarden auf E isenbahnen , 0,45 
Milliarden auf Bank- u n d industrielle Inves t i t ionen en t f ie len . Die H a u p t g l ä u -
biger Ungarns , das österreichische, das deutsche und das französische F inanz-
kapi tal s t anden Ungarn als Wucher-Finanzkapi ta l gegenüber . Der Wuche r -
Charakter des ausländischen F inanzkapi ta l s Ungarn gegenüber b e d e u t e t e 
zugleich, dass das F inanzkap i ta l in U n g a r n mi t seinen Hypo theka r - u n d S taa t s -
anleihen die feudale Bodenvertei lung fes t ig te und die poli t ische Macht des Gross-
grundbesi tzes konservierte. 
Das Verhältnis der ungar ländischen industriellen Invest i t ionen des aus-
ländischen Finanzkapi ta ls dem Leihkapi ta l gegenüber erhöhte sich zwar im 
letzten J a h r z e h n t des neunzehnten J a h r h u n d e r t s , doch n ich t einmal a n n ä h e r n d 
in solchem Masse, dass es den Wucher-Charakter des ausländischen F inanz-
kapitals Ungarn gegenüber geändert h ä t t e . 
Das nicht österreichische ausländische F inanzkap i ta l — insoferne es 
vom österreichischen Finanzkapi ta l unabhäng ig in U n g a r n eingedrungen war 
— wurde nicht durch das Ziel der Auf rech te rha l tung der »alten« kolonialen 
Verbindungen gebunden. Nach 1880 d r a n g jedoch n u r das deutsche Finanz-
kapi ta l in relat iv bedeu tendem Masse e in . Das deutsche F inanzkap i ta l war 
jedoch — seinen Interessen entsprechend — bestrebt , das zwischen Österreich 
und Ungarn bestehende halbkoloniale Verhäl tnis n icht zu zerstören, sondern 
zu fest igen. Es realisierte seinen Kap i t a l expor t in U n g a r n deshalb in entschei-
dendem Masse in Form von Leihkapi ta l — in vielen Fäl len wurde a u c h bei 
industriellen Invest i t ionen diese Form angewendet — u n d übe rnahm n u r in 
kleinem Masse Aktien von Indus t r ieun te rnehmungen . Gleichviel u m welches 
unmi t te lbare Investi t ionsgebiet sich hande l t e — U n g a r n geriet d u r c h den 
Kap i ta lexpor t in ein s te t s engeres Abhängigkei t sverhä l tn is auch v o m deut-
schen Finanzkapi ta l , ohne dass jedoch d u r c h die Zweiteilung der Abhängigke i t 
zwischen Österreich und Deutschland die halbkoloniale Abhängigkei t Ungarns 
Österreich gegenüber dadu rch geschwächt worden wäre . 
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Insoferiie das österreichische und sonstige ausländische Kapi ta l in die 
ungarländische Grossindustrie eingedrungen war , geschah dies in entscheiden-
d e m Masse du rch das Akt ienwesen. Um die J a h r h u n d e r t w e n d e waren von den 
2264 Unte rnehmungen der Grossindustrie (nur solche Betriebe in Betracht gezo-
gen, die mindes tens 20 Arbei ter beschäf t ig ten u n d elementare Kra f t verwen-
deten) ungefähr l ' / 5 in Form von Aktiengesellschaften tä t ig u n d diese beschäf-
t ig ten mehr als 2 ' /5 der grossindustriellen Arbei te rschaf t . Zu gleicher Zeit beschäf-
t ig ten die über % der Betr iebe verfügenden Einzelhandelsf i rmen kaum 2/5 
der grossindustriellen Arbei terschaf t , während das restliche 1/5 auf die in S taa t s -
e igentum bef indl ichen Betr iebe entfiel . N e b e n den S taa t sun te rnehmungen 
waren die bedeu tends ten Bet r iebe also in F o r m von Aktiengesellschaften t ä t i g 
u n d die Beteil igung des ausländischen Kapi ta l s erreichte in diesen Unte rneh-
mungen die grösste Verhäl tniszahl . 
Auch das österreichische Grosskapital verbre i te te sich in erster Reihe i m 
V e g e der Akt iengesel lschaf ten in der ungarländischen Grossindustrie. Sein 
»unmi t te lbarer« (d. h. ohne Beteil igung der ungarischen herrschenden Klassen 
bestehender) Interessenkreis in der ungar ländischen Fabr ik indust r ie nahm n a c h 
d e m Jahre 1880 weiter zu. Besonders in den neunziger J a h r e n , nachdem sich 
seine Verbindungen mit dem deutschen F inanzkap i t a l gefestigt ha t ten , b r i n g t 
es — angespornt auch von den durch die industr iefördernde ungarische Pol i t ik 
gebotenen Ext raprof i tmögl ichke i ten und von den das gemeinsame Zollgebiet 
bedrohenden polit ischen Ereignissen — eine ganze Reihe von Indus t r ieun te r -
nehmungen zus tande . Der Cha rak te r seiner Unte rnehmungen ä n d e r t sich j edoch 
in dieser Zeit. W e n n das österreichische Grosskapi tal vor den neunziger J a h r e n 
in Ungarn Fab r iken gründete , so verband es dies mit der Beschlagnahme von 
Rohstoffquel len und richtete sich nur zur gröberen Bearbei tung der Rohs tof fe 
e in . Die feinere Bearbei tung u n d die Aufa rbe i tung der Rohs tof fe — z. B. den 
Maschinenbau — behielt es seinen österreichischen Fabriken vo r . In den n e u n -
ziger Jahren en t s t ehen jedoch a n diesem bisher konsequent eingehaltenen, d e n 
kolonialen Markt interessen des österreichischen Grosskapitals dienenden P r in -
zip immer mehr Risse, denn die ungarländischen Prof i tmögl ichkei ten sind d e r a r t 
günst ig , dass das österreichische Finanzkapi ta l n ich t nur in der Metall industrie, 
sondern auch in der Text i l indust r ie Un te rnehmungen in U n g a r n gründet . E i n 
bedeutender Teil der durch das österreichische F inanzkap i ta l gegründeten 
neuen Indus t r i eun te rnehmungen ents teht in F o r m von Zwillings- oder Fil ial-
fabr iken, d. h . das österreichische Un te rnehmen oder der Un te rnehmer h a t t e n 
auch in Österreich eine ähnliche Fabr ik in Be t r i eb . Die Schaf fung eines U n t e r -
nehmens von diesem Typ schuf f ü r die En twick lung der heimischen Grossindu-
str ie nur beschränk te Möglichkeiten, da sich ihre Produkt ion ausschliesslich au f 
den ungarländischen B innenmark t beschränkte u n d der Weg zu ihrer En twick-
lung in Wel tmark tmasss t äben von vornherein versperr t war . Scheinbar gaben 
sie dem Begriff des »selbständigen« ungarischen Zollgebietes Ausdruck, weil 
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sie auf dem gegebenen Fabr ika t ionsgebie te das ungarländische Monopol der 
ausländischen Fabr ikindustr ie abschaf ten ; in Wirklichkeit ers t reckte sich die 
»Selbständigkei t« bloss auf den B i n n e n m a r k t , denn das interessierte aus-
ländische Kap i t a l sorgte da fü r , dass sie ausserha lb der Grenzen Ungarns nicht 
als Konkur r en t en auf t re ten . 
I n unserer Epoche erreichten auch die Ausmasse der durch das österrei-
chische F inanzkap i t a l geschaffenen U n t e r n e h m u n g e n nicht die Ausmasse der 
f r ü h e r gegründeten Unte rnehmungen . Das gesamte S t a m m k a p i t a l der in die 
In te ressensphäre der Rotschi ld-Credi t -Anstal t gehörenden und bereits vor 1867 
en t s t andenen u n d inzwischen riesig angewachsenen Unte rnehmungen (Berg-
werke und Eisenwerk der Österreichisch-Ungarischen S taa t s -Eisenbahnge-
sel lschaft , Kohlenbergwerke u n d Schiffswerf t der Donau Dampf Schif fahr ts 
Gesellschaft , Allgemeine Gasindustr ie Gesellschaft) , welches im J a h r e 1900 fas t 
100 Millionen Kronen betrug, war fast eben so hoch, als jenes der in den J a h r e n 
1880 —1900, d u r c h das »unmit te lbare« Eindr ingen des österreichischen Finanz-
kap i t a l s geschaffenen 44 Un te rnehmungen . 
I m Jah re 1900 entfielen auf das S t a m m k a p i t a l des »unmittelbaren« ungar -
ländischen fabrikindustr iel len Anteiles des österreichischen F inanzkapi ta l s 
( n a c h unvol ls tändigen Daten) 190,17 Millionen Kronen. Obzwar diese S u m m e 
als absoluter W e r t die »unmi t t e lba ren« Inves t i t ionen des Jah res 1880 über t r a f , 
s a n k der re la t ive Anteil der »unmi t te lba ren« Inves t i t ionen des österreichischen 
F inanzkapi ta l s a n dem Gesamt-S ta inmkapi ta l der ungarländischen Akt ien-
Fabr ik indus t r i e von 58 v. H . im J a h r e 1880 bis zum Jahre 1900 auf 27 v. H . 
Dieser Gebietsverlust , den das österreichische F inanzkap i t a l auf dem 
Gebie te der «unmit te lbaren» Inves t i t ionen er l i t t , war teilweise eine Folge 
davon , dass sich mi t der Herausbi ldung des Finanzkapi ta ls das Verhäl tnis 
zwischen dem österreichischen u n d dem mit i hm verbundenen sonstigen — 
hauptsächl ich deutschen und französischen — Grosskapital änder te . Von der 
zweiten Häl f te der achtziger J a h r e an s inkt das österreichische Grosskapi ta l 
— auf Grund des Gesetzes der ungleichen Entwicklung des Kapi ta l i smus — 
neben dem sich viel rapider entwickelnden deutschen und französischen Gross-
kap i t a l vom gleichgestellten P a r t n e r immer m e h r in die Rolle des schwächeren , 
ve rbünde ten Satell i ten herab. Der aus der kolonialen Ausbeu tung U n g a r n s 
s t a m m e n d e Prof i t genügte nicht mehr , u m in seinen österreichischen F a b r i k e n 
die Produkt ion in demselben Masse zu erweitern, als der Markt der Monarchie 
anwuchs und u m seinen ungarländischen kolonialen Warenmark t en tsprechend 
ausnu tzen zu können . Das österreichische Grosskapi ta l geriet daher in immer 
engere Abhängigkei t von dem in der österreichischen Fabr ik indust r ie sich aus-
bre i tenden ausländischen, hauptsächl ich deu tschen Finanzkapi ta l und konn t e 
zu gleicher Zeit das vom österreichischen unabhängige Eindr ingen des west-
lichen F inanzkapi ta l s nach Unga rn nicht ve rh indern . Das sich herausbi ldende 
deu t sche und französische F inanzkap i ta l liess immer häufiger unberücks ich t ig t , 
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dass die Ausbeu tung Ungarns ein Monopol des österreichischen Grosskap i ta l s 
is t , und begann das Land als sein eigenes Ausbeutungsgebie t zu b e t r a c h t e n . 
Dies k a m in der Beschlagnahme der Rohstoffquel len — Kohlenbergwerke , 
Eisenerzlager, Goldgruben, Wälder —, in der hochgradigen En te ignung de r 
industriellen Grunds tof fe u n d der elektrischen Energieerzeugung zum A u s d r u c k , 
als das ausländische F inanzkap i ta l vom österreichischen F inanzkap i t a l u n a b -
hängig seine eigenen Wege ging, und dies wiederholte sich auch auf ande ren 
Gebieten der ungar ländischen Grossindustr ie . 
Bis 1900 entf ielen auf die »unmi t te lbaren« ungarländischen grossindustr ie l -
len Anteile des nicht österreichischen ausländischen Finanzkapi ta ls , e b e n -
falls auf Grund unvol ls tändiger Daten , 104,55 Millionen Kronen S t a m m k a p i t a l . 
I m Endergebnis ers t reckte sich im Jahre 1900 der »unmi t te lbare« I n t e r e s s e n -
kreis des österreichischen und sonstigen ausländischen Kapi ta ls auf 41,9 v . H . 
des Gesamts tammkapi ta l s der ungar ländischen Akt ien-Fabr ik indus t r i e . 
Alle diese grossindustriellen Unte rnehmungen , an welchen die ungar i -
schen herrschenden Klassen grösstenteils übe rhaup t nicht, in e inze lnen 
Fällen aber n u r in ganz unbedeu tendem Masse beteiligt waren, b i lde ten 
die Grundlage zur Herausbi ldung und zum Er s t a rken des aus ländischen 
F inanzkapi ta l s . 
Das österreichische Grosskapital d rang nach 1867 nicht nur » u n m i t t e l -
ba r« in die ungar ländische Grossindustrie ein, sondern es gründete auch U n t e r -
nehmungen, an denen es mi t den ungarischen herrschenden Klassen gemein-
sam interessiert war . In den J a h r e n 1867—1890 k a m es jedoch — obzwar dieser 
Weg der grossindustriellen Unte rnehmungen der In teressengemeinschaf t d e r 
österreichischen Bourgeoisie und der ungarischen herrschenden Klassen a m 
meis ten entsprach — nur spärlich zu solchen Gründungen . Eine G r u n d b e d i n g u n g 
zum Zus tandekommen gemeinsamer Un te rnehmungen war nämlich im allge-
meinen, dass auf den gegebenen Gebieten der ungarländischen Gross indus t r ie 
die Unte rnehmungen der ungarischen Grossbourgeoisie einen solchen G r a d 
der Konzent ra t ion der Produkt ion erreichen, welcher das österreichische F i n a n z -
kap i ta l zur Sicherung seiner ungarländischen Posit ion bewegt. E i n Teil der 
industriellen Un te rnehmungen der ungarischen Grossbourgeoisie e r s t a r k t e im 
Laufe der achtziger J a h r e und ihre Konkur renz wurde ers t vom E n d e der acht -
ziger J a h r e an in der ganzen Monarchie füh lba r . 
Die gemeinsamen Unte rnehmungen des österreichischen und des unga-
rischen Grosskapitals kamen in zweierlei Fo rmen zus tande : das österreichi-
sche F inanzkap i ta l g ründe te die Un te rnehmung en tweder gemeinsam mi t dem 
ungarischen grossindustriellen Kapi ta l , mi t Ausschluss der Beteil igung der 
ungar ländischen monopolist ischen Grossbanken, oder es war die in die In t e -
ressensphäre des österreichischen Finanzkapi ta l s gehörende oder u n t e r dessen 
Einf luss s tehende ungar ländische monopolistische Grossbank die Gründer in 
der U n t e r n e h m u n g . 
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Im ersteren Falle war das F inanzkapi ta l ausschliesslich ausländisch — 
ihr ungarländischer industriel ler Anteil hingegen teilweise Anteil der ungar i -
schen Grossbourgeoisie. Diese Form der Un te rnehmung wurde dadu rch bedeu-
tend , dass das österreichische F inanzkap i ta l bes t rebt war , die kolonialen Über-
reste zu konservieren. Zugleich übte es auf die En twick lung der aus der unga-
rischen grossindustriellen Bourgeoisie en ts tehenden Finanzoligarchie und so 
mi t te lbar auf die Entwick lung des ungar ländischen F inanzkapi ta l s eine bedeu-
t ende Wi rkung aus . 
Im J a h r e 1900 entfielen auf das S t ammkap i t a l der gemeinsamen Unter-
nehmungen des ausländischen Finanzkapi ta ls und der ungarischen grossin-
dustriellen Bourgeoisie 128,05 Millionen Kronen , ungefähr 18,2 v . H . des gesamten 
S tammkapi ta l s der ungarländischen grossindustriellen Aktiengesel lschaften. 
Ein sehr bedeutender Teil der Grossindustrie Ungarns gehörte daher in 
die Interessensphäre des ausländischen, in erster Reihe österreichischen F inanz-
kapitals . In einzelnen Industriezweigen, besonders in der Eisenerzeugung, im 
Kohlenbergbau und in der Energieerzeugung wuchsen die Kapi ta le der grössten 
Un te rnehmungen und die Indust r iemonopole mit den österreichischen oder 
sonstigen ausländischen Bankmonopolen zusammen. Von den österreichischen 
Grossbanken h a t t e n der Wiener Bankverein an 96,04 Millionen, die Boden-
credi t -Anstal t u n d die Credi t-Anstal t an 104,89 Millionen, die Anglo-Österreichi-
sche Bank u n d die Union B a n k an 14,88 Millionen Kronen S t ammkap i t a l 
repräsent ierenden ungar ländischen Indus t r i eun te rnehmungen unmi t t e lba ren 
oder mi t te lbaren Anteil . Das sich unmi t te lbar verbre i tende österreichische 
u n d ausländische Finanzkapi ta l , sowie die gemeinsamen Unte rnehmungen des 
österreichischen F inankapi ta l s und der ungarischen Grossbourgeoisie h a t t e n 
mi t insgesamt 422,7 Millionen Kronen S tammkap i t a l (60,1 v. H.) den grössten 
Teil der Rohs tof fque l len , der industriel len Grundstoff - und der Energie-
produkt ion Ungarns in ihren Händen . Von den 422,7 Millionen Kronen en t -
fielen auf das S t ammkap i t a l der mit der Beschlagnahme der Rohstof fquel len 
ve rbundenen Un te rnehmungen ungefähr 65 v. H. , auf Elektr iz i tä ts- und Gas-
werke 14 v. H. , auf Metallwaren- und Maschinenfabriken 9 v. H. , auf sämtl iche 
übrigen Industr iezweige 12 v. H . Im Jah re 1899 war der Anteil an der heimischen 
Kohlenförderung folgender : in die unmit te lbare Interessenshpäre des österreichi-
schen Finanzkapi ta ls gehörende Bergwerksunternehmungen 26 v. H. , unmit te l -
ba re Unte rnehmungen des französischen Finanzkapi ta l s 17 v. H. , gemeinsame 
Unte rnehmungen des österreichischen Finanzkapi ta ls und der ungarischen 
Bourgeoisie 42 v. H . Zu gleicher Zeit l ieferten diese drei Typen von Unte r -
nehmungen mi t ausländischer Beteiligung 65,6 v . H . der Roheisenprodukt ion , 
64,4 v. H . der S tahlprodukt ion und ve r füg ten über 68 v. H. des Hohl raumes 
der Hochöfen, über 73,1 v. H . der in der Eisenindustr ie verwendeten mechani-
schen Krä f t e . Das grösste Indus t r i ekombina t Ungarns , die 16,500 Arbei ter 
beschäf t igenden Werke u n d Gruben in Resica (Resita) der Österreichisch-
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Ungarischen Staatse isenbahn Gesellschaft gehörte in die unmi t te lbare Interessen-
sphäre des österreichischen Finanzkapi ta ls , das Kombina t des R imamurány-
Sa lgó ta r jáner Eisenwerkes mit 10 800 Arbei tern in die gemeinsame Interessen-
sphäre des deutsch österreichischen Finanzkapi ta ls und der ungarischen 
Bourgeoisie. 
E ine zweite F o r m des Zus tandekommens gemeinsamer fabr ikindustr ie l ler 
Unte rnehmungen des österreichischen und des ungarischen F inanzkapi ta l s 
war die Herausbi ldung des fabrikindustr iel len Interessenkreises der in den 
Interessenkreis des österreichischen Finanzkapi ta ls gehörenden bezw. un te r 
dessen Einf luss s tehenden monopolist ischen Grossbanken. Dies bedeu te te gleich-
zeitig den Weg der Herausbi ldung des ungarländischen (österreichisch—unga-
rischen) Finanzkapi ta ls . 
I n dieser R ich tung gelangten die beiden monopolist ischen Grossbanken 
des ungarländischen Kredi tsys tems, die Ungarische Allgemeine Credi tbank 
und die Pes ter Ungarische Commercial Bank a m weitesten ; durch gemein-
same industrielle Antei le schlössen sich ihnen die Ungarische Escompte- und 
Wechsler-Bank, die Vaterländische B a n k und die Ungarische B a n k fü r Indus t r i e 
und H a n d e l an, mit Antei len an Indus t r i eun te rnehmungen mi t insgesamt 120,00 
Millionen Kronen S tammkapi t a l , d. s. ungefähr 17,2 v . H. des gesamten S t a m m -
kapitals der ungarländischen Akt ien- Indus t r ieun te rnehmungen . 
Von den ungarländischen Grossbanken verbrei ter te die in die Interessen-
sphäre der österreichischen Rotschilds und der Credit-Anstal t gehörende Ungari-
sche Allgemeine Credi tbank am f rühes t en — bereits zu Beginn der achtzieger 
J a h r e — stet ig ihren Antei l an ungar ländischen Indus t r i eun te rnehmungen . Bis 
zur J a h r h u n d e r t w e n d e bildet sich in Gemeinschaft mi t dem deutschen Finanz-
kapi ta l der Maschinenfabriks-Konzern der Ungarischen Allgemeinen Credit-
bank heraus , der die grössten Maschinenfabr iken Ungarns umfass t , ein S t amm-
kapi ta l von 33,1 Millionen Kronen repräsent ier t und mehr als 10 000 Arbei ter 
beschäf t ig t ; ihr Lebensmit te l indust r ie-Konzern repräsent ier t ein S t amm-
kapi ta l von 24,93 Millionen Kronen u n d ihr Konzern in der chemischen Indus t r ie 
6,5 Millionen Kronen S tammkapi t a l . Das S tammkap i t a l aller industr iel ler 
Beteil igungen der Ung. Alig. Credi tbank belief sich auf insgesamt 67,7 Millionen 
Kronen . Die Ung. Alig. Credi tbank als Bankmonopol war mit den in terna t ionalen 
f inanzkapital is t ischen Organisat ionen der Elektroindustr ie , der Waffenfabr i -
kat ion u n d der Sprengstoff industr ie , dem österreichisch—ungarischen Zucker-
kartell u n d dem ungarländischen Mühlenkartel l verwachsen und schuf die 
Konzern-Form der industriellen Monopole. 
Der Expansion der Ung. Alig. Credi tbank auf dem Gebiete der Gross-
industr ie folgte die Pes te r Ungarische Commercial Bank erst vom Jah re 1890 
an. I h r Interessenkreis erstreckte sich u m die J a h r h u n d e r t w e n d e auf dreizehn, 
verschiedenen Industriezweigen angehörenden Un te rnehmungen mit einem 
S t a m m k a p i t a l von insgesamt 35,6 Millionen Kronen , grösstenteils gemeinsam 
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m i t österreichischen, in kleinerem Teile mi t deutschem Finanzkapi ta l . Das 
Bankmonopo l verwuchs mit dem österreichisch-ungarischen Petroleum- u n d 
d e m Kuns tdünger -Kar te l l , sowie mi t dem ungar ländischen Mühlen- und Ziegel-
kar te l l . Die Ungarische Escompte- und Wechsler-Bank, die Vater ländische 
B a n k und die Ungarische B a n k f ü r Indus t r i e und Handel fass ten auf dem 
Gebiete der heimischen Grossindustrie hauptsäch l ich durch gemeinsame Beteili-
gungen mit der Ung. Alig. Cred i tbank u n d der Pester Ung. Commercial B a n k 
F u s s . Ihre selbständigen, jedoch mi t dem ausländischen F inanzkap i t a l gemein-
s a m e n Beteil igungen erstreckten sich bloss auf acht Un te rnehmungen mi t 
insgesamt 20,2 Millionen Kronen S t ammkap i t a l . 
Von den diversen Wegen des Eindr ingens des ausländischen Kap i t a l s 
in die Industr ie is t f ü r unsere Epoche das Eindr ingen im Wege der heimischen 
Bankmonopole das chrakterist ische ; dies ist der Weg der wei teren Entwick lung , 
de r Haup tweg des Zusammenwachsens der ungar ländischen B a n k - und Indus t r ie -
monopole , der Herausbi ldung des in Abhängigkei t vom ausländischen F inanz-
kap i t a l s tehenden ungarländischen F inanzkap i ta l s und der Finanzol igarchie . 
I n der Herausbi ldung des ungar ländischen Finanzkapi ta ls h a t t e n — wie 
al lgemein in der Herausbi ldung des F inanzkap i ta l s — die einen ausserordent l ich 
h o h e n Profit e in t ragenden sogenannten Gründungsgeschäf te eine wichtige Rolle . 
Be i derart igen Geschäf ten be t rug der Gewinn der Bank nicht n u r die den durch-
schni t t l ichen Zinssatz bes t immende usuelle Prof i t ra te der Bankgeschäf te , 
sondern er erreichte und über t raf sogar in den meis ten Fällen die allgemeine P ro f i t -
r a t e — wie dies das Archivmater ia l der B a n k e n beweist. Die »Gründungs«-
u n d die mi t den Indus t r i eun te rnehmungen abgeschlossenen Kred i tgeschäf te 
— letztere w u r d e n meistens ebenfa l l s als G r ü n d u n g s g e s c h ä f t e abgewickel t — 
waren bereits das F inanzkapi ta l charakter is ierende Geschäfte , die aus dem 
Bankmonopol herauswuchsen. 
Das kapital ist ische Kredi t sys tem, das sich auf einer niedrigeren S tu f e 
der Entwicklung aus dem Wucher herausgebi ldet hat te , schlug — n a c h d e m es 
im F inanzkap i ta l den höchsten Grad seiner En twick lung erreicht h a t t e — wieder 
i n den Wucher u m . Früher h a t t e das kapi tal is t ische Kred i t sys tem eine dem 
P r o d u k t i v k a p i t a l untergeordnete Rolle — auf d e m Niveau des F inanzkap i t a l s 
wird ihm aber das P roduk t ivkap i t a l un te rgeordne t und es enteignet sich die 
Ergebnisse der gesellschaftlichen Produkt ion . 
Mit der Herausbi ldung der finanzkapitalistischen Geschäf te der B a n k -
monopole k o m m e n gleichzeitig zwischen ihnen und den Indus t r iemonopolen 
enge , gegenseitige persönliche Verbindungen zus tande . Bis z u m Ende unserer 
Epoche , in diesem Anfangss tad ium der Herausb i ldung des heimischen F inanz-
kapi ta l s , sassen in den Direkt ionen der Bankmonopole einige führende Mit-
glieder des ungarischen Grossindustr ie-Kapi ta ls , zu gleicher Zeit erhielten 
j e d o c h in ihren Un te rnehmungen die F ü h r e r der Grossbanken keinen P l a t z ; 
das heisst, während ein enger Kreis der ungar ischen grossindustriellen K a p i t a -
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l isten, als einflussreiche Akt ionäre der Bankmonopole a m Profit der Gründungs -
geschäfte Anteil h a t t e n , h a t t e n die übrigen Kapi ta l i s ten der heimischen Bank-
monopole an den Profi ten aus den Unte rnehmungen dieser grossindustriellen 
Kapi ta l i s ten keinen Anteil , der in engerem Sinne genommene Einf luss der 
Bankmonopole ers t reckte sich auf diese wenigen Unte rnehmungen n i c h t . Die, 
über eine vom Bankmonopo l unabhängige grossindustrielle Basis ve r fügende 
Finanzoligarchie, sass mi t den Vertretern des Bankkap i ta l s zusammen in den 
Direktionen der in die Interessensphäre der Bankmonopole gelangten Un te r -
nehmungen . Sie h a t t e n an den Gründungsgeschäf ten u n d am Profit de r in die 
In teressensphäre der Bankmonopole gelangten Unte rnehmungen auf zweierlei 
Weise Anteil : als Akt ionär der Bank, im Wege der durch die B a n k ausge-
schüt te ten Dividende und als Pa r tne r der Bank , durch den in den Gründungs -
geschäften übernommenen unmi t te lbaren Antei l . In den f inanzkapital is t ischen 
Geschäf ten verschwand fas t der Anteil der Bank of t — j a sogar meis tens — 
neben dem Anteil solcher und ähnlicher P a r t n e r . Die Dividende der in die In te -
ressensphäre des Bankmonopols gehörenden Indus t r i eun te rnehmungen u n d der 
hohe Profit der Gründungsgeschäf te e rhöhte in den meisten Fällen n u r in 
bescheidenem Masse den Profi t der Bank , er wurde grösstenteils u n m i t t e l b a r 
von den führenden Akt ionären der Bank , als Pa r tne rn der Bank e ingeheimst . 
Die sich herausbi ldende Finanzoligarchie schloss auf diese Weise aus der Teil-
nahme am Profi t der Gründungsgeschäf te alle jene aus, die nicht zu ihren Kreisen 
gehörten. 
Aus obigem folgt, dass das Zusammenwachsen des Kapi ta l s der monopol i -
stischen Grossbanken und der Indus t r i eun te rnehmungen so vor sich ging, dass 
das, das tät ige Indus t r i ekap i t a l widerspiegelnde, durch die Aktien repräsen t ie r te 
fiktive Kapi ta l en tweder zu einem Teile des Bankkap i t a l s wurde, oder n u r 
un te r die Verfügung des Bankkapi ta l s geriet , d. h. n icht Teil des B a n k k a p i t a l s 
wurde . Es ist daher keine unbedingte Eigenschaf t des Finanzkapi ta ls , dass es 
als zinsentragendes Geldkapi ta l pr imär placier t wird, sondern es s teh t berei ts 
ursprünglich in der Form von fiktivem Kap i t a l dem Bankkap i ta l gegenüber 
und k a n n sich nur beschränkt , nicht aber nach dem Belieben des E igen tümer s , 
wieder in Geldkapi ta l rückverwandeln. 
Ebenfal ls aus obigem folgt, dass — obzwar die Grossindustrie in s te t s 
s teigendem Masse in Abhängigkei t vom Bankkap i t a l geriet — dies n icht gleich-
zeitig bedeute te , dass die grössten industriel len Kapi ta l i s ten in Abhängigke i t 
von den Bankkapi ta l i s ten geraten ; im Gegenteil, so wie das Kap i t a l selbst 
immer mehr zum F inanzkap i t a l wird, so vereinigt die Finanzoligarchie immer 
mehr im Wege der Her r schaf t über das Bankkap i t a l die Herrschaft ü b e r das 
nat ionale Gesamtkapi ta l . 
Auf das S t a m m k a p i t a l der Un te rnehmungen der ü b e r eine von den Bank-
monopolen unabhängige grossindustrielle Basis ver fügenden , jedoch a m Profi t 
des F inanzkapi ta l s betei l igten Finanzoligarchie entfielen 32,12 Millionen K r o n e n , 
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4,6 v . H . des gesamten S tammkap i t a l s der ungar länd ischen Akt ien- Indus t r ie 
Unternehmungen. Der bedeu tends te unter diesen war der Lebensmit te l industr ie-
Konzern der H a t v a n y - D e u t s c h mi t einem S t a m m k a p i t a l von 13 Millionen 
K r o n e n . In die Reihe dieser Un te rnehmungen gehör te auch ein Teil der Buda-
pes te r Grossmühlen. 
Das vom F inanzkap i t a l bisher Gesagte zusammenfassend kann festge-
s te l l t werden, dass im Jahre 1900 der Anteil der diversen finanzkapitalistischen 
G r u p p e n am gesamten S t a m m k a p i t a l der ungar ländischen grossindustriellen 
Unte rnehmungen 81,9 v. H . be t rug . Von den übrigen 18,1 v . H . entfielen 4,7 
v . H . auf die s taa t l ichen Eisen- und Maschinenfabriken, welche als Mitglieder 
des Eisenkartells monopolistische Unte rnehmungen waren, und 13,4 v . H . auf 
die vom F inanzkap i t a l unabhängigen Unte rnehmungen der ungarischen Gross-
u n d Mittelbourgeoisie. Die le tz tere Gruppe bes t and in ihrer Mehrheit aus Unter -
nehmungen mit e inem S tammkap i t a l un te r 1 Million Kronen , hauptsächl ich 
aus zu den Mühlen-, Ziegelei-, Maschinen- u n d Vervielfäl t igungsindustr ien 
gehörenden Unte rnehmungen mit tel industr ie l len Charakters . 
Die unmi t t e lba re und mi t te lbare In teressensphäre des ausländischen 
Finanzkapi ta ls ers t reckte sich auf 77,3 v. H . des gesamten S tammkapi ta l s der 
heimischen, in der Form von Aktiengesel lschaften tä t igen grossindustriellen 
Un te rnehmungen , in diesem R a h m e n die »unmi t te lbare« Interessensphäre des 
ausländischen F inanzkap i ta l s au f 41,9 v . H. , die In teressensphäre der ungar-
ländischen Finanzoligarchie a u f 40 v. H. , die In teressensphäre der ungarischen 
Bourgeoisie im allgemeinen au f 58,1 v. H . 
Der Grossteil der vom Finanzkapi ta l unabhängigen grossindustriellen 
Un te rnehmungen der ungarischen Bourgeoisie — ziffernmässig ungefähr 1400 — 
waren nicht als Aktien-Gesellschaften, sondern als Einzelhandels-Unterneh-
mungen tä t ig . U n t e r diesen fungier ten in zwar relat iv kleiner Anzahl doch mi t 
bedeutendem Arbe i te rs tand u n d bedeutendem s tehendem K a p i t a l die in Form 
von Einze lhandels -Unternehmungen tä t igen Betr iebe der Finanzoligarchie sowie 
de r Grossbourgeoisie. Der überwiegende Teil der Einzelhandels-Unter-
nehmungen (mit einem Arbe i te rs tand von 20—100) be fand sich in unserer 
Epoche in individuellem E i g e n t u m der sehr rasch e rs ta rkenden mit tel-
industriellen Bourgeoisie. 
Wenn wir die Verteilung der Grossindustrie Ungarns nach Unternehmungs-
fo rmen und nach Kapi ta lbetei l igungen be t r ach t en , kann festgestell t werden, 
dass ein sehr bedeu tender Teil der Un te rnehmungen die Grundlage zur Heraus-
bi ldung des ausländischen, in erster Reihe des österreichischen Finanzkapi ta ls 
bi ldete . Dieser Ums tand war ebenso eine Folge dessen, dass der aus dem halb-
kolonialen Verhäl tnis zwischen Österreich u n d Ungarn fliessende neue, auf dem 
Kapi ta lexpor t fussende wir tschaf t l iche I n h a l t auf dem Boden der »al ten« 
kolonialen und feudalen Über res te grundlegend wurde, wie auch der U m s t a n d , 
dass das ungarländische F inanzkapi ta l , das sich mit dem österreichischen und 
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d e m sonstigen ausländischen F inanzkap i ta l ve rbunden , dem österreichischen 
F inanzkap i t a l untergeordnet herausbi ldet , der Vermit t ler der in ers ter Reihe 
den Interessen des Grundbesi tzes dienenden ausländischen Dar lehenkapi ta l s , 
der Staatsanle ihen u n d der Hypo theka rda r l ehen ist. 
Eine der Haup tg rund lagen der Herausbi ldung u n d des E r s t a rkens des 
ungarländischen Finanzkapi ta ls war sein mi t dem ausländischen F inanzkap i t a l 
bes tehendes untergeordnetes Bündnisverhä l tn is . Zu gleicher Zeit h a t jedoch 
das ausländische F inanzkap i t a l — seinen eigenen Interessen entsprechend — 
die Entwick lung des ungar ländischen Finanzkapi ta ls beeinflusst , was auch 
darin zum Ausdruck kam, dass bis zur J a h r h u n d e r t w e n d e der grossindustriel le 
Interessenkreis des ungarländischen Finanzkapi ta l s sowohl h inter dem »unmi t t e l -
baren« ungarländischen Interessenkreis des ausländischen Finanzkapi ta l s , als 
auch h in te r den vom Finanzkapi ta l unabhängigen Beteil igungen der ungar ischen 
Gross- u n d Mittelbourgeoisie — dem auch die in individuellem E i g e n t u m 
befindlichen Unte rnehmungen zuzuzählen sind — weit zurückblieb. Das ungar-
ländische F inanzkapi ta l wurde bis zur J ah rhunde r twende in der ungar ländischen 
Fabr ik indus t r i e nicht vorherrschend. 
Die Arbeiterklasse und ihre Lage 
I m letzten J ah rzehn t des neunzehnten J a h r h u n d e r t s ers tarkt im Zusam-
menhang mit der beschleunigten Entwicklung der Fabr ik indus t r ie u n d des 
Bergbaus die ungarländische Arbei te rschaf t der Grossbetriebe, ihre Organi-
siertheit n immt zu und es erhöht sich ihr wirtschaft l icher und politischer K a m p f 
gegen die mit der Herausbi ldung des Monopolkapital ismus sich verschär fende 
Unte rd rückung und Ausbeutung . 
Das Ers ta rken der ungarländischen Arbei terschaf t der Grossbetr iebe k a m 
unter anderem in der raschen Z u n a h m e ihrer Gesamtzahl zum Ausdruck . Die 
Zahl der in der Indust r ie und im Bergbau nicht selbständig tä t igen Arbei ter 
stieg in der Zeit von 1880 bis 1890 von 408 000 auf 478 801, dann bis 1900 auf 
700 597, d. h. 3,5mal rascher als die Gesamtbevölkerung. Zu gleicher Zeit 
e rhöhte sich die Zahl der in den Grossbetr ieben ta tsächl ich arbei tenden W e r k -
tä t igen von 110 000 im J a h r e 1880 bis 1890 auf 156 581, bis 1898 auf 305 254, 
und sank dann infolge der einsetzenden Überprodukt ionskr ise im J a h r e 1900 
auf 281 416. Auf Grund der über die Arbeitslosen zur Verfügung s tehenden 
unvolls tändigen und lückenhaf ten D a t e n kann die Gesamtzahl der Arbei ter -
schaf t der Grossbetriebe im Jah re 1890 auf 160—170 000, im Jah re 1898 auf 
320—330 000 geschätzt werden. 
I m Hinblick auf die wir tschaft l iche und politische K r a f t der Arbei terklasse 
ist es von grosser Wicht igkei t , in welchem Masse sie sich in einzelnen Betr ieben, 
in einzelnen Industriezweigen u n d auf einzelnen Gebieten des Landes konzen-
t r ier t . Die Konzent ra t ion der ungar ländischen Arbei terschaf t der Grossbetr iebe 
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war der eigenart igen Entwicklung der ungar ländischen Fabr ik indus t r ie en t -
sprechend in allen drei Beziehungen sehr bedeutend . 
Im J a h r e 1900 überstieg der Arbe i te r s tand von 96 Betr ieben 500, bezw. 
von 41 Betr ieben den Arbei ters tand von 1000 Köpfen, was 39 bezw. 25,9 v. H . 
der Arbei terschaf t der Grossbetriebe en tspr ich t . 
Terr i torial konzentr ier te sich die Arbei terschaf t der Grossbetriebe in 
Budapes t u n d in den neunziger Jahren in den mit Budapes t gemeinsam zu 
einem grossindustriellem Z e n t r u m sich entwickelnden Gemeinden in der Umge-
bung von Budapes t . Im J a h r e 1900 be t r äg t die Arbeiterzahl der Grossbetriebe 
in Budapes t u n d Umgebung 73 675, d. s. 27,5 v . H . des ganzen Landes . In 23 
Betr ieben mi t j e mehr als 500 Arbei tern waren 25 695 Arbeiter beschäf t ig t , in 
10 mit je m e h r als 1000 Arbei te rn 16 868. 
Die in den Schranken der kolonialen und feudalen Überres te sich ent -
wickelnde ungarländische Fabr ik indus t r ie schuf keine Grundlage zur Heraus-
bi ldung eines zweiten, dem Budapester ähnl ichen industriellen Zen t rums . Buda-
pest und seine Umgebung repräsent ier ten im mächtigen Agrargür te l der Tief-
ebene, Transdanubiens und des südlichen Gebietes sozusagen ganz allein die 
Grossindustrie, und neben ihr blieben auch die Provinzs tädte des Gürtels — mit 
wenigen Ausnahmen (Pécs u n d Győr) — agrarische Handels- u n d gewerbliche 
Kleinproduzenten-Städte . Mit der rap iden Zunahme der Budapes t e r Gross-
industr ie wurde die Teilung zwischen industr iel len und Agrargebiet , der Gegen-
satz zwischen S t a d t und Dorf immer schärfer ; dazu kam noch, dass die Werk-
tä t igen des Dorfes neben dem Grossgrundbesitz und dem ungarischen Gross-
kapi ta l auch v o m österreichischen und sonstigen ausländischen Grosskapi tal 
ausgebeute t wurden . Die Grossindustrie an sich war jedoch in Budapes t bei 
weitem nicht von so grossem Ausmasse, als es sich im Verhältnis zur Entwick lung 
der Grossindustrie im ganzen Lande zeigte. In Budapes t entfielen im J a h r e 1900 
auf 1000 E inwohner 93 Indust r iearbei ter gegenüber 16 im ganzen Lande , hingegen 
be t rug die durchschnit t l iche Zahl (auf das ganze Land berechnet) in Deutschland 69. 
In der Provinz konzentr ier te sich die Arbei terschaft der Grossbetr iebe 
in erster Reihe auf den Nat ional i tä tengebie ten , auf den an Bergwerksprodukten 
u n d Holz reichen Gebieten der Kohlengruben und Eisenwerke. I n 73 Provinz-
betr ieben b e t r u g der Arbei ters tand mehr als 500, bezw. in 31 Betr ieben mehr 
als 1000. Nach Budapest s ind besonders die S täd te in den von Nat iona l i t ä ten 
bewohnten Gebieten : Pozsony (Bratislava), Selmecbánya (Banská Stiavnica), 
Arad , Temesvár (Timisoara), Kolozsvár (Cluj) und Fiume (Rijeka) bedeu tendere 
grossindustrielle Zentren der Provinz. Nach approximat iven Berechnungen 
waren unge fäh r 40—50 v. H . der grossindustriellen Arbei terschaf t in den von 
Nat iona l i t ä t en bewohnten Gebieten t ä t ig , wo selbst in den Schranken der natio-
nalen Unte rdrückung einzelne Städte zu grossindustriellen Zentren, zu wichtigen 
P u n k t e n der Arbeiterbewegung, der na t iona len Bewegungen, der politischen 
u n d kulturel len Entwicklung wurden. 
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Die Einwohnerschaf t der S tädte ve rmehr t sich in den J a h r e n 1880 —1900 
im ganzen Lande durchschni t t l ich viermal so rasch, als in den vorhergehenden 
Epochen, was in entscheidendem Masse der beschleunigten grossindustriel len 
Entwicklung zuzuschreiben ist. Die Abwanderung der Arbei t skräf te vom Dorf 
in die S t ad t wird in ers ter Reihe durch die — in den Schranken der kolonialen 
und feudalen Überres te sich vollziehende — En twick lung der Grossindustr ie 
ermöglicht und dies bes t immte in einem auch ihre engen Grenzen. Desha lb 
nahm auch der Bedarf der Städte und der sonstigen Industr iegebiete an Arbei ts -
k rä f t en viel langsamer zu, als die »getarnte« Arbeitslosigkeit auf dem Dorfe . 
Diese Arbeitslosigkeit n a h m nicht nu r infolge des gesetzmässigen Zerfalles de r 
Bauernschaf t im Kapi ta l i smus rasch zu, sondern auch infolge der ausserordent-
lich gesteigerten Ausbeu tung als Folge der Agrarkrise und schliesslich d a d u r c h , 
dass die zeitweilige Arbeitslosigkeit des Agrarprole tar ia ts nunmehr zu s tänd iger 
Arbeitslosigkeit wurde . 
Besonders schwierig wurde das Missverhältnis zwischen der Beschränk t -
heit der grossindustriellen Entwicklung und der sich ausbrei tenden Verprole-
tar is ierung der Bauernscha f t in den meisten, von Nat iona l i tä ten b e w o h n t e n 
Gebieten, und ha t t e eine grosse Verbrei tung der »ge ta rn ten« Arbeitslosigkeit 
zur Folge. Die Bewohnerschaf t der slowakischen und karpa toukra in i schen 
Gebiete wurde durch die Arbeitslosigkeit nicht nur in die nahen Städte , sondern 
auch in das Innere des Landes , in erster Reihe nach Budapes t getrieben. In B u d a -
pest, wo in den neunziger Jahren die Bautä t igke i t rapid zunahm, r ek ru t i e r t e 
sich der Grossteil der Bauarbei ter aus slowakischen Arbeitern des Ober landes . 
In den Budapes ter Ziegeleien arbei te ten slowakische und karpa toukra in i sche , 
in den Spir i tusfabriken und Bierbrauereien slowakische Arbei ter . In den neunziger 
Jahren erreichte in Budapes t die Zahl der slowakischen, tschechischen u n d 
polnischen Arbeiter 60 000. Die sogenannten »angesiedelten« Arbei ter de r 
Kohlengruben waren grösstenteils (zirka 8000) ebenfalls Slowaken. Die Arbe i te r 
der verschiedenen Nat iona l i t ä ten wurden also v o m ungarländischen Gross-em 
kapital nicht nur in i h rem Wohnsitz, sondern auch im Inneren des L a n d e s 
ausgebeutet . — Das ganze Land in Bet racht gezogen be t rug der Anteil de r 
Nat ional i tä ten in der Arbei terschaf t im Bergbau, in der Leder-, in der Lebens-
mittel- u n d in der chemischen Indust r ie mehr als 50 v. H., in der Stein- u n d 
in der Papier industr ie m e h r als 60 v. H. , in der Holz- u n d in der Text i l indus t r ie 
mehr als 70 v. H . 
Zur Zeit des Überganges in den Imperial ismus n a h m neben der inneren 
Wanderung auch die Auswanderung der industriel len Arbei terschaf t u n d der 
Bauernschaf t zu. E in bedeutendes Ausmass n a h m die Abwanderung der 
Indus t r iearbe i te rschaf t nach Österreich an, wo u m die J a h r h u n d e r t w e n d e 
schon mehr als 10 000 in Ungarn beheimate te Bergarbei ter und zirka 100 000 
Indust r iearbei ter beschäf t ig t waren. E in kleinerer Teil von diesen s t a m m t e aus 
den von Slowaken bewohnten westlichen Gebieten, der grössere Teil aus T rans -
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danubien . Zu gleicher Zeit a rbei te ten auch in den westfälischen Kohlengruben 
3000 ungarländische Arbei ter . 
Das Hauptz ie l der Auswanderung war jedoch zu dieser Zeit schon Amerika, 
wohin in den le tz ten J a h r e n des J a h r h u n d e r t s hauptsächl ich Zehntausende 
von slowakischen Bauern durch die Not und die nationale Un te rd rückung 
getrieben wurden . 
Die in den J a h r e n 1867 bis 1880 meistens noch ta tsächl ich »getarnte« 
Arbeitslosigkeit n a h m in den neunziger J ah ren n ich t nur in der erhöhten Aus-
wanderung eine sehr augenfällige F o r m an, sondern auch in der Verschärfung 
des Klassenkampfes der Indus t r iearbe i te rschaf t u n d in den revolut ionären 
Bewegungen des Agrarprole tar ia ts . 
Während infolge der kolonialen und feudalen Überreste die relativ sehr 
hohe Überbevölkerung t ro tz der s tändig zunehmenden Auswanderung s ich 
s te ts vergrösserte, war in den Reihen der grossindustriellen Arbei terschaf t 
die Zahl u n d das Verhäl tnis der ausländischen Arbeiter auch weiterhin 
bedeu tend . 
In den J a h r e n nach 1867 war — wie wir wissen — der Mangel an Fach -
arbei tern der Grund, dass ausländische Arbeiter angestell t wurden . In unserer 
Epoche wurden jedoch vom Grosskapital ausländische Arbei ter nicht nur zu 
Facharbei ten herangezogen, sondern auch zu den niedrigst qualifizierten Arbei-
t e n ; so waren z. B. in den Ziegeleien und in den Zement fabr iken mehr als 5000 
polnische Arbei ter aus Galizien und in den Ste inbrüchen italienische Arbei ter 
beschäf t ig t . Und als in den neunziger Jahren die Lohnstreiks der Arbei terschaf t 
immer häufiger wurden , war das Grosskapital — wenn auch n ich t immer m i t 
Erfolg — bes t reb t , diese Lohnstreiks durch aus dem Ausland herbeigeholte 
Arbeiter zu brechen. 
Und was den Mangel an Facharbei te rn be t r i f f t : der kapi ta l is t ischen 
Wirtschaf t gelang es auch während der über ein halbes J a h r z e h n t andauernden 
Entwicklung der Grossindustrie nicht , diesen zu beheben . Obzwar es im Interesse 
des Grosskapitals ges tanden wäre, dass fü r alle Arbei ten den Ausländern gegen-
über billigere heimische Facharbe i te r zur Verfügung stehen, wurde dessen Ver-
wirklichung durch seine grundlegenden Interessen an der hochgradigen Aus-
beutung der Arbei terschaf t und an der Auf rech te rha l tung der diese sichernden 
politischen, nat ionalen u n d kulturel len Un te rd rückung verh inde i t . Die unga-
rischen herrschenden Klassen boten den Kindern der Arbei terschaf t und des 
werktät igen Volkes nur in sehr beschränktem Masse Möglichkeit zum Schul-
besuch, doch konn ten die werktä t igen Massen infolge ihrer hochgradigen Aus-
beu tung und ihres Elends n icht einmal diese engen Möglichkeiten ausnutzen . 
E i n bürgerliches Fachwerk aus dieser Zeit schreibt : »Dem Vorwärtskommen, 
vieler ungarischer Arbei ter der Maschinenfabriken s teht der Mangel an den 
e lementars ten Kenntnissen im Wege . . . diejenigen aber, die das Glück h a t t e n , 
sich die e lementars ten Kenntnisse irgendwie anzueignen, haben k a u m Gelegen-
6 Acta Historica III/3. 
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heit, ihr in den Werks tä t t en angeeignetes Wissen . . . mi t theoret ischen K e n n t -
nissen zu ergänzen.« 
Als »Ergebnis« der Kul turpol i t ik der ungarischen herrschenden Klassen 
konnten i m Jahre 1900 f a s t 2/5 der Bewohnerschaf t des ganzen Landes , in 
den Gebie ten der Nat iona l i tä ten in Siebenbürgen 3/5 der Bewohner, im K o mi t a t e 
Máramaros gar fast 4/5 d e r Bevölkerung weder lesen noch schreiben. 
Als Folge der halbkolonialen Lage erlitt die ungarische Arbei terklasse 
und das werk tä t ige Volk Ungarns hauptsächl ich im Wege der zwischen Österreich 
und U n g a r n bestehenden Warenmark ts -Verb indungen auch schon zur Zeit 
des auf d e m freien W e t t b e w e r b fussenden Kapi ta l i smus eine zweifache Aus-
beutung. I n unserer E p o c h e ermöglichte es der Ausbau des Schutzzol lsystems 
der österreichischen Bourgeoisie, die Pre ise der Indust r iear t ike l zu erhöhen, 
was schon a n und für sich die doppelte Ausbeu tung e rhöhte . Diese wurde jedoch 
auch durch weitere zwei Fak to ren gesteiger t . Der eine : der s ta rke Preissturz 
der landwir tschaf t l ichen Produkte als Folge der Agrarkrise ; der zweite : 
die weitere Preiserhöhung der Indus t r iear t ike l durch die österreichischen und 
die österreichisch-ungarischen Kartelle. Z u r Zeit des Überganges in den Imperia-
lismus wi rd neben den Warenmark t s -Verb indungen zwischen Österreich und 
Ungarn a u c h das stets zunehmende Eindr ingen des ausländischen Kapi ta l s 
— unter ande rem im Wege des Kredi t sys tems, der Staatsanle ihen u n d des 
inneren Warenverkehrs — zur Haup tg rund lage der doppel ten Ausbeu tung 
des werk tä t igen Volkes, der Arbeiterklasse. 
In d e r ungarländischen Arbei terbewegung — von deren Spitze sich Leo 
Frankel , d e r die Ungarländische Allgemeine Arbei terpar te i ins Leben rief, 
zu Beginn der achtziger J a h r e en t fe rnen musste — t r a t ein R ü c k g a n g ein. 
Die Le i tung der Par te i geriet in die H ä n d e der die Regierung bedienenden 
Bureaukra ten der Arbe i te r -Krankenkasse , die die Herausbi ldung der brei ten 
Massenorganisationen der Arbeiterklasse hinder ten. Trotzdem m a c h t e die 
Organisierung der Arbeiterklasse u n t e r ständigen Reibereien zwischen den 
Selbstbildungs- und den Gesellenvereinen sowie der Le i tung der Arbe i te rpar te i 
weitere For t sch r i t t e und u m die Mitte de r achtziger J a h r e beginnen sich bereits 
die K o n t u r e n der spä te ren Gewerkschaf ten abzuzeichnen. 
In d e n achtziger J a h r e n befassen sich — als Erfolg der Arbei terbewe-
gungen — berei ts vier Gesetze mit der Lage der Arbei terschaf t : der Gesetz-
Artikel X V I I . vom J a h r e 1884, das sogenannte Gewerbegesetz, das un te r 
anderem die Inst i tu t ion de r Fabr ik inspektoren e in führ t , der Ges. Ar t . X I I I . 
v . J . 1891 ü b e r die Sonntagsruhe, der Ges. Art . X I V . v . J . 1891 übe r die obli-
gatorische Krankenvers icherung und de r Ges. Art . X X V I I I . v . J . 1893 über 
den Unfa l l schutz und die Regelung des Wirkungskreises der Fabr ik inspek toren . 
Diese Gesetze dienten in ers ter Reihe d e n Interessen der Bourgeoisie, weil sie 
die Steigerung der Ausbeu tung ermögl ichten, doch muss ten bis zu e inem gewissen 
Grade auch die Forde rungen der Arbei terklasse in Be t rach t gezogen werden . 
» 
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Auf dem Gebiete der Organisierung der ungar ländischen Arbe i te r schaf t 
bildete im J a h r e 1889 der Pariser kons t i tu ie rende Kongress der I I . I n t e r -
nationale einen W e n d e p u n k t . Auf diesem Kongresse wurde der Verra t de r 
Krankenkassen-Führer der Ungarländischen Allgemeinen Arbei terpar te i e n t -
larvt und die F ü h r u n g der Pa r t e i kam mit Hilfe der I I . In ternat ionale in k ä m p f e -
rische H ä n d e . 
I m J a h r e 1890 wurde im Sinne des Beschlusses der I I . I n t e rna t iona l e 
sowohl in Budapes t , als auch in den grösseren Prov inzs täd ten der F e i e r t a g 
des Prole tar ier internat ional ismus, der 1. Mai seitens der Arbei terschaf t gefeier t . 
In Budapes t h a t t e n sich im Stadtwäldchen 60 000 Arbei ter eingefunden. Die 
grossangelegte Demons t ra t ion , welche zeigte, über welch mächtige Massen-
k ra f t die Arbei terschaf t ve r füg t , hob das Selbstbewusstsein der Arbe i te rschaf t 
zu weiteren K ä m p f e n . 
I m J a h r e 1890 konst i tu ier te sich die Ungarländische Sozialdemokrat ische 
Par te i ; im Gegensatz zu der von der Bureaukra t i e der Krankenkasse b isher 
verfolgten Poli t ik t a t sie alles nur Mögliche, dass die Arbeiterklasse an Stel le 
der Selbstbildungs- und Selbsthilfsvereine moderne, kämpferische Gewerk-
schaften herausbilde. Die I I . In ternat ionale und Engels selbst waren der U n g a r -
ländischen Sozialdemokrat ischen Partei behilf l ich, der Bureaukra t ie der K r a n k e n -
kasse gegenüber die Arbei terbewegung in r ichtigere Bahnen zu lenken. U n d 
die Par te i le i tung ha t in den wichtigsten F ragen einen wenn auch nicht fehler -
losen, so doch richtigeren S tandpunk t e ingenommen, als ihre späteren oppor -
tunist ischen Führe r . Sie hal f den Bauernbewegungen und fasste die Bewegungen 
der verschiedenen Nat iona l i tä ten zusammen. Sie förder te die Stre ikbewegungen, 
rief die Arbei ter zur Organisierung von Versammlungen und Demons t ra t ionen , 
ja zur Verweigerung des Steuerzahlens u n d des Militärdienstes auf, wenn die 
Regierung dem Volke n ich t das Wahl rech t er tei l t . 
Den Oppor tunis ten innerhalb der Pa r t e i gelang es in dieser Zeit n o c h 
nicht, die Massenbewegungen zu bremsen, es k a m die Kampfbe re i t s cha f t de r 
Massen zur Geltung. In den ersten J a h r e n wurde die Tät igkei t der Ungar länd i -
schen Sozialdemokrat ischen Par te i h ierdurch gekennzeichnet , obzwar sie s ich 
von der Le i tung der Bewegung des Agrarpro le ta r ia t s schon in den J a h r e n v o r 
der J a h r h u n d e r t w e n d e zurückgezogen h a t t e . Un te r anderem zeigte auch dies, 
dass der Oppor tun ismus sich in die Pa r t e i l e i tung eingeschlichen ha t t e . 
I m Lau fe der K ä m p f e der neunziger J a h r e wurde die ungar ländische 
Arbei terschaf t — die dem Kapi ta l gegenüber schon bisher eine Klasse w a r — 
auch f ü r sich selbst zur Klasse. 
I m Lau fe der neunziger Jahre werden die Bewegungen und die S t r e iks 
der Arbei terschaf t s tets häufiger, im Verhä l tn i s zum vorherigen J a h r z e h n t 
vervielfacht . Gegen die mi t der anfängl ichen Herausbi ldung des Monopol-
kapital ismus gleichzeitig zunehmende A u s b e u t u n g und Unterdrückung k ä m p f t 
die ziffernmässig zunehmende und sich s ta rk konzentr ierende Arbei terklasse 
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mit ihrer Organisier thei t , m i t der E r h ö h u n g ihres wirtschaft l ichen und poli-
tischen K a m p f e s . Der grundlegende innere Widerspruch des Kapi ta l i smus , 
der unversöhnliche Gegensatz zwischen K a p i t a l und Arbei t verschär f t sich 
mi t dem Ersche inen des Finanzkapi ta ls u n d wird in brei ten Massen der Arbei ter -
schaft in h ö h e r e m Masse bewuss t . 
In den Bewegungen der neunziger J a h r e spielten die Gewerkschaf ten schon 
eine bedeu tende Rolle. Bis z u m Jahre 1894 ergab die Organisierung 17 B u d a -
pester und 15 Provinzgewerkschaften. 
Im J a h r e 1898, also gleichzeitig mi t der revolut ionären Bewegung des 
Agrarprole tar ia ts — worüber bereits gesprochen wurde — verschärf t sich auch 
der Kampf de r Industr iearbei terschaf t u m die Organisierung. Das ungar -
ländische F inanzkap i t a l wollte — im B u n d e mit der Regierung B á n f f y — die 
Bewegung der Indus t r iea rbe i te r und der a r m e n Bauernschaf t mit Gendarmerie-
u n d Polizeiterror brechen. Die führenden Männer der Sozialdemokrat ischen 
Par te i und de r Gewerkschaften wurden ve rha f t e t , in ihre Zus tändigkei t sor te 
abgeschoben u n d unter Polizeiaufsicht gestel l t . Sammlungen zur U n t e r s t ü t z u n g 
der Streikenden wurden verbo ten . Die Gewerkschaf ten wurden einer s tänd igen 
Polizeiaufsicht unterworfen u n d es wurde alles un te rnommen, u m ihre Tä t ig-
kei t zu ve rh inde rn . Die Arbei terzei tungen wurden zensuriert , konfisziert u n d 
ihr Druck ve rh inder t . 
Nach d e m Bericht der Sozialdemokratischen Par te i aus dem J a h r e 1898 
wurden auf d e m Gebiete des ganzen Landes in 51 S täd ten bezw. Or t s cha f t en 
bei mehreren h u n d e r t Arbei tern polizeiliche Hausdurchsuchungen vorgenommen ; 
die angesagten Versammlungen wurden in 56 S täd ten bezw. Dörfern ve rbo ten ; 
259 Arbeiter w u r d e n ve rhaf te t und längere Zeit in Untersuchungshaf t gehal ten ; 
aus 32 S täd ten wurden 216 Arbei ter ausgewiesen und abgeschoben. Die Arbe i te r 
wurden zu insegesamt 62 495 Tagen H a f t verur te i l t und es wurden Gelds t rafen 
im Betrag von 33 504 Fl. ve rhäng t . In 21 S täd ten bezw. Or tschaf ten wurden 
die Sta tuten de r geplanten Gewerkschaf ten nicht genehmigt und 26 Vereine 
wurden aufgelös t . 
Das w a r die berücht igte »Ära B á n f f y « , welche bis 1899, bis zum Sturze 
Bánffys d a u e r t e . 
Trotz de r Verfolgung durch die Regierung führ te die Gewerkschaf tsbe-
wegung bis zu r J ah rhunde r twende zu bedeu tenden Ergebnissen. I m J a h r e 
1899 waren in Ungarn 126 Gewerkschaf ten mi t 23 603 Mitgliedern t ä t ig . Die 
grosse Anzahl de r Gewerkschaf ten war eine Folge davon, dass die Regierung 
die Schaffung von Landesorganisationen n i ch t genehmigte. 
In den Mi t te lpunkt der Streikbewegungen der Arbeiterklasse gerät — im 
Gegensatz zu d e n Streiks der f rüheren E p o c h e n — immer mehr die F o r d e r u n g 
nach Lohnerhöhungen, obzwar dies auch weiterhin mit dem K a m p f u m die 
Verkürzung de r Arbeitszeit ve rbunden ble ib t . Auch das ungarische Grosskapi ta l 
wendet s tufenweise modernere Methoden zur Ausbeutung der Arbeiserklasse 
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an . An Stelle des Zeit lohns wird in i m m e r zunehmendem Masse der S tück -
lohn e ingeführ t , der bis zur J a h r h u n d e r t w e n d e zur H a u p t f o r m der E n t l o h -
nung wird . 
Einzelne Gruppen der Arbeiterklasse haben sich in der ersten Hä l f t e der 
neunziger J a h r e — besonders in den ers ten Jahren — in einzelnen Indus t r ie -
zweigen eine 10—30prozentige Lohnerhöhung e r k ä m p f t u n d das erre ichte 
Lohnniveau mit weiteren zähen K ä m p f e n bis zur J a h r h u n d e r t w e n d e auch auf -
rech te rha l ten . Das allgemeine Bild zeigt jedoch, dass wäh rend sich die Löhne 
fü r hochqualifizierte Arbei t erhöhten, die Löhne fü r niedriger qualifizierte Arbei -
ten sanken . I n den neunziger J a h r e n differenzieren sich die Löhne nach der 
Qualif ikat ion der Arbeit schärfer, als in der vorhergehenden Epoche. Einestei ls 
wird durch die Zunahme der »ge ta rn ten« Arbeitslosigkeit der Preis f ü r n ich t 
qualifizierte oder nur niedr ig qualifizierte Arbeit infolge des grossen Angebotes 
in grösserem Masse herabgedrückt ; anderersei ts wurde durch die k rä f t ige re 
E n t f a l t u n g einzelner Industr iezweige die Nachfrage nach höher qualifizierten 
Arbe i t sk rä f t en immer grösser, wodurch die Löhne in grösserem Ausmasse e rhöh t 
wurden. Eine Folge dieses Prozesses war , dass die Lohnverhäl tnisse der einzelnen 
Industr iezweige sehr unterschiedlich wurden . Es gab Industr iezweige, in denen 
die Zahl der mit Mindestlohn (Wochenlohn un te r 10 Fl.) beschäf t ig ten Arbe i te r 
k a u m x/4 oder 1 / 3 der Gesamtzahl be t rug . Andere wieder, in denen diese Zahl 
80—95 v . H . erreichte. Demgegenüber gab es Industr iezweige, in denen die 
Zahl der Höchs ten t lohnten (Wochenlohn über 20 Fl.) auch 10—20 v. H . der 
Gesamtzahl der Arbei ter erreichte, während es in anderen Industr iezweigen 
solche übe rhaup t nicht gab . Besonders in drei Industr iezweigen : in der Eisen -
und Metall industrie, in der Maschinenbauindustr ie und im Vervielfäl t igungs-
gewerbe war die Verhäl tniszahl der hochbezahl ten Arbe i te r die grösste, doch 
war ihre Gesamtzahl n ich t bedeutend . Diese Arbeiter können als Ke im der 
Arbei terar is tokrat ie be t r ach t e t werden. 
Der überwiegende Teil der grossindustriellen Arbei terschaf t bezog einen 
Wochenjohn unter 7 Fl . , der grössere Teil davon weniger als 4 Fl. Da in der 
vorhergehenden Epoche ein Wochenlohn von 6 Fl. a m verbre i te ts ten war , ist 
im Nominal lohn k a u m eine Besserung eingetreten. Die durch die Lohnbewe-
gungen erzielten Lohnerhöhungen waren — die grossindustrielle Arbei te rschaf t 
als Ganzes be t rachte t — n u r sehr re la t iv , sie betrafen n u r die Arbeiter einzelner 
Industr iezweige und einzelner Arbeitsgebiete, die grossen Massen der Arbei ter-
schaft h a t t e n keinen Antei l daran . 
Die Lohnverhäl tnisse waren n ich t nu r nach Industr iezweigen, sondern 
auch n a c h Gegenden abweichend. In den von Nat ional i tä ten bewohnten Gebieten 
war der Arbeitslohn der grossindustriellen Arbei terschaf t niedriger, als im Inne ren 
des Landes . Die Abweichung nach Industr iezweigen fiel in mehreren Fäl len mi t 
der gebietsweisen Abweichung übere in . So betrug z. B . das durchschni t t l iche 
Lohnniveau in der Holz- und in der Zuckerindustr ie — deren Betriebe grössten-
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teils auf die von Nationalitäten bewohnten Gebiete entfielen — k a u m die H ä l f t e 
der in Budapes t konzentr ier ten Maschinenbauindustr ie . 
Zur Zeit des Überganges in den Imperial ismus steigert sich die Ausbeutung 
der weiblichen Arbei tskräf te u n d jener im Kindesalter . Die Zahl der in der 
Indust r ie angestell ten weiblichen Arbeiter stieg von 1890 bis 1900 um 60 v. H . 
45 v. H. der weiblichen Arbe i t sk rä f te waren in grossindustriellen Betr ieben 
beschäf t igt , in denen auf 3—4 männliche Arbei t skräf te eine weibliche Arbeits-
k r a f t entfiel. Neben den weiblichen Arbe i t skräf ten — deren Zahl in der Gross-
industr ie 50 000 überstieg — erhöhte die Bourgeoisie auch durch die Ausbeutung 
von Jugendlichen und K i n d e r n ihren Prof i t . Diese wurden im allgemeinen in 
j enen Betr ieben in grösserer Anzahl angestellt , in denen auch die Zahl der weib-
lichen Arbe i t skräf te verhäl tnismässig hoch war . Ihre Zahl überst ieg 35 000. 
Die weiblichen Arbe i t sk rä f te erhielten im allgemeinen n u r die Hälf te des 
Lohnes der männlichen Arbei te r , in vielen Fäl len noch weniger, fast nur Bruch-
teile desselben. 70 v. H. von ihnen bezogen einen Wochenlohn von weniger als 
5 Fl. Fast 40 v. H. der weiblichen (und der jugendlichen) Arbei t skräf te waren 
in den s taat l ichen Tabakfab r iken beschäf t ig t . Die weiblichen Arbei tskräf te 
de r Tabakfabr iken erhielten hier einen so niedrig bemessenen Stücklohn, dass 
sie täglich höchstens 50—60 Kreuzer verdienten. 
Der Lohn bedeutete j e d o c h nicht den tatsächl ichen Verdienst des Arbei-
t e r s , denn es wurden unter verschiedenen Titeln Abzüge vorgenommen ; zu 
diesen gehörte z. B. der Krankenkassenbe i t rag . 
Die ungarische Arbei terschaf t führ te in den achtziger J a h r e n einen zähen 
K a m p f um die Aufhebung der Betr iebs-Krankenkassen, um ihre Einschmelzung 
in die Allgemeine Krankenkassa , sowie um die gesetzliche E in fü h ru n g der obli-
gatorischen Krankenvers icherung . Dieser Kampf war teilweise erfolgreich. 
I m Jahre 1891 vot ier te das P a r l a m e n t das Gesetz über die obligatorische Kranken-
versicherung (Ges. Art. X I V . ) , die Betr iebs-Krankenkassen wurden jedoch 
n ich t aufgehoben. Es war dies daher nur eine halbe Massnahme, denn es ver-
blieb die Bet r iebs-Krankenkasse , durch die die Arbeiter an ihren Betrieb gebun-
d e n waren. In unzähligen Fä l len erhielten die Arbeiter — t ro t zdem, dass ihnen 
v o m Lohn Bei t räge abgezogen wurden — weder ärztliche Betreuung, noch 
Medikamente . Zu all dem k a m noch, dass die Fabr ikan ten die Vorschrif ten 
des Gesetzes übe rhaup t n ich t befolgten. So wurden z. B. im J a h r e 1898 654 
Fab r ikan t en von den Fabr ik inspektoren auf die E inha l tung des Kranken-
kassengesetzes »aufmerksam« gemacht . 
Die K r a n k e n - und Unfal lvers icherung der Bergarbei ter wurde auch 
weiterhin von den Bruder laden versehen, was » . . . eine Ar t der weissen Skla-
verei« bedeute te . Der H a u p t z w e c k der Bruder laden war, den Arbei ter an seinen 
Bet r ieb zu b inden ; dabei h a t t e n die Bergwerksunte rnehmungen die Möglich-
ke i t , die Bei t räge und die Unters tü tzungsgelder einseitig abzuändern . Dies 
w a r im Jah re 1897 der Fall, als die Bruderlade der Österreichisch-Ungarischen 
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Staatseisenbahn-Gesel lschaf t die Bedingungen willkürlich z u m Nachteil de r 
Arbei ter abänder te . Die Arbei ter t r a ten in e inen Protes ts t re ik , im Ver laufe 
desselben durch eine Salve der Gendarmerie 10 Arbeiter ge tö te t und 11 ve r -
wunde t wurden . 
I m J a h r e 1897 k a m es in Budapest z u m Streik de r Ziegeleiarbeiter. 
I m Zusammenhange dami t schrieb eine Zeitung folgendes : »Die Arbeiter m ü s s e n 
von 3—4 Uhr morgens — bei einer Mit tagspause von einer S t u n d e — bis a b e n d s 
6—9 Uhr unun te rb rochen arbei ten , besser gesag t viehische Arbei t leisten. F ü r 
diese erhal ten sie d a n n 60—80 Kreuzer tägl ich , und von diesen werden n o c h 
10 v. H . un te r dem Titel »Sparsamkei t« abgezogen. Wenn n u n ein Arbe i t e r , 
-der über seine K r ä f t e arbei ten muss und sich infolge des niedrigen Lohnes n u r 
mangelhaf t e rnähren kann , morgens verschläf t und bloss u m 5 Minuten ve r -
spä t e t in die F a b r i k k o m m t , werden ihm s t rafweise 50 K r . vom Lohne abge-
zogen. Und wenn sich j e m a n d erkühnt , dagegen zu protes t ieren, so k a n n er 
f roh sein, wenn ihm ausser den 50 Kreuzern n u r noch 2 Gulden wegen » U n g e -
horsams« abgezogen werden ; denn in den me i s t en Fällen wird er von se inen 
Vorgesetzten mi t Peitsche oder mi t Ohrfeigen belehrt , d en keine Wider rede 
duldenden Willen derselben zu respektieren.« 
In dieser Repor tage finden wir die diversen gemeinen Ausbeutungs-
methoden des Kap i t a l s vor : die lange Arbei tszei t , den Hunger lohn, die Aus-
plünderung durch »Sparsamkei t« und Ordnungss t ra fen u n d die g rausame , 
rohe Behandlung . 
Eine weitere Methode der Ausplünderung war das sogenannte T r u c k -
System, welches zwar gesetzlich verboten w a r , welches abe r t rotzdem e b e n 
in unserer Epoche ihre volle Blü te erreichte, besonders in de r Grubenindust r ie . 
Die Bergwerksun te rnehmungen des F inanzkap i ta l s h a b e n zur Ausnu tzung 
dieser doppel ten Ausbeutungsmöglichkeit ein mächtiges System ausgebau t , 
womit sie einen J ah re sumsa t z von mehr als 5 Millionen K r o n e n erzielten. D o r t , 
wo das Truck-Sys tem eingeführ t war, erhiel ten die Arbei ter ihren Lohn n i c h t 
in Bargeld, sondern in Anweisungen. Wollte de r Arbeiter zu Bargeld k o m m e n , 
so musste er diese Anweisungen verwerten, was jedoch zur H ä l f t e oder zu e inem 
Viertel des Nominalwertes erfolgen konnte . 
Das Lebensniveau der Arbei terschaft als Ganzes w a r niedriger, als in 
der vorhergehenden Epoche. D e m durch verschiedene Abzüge ve rminder ten 
Verdienste gegenüber n a h m e n die Lebenshal tungskosten in den Jahren 1880— 
1900 zu. Die Preise der wichtigsten Lebensmi t te l stiegen u m durchschni t t l ich 
10 v. H., die Mietzinse in Budapes t um 50 v . H . In Budapes t lebte der Miet-
zinswucher n icht nu r weiter, sondern wurde n o c h ärger, obzwar die B a u t ä t i g k e i t 
einen grossen Aufschwung n a h m . In welchem Masse das Lebensniveau gesunken 
war, zeigen folgende Daten : von 1882 bis 1895 sank der Mehlkonsum pro 
Kopf u m 25 v. H . , der Fleischkonsum von 1874 bis 1899 u m 13 v. H. pro K o p f . 
Der Getre idekonsum be t rug in Ungarn pro Kopf 124,6 kg , in Österreich 173 
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kg, in Deu t sch land 197 kg , in Belgien 304 kg. Der Zuckerkonsum b e t r u g in 
Ungarn p ro K o p f nur 29 v . H . jenes in Österreich, 32 v. H . jenes in Deu t sch l and , 
27 v. H. j enes in Frankreich und 10 v. H . j enes in England . Auf den Verb rauch 
von T a b a k w a r e n entfielen i m Jahre 1898 in Österreich 7,72 Kronen, in Ungarn 
5,31 Kronen j e Kopf der Bevölkerung. I m J a h r e 1898 wird — laut Mit te i lungen 
der Arbei terpresse — »das Leben tag täg l ich schwerer. Die Lebensmittelpreise 
steigen t äg l i ch , weil stets neue Verbrauchssteuern ausgeworfen werden , weil 
die Preise küns t l i ch in die H ö h e getrieben werden . Die Arbe i te r und ihre Fami l ien 
müssen t äg l i ch mehr und m e h r en tbehren , denn der Verdiente häl t m i t den 
steigenden Pre isen der Konsumgüte r n ich t Schrit t , ja er n i m m t eher a b . . . 
Das Volk ve rkümmer t l angsam, es geh t materiell, körperl ich u n d geistig 
zugrunde . . . I n allem her r sch t Überfluss , und das Volk muss d a r b e n . . . 
I n den P a l ä s t e n gibt es viele leere Wohnungen , und das Volk muss in Kellern 
und H ü t t e n wohnen.« 
Doch se lbs t dieses Lebensniveau •— d a s bedeutend u n t e r jenem de r aus-
ländischen Arbe i t e r lag — konn te nur d a n n gesichert werden, wenn mehrere 
Mitglieder de r Arbeiterfamilie ständig a rbe i t e t en . Krankhe i t und Arbeitslosig-
keit bedeu te t en fü r die Arbeiterfamilie H u n g e r , Delogierung, Be t te l s tab . 
Schon i m vorhegehenden wurde e r w ä h n t , dass die ungarische Bourgeoisie 
— in erster R e i h e das Grosskapi ta l — zur Zei t des Überganges in den I m p e r i a -
lismus zur Anwendung moderne r Ausbeutungsmethoden übergeht . Die Aus-
beutung wi rd nicht durch Verlängerung, de r Arbeitszeit , sondern d a d u r c h 
erhöht, dass a u s den Arbei tern eine das N o r m a l e übersteigende Arbei t s in tens i tä t 
herausgepresst wird. Die E r h ö h u n g der Arbei t s in tens i tä t h a t im al lgemeinen 
zwei Vorbedingungen. Die eine ist : Verkürzung der Arbeitszei t , wodurch die 
subjektiven Bedingungen der Zusammenbal lung der Arbei t geschaffen werden , 
denn der Arbe i t e r wird dadurch befähigt, in de r gegebenen Zeit eine höhere K r a f t -
leistung zu en t f a l t en ; zweitens : Steigerung der Mechanisierung, die es dem 
Kapital is ten objekt ive ermöglicht , innerhalb der gleichen Zeitspanne aus dem 
Arbeiter m e h r Arbeit herauszupressen. 
Die ers te Bedingung wi rd in einem L a n d e dann allgemein, wenn d o r t der 
Normal-Arbei t s tag gesetzlich geregelt wi rd . I n Ungarn g a b es jedoch ke in 
derartiges Gese tz . Der Arbe i t s t ag wurde z w a r durch das Gewerbegesetz vom 
Jah re 1884 auf 16 Stunden (bei einer Mit tagspause von 1 y z S tunden) »beschränk t« 
doch betrug de r Arbeitstag bere i t s beim I n k r a f t t r e t e n des Gesetzes — besonder s 
in Budapest — tatsächlich n u r 12—13 S t u n d e n , und am E n d e des J a h r h u n d e r t s 
war im ganzen Lande der zwölfstündige Arbe i t s tag überwiegend. (Doch war 
die Zahl j ener Betriebe nicht unbedeutend, in denen bet rächt l ich länger, sogar 
übe r das »gesetzliche« Mass v o n 16 S tunden hinaus gearbei te t wurde.) I n den 
Bergwerken, in denen un te r t ags allgemein in zwei Schichten gearbeitet w u r d e , 
ergab sich von selbst der zwölfstündige Arbe i t s t ag . In den achtziger und n e u n -
ziger Jahren f o r d e r t die Arbeiterklasse bei i h r en Streiks e inen 8—10-stündigen 
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Arbeits tag. Die Arbeiterklasse ha t sich wohl den zwölfstündigen A r b e i t s t a g 
e rkämpf t , der aber zur Zeit , als er al lgemein wurde, berei ts länger w a r , 
als der Normal-Arbei t s tag . Zu dieser Zei t wird — n a c h den Di rek t iven 
des Pariser Kongresses — prinzipiell bere i t s um den Ach t s tunden tag ge-
k ä m p f t . 
Die Arbei terschaf t k ä m p f t e ausser u m die Verkürzung der Arbei t sze i t 
auch um die Verwirkl ichung der Sonnstagsruhe, mit dem Erfo lge , dass im J a h r e 
1891 die Sonntagsruhe gesetzlich geregelt w u r d e . Durch die Inar t ikul ie rung d e r 
Sonntagsruhe erhielt jedoch in Wirklichkeit bloss das P r inz ip Gese tzeskraf t . 
Ein ausländischer bürgerl icher Volkswirt me in te , das ungar ische Gesetz ü b e r 
die Sonntagsruhe, welches 63 verscheidene Ausnahmen ermöglicht , kodif iziere 
eigentlich das Rech t des Arbeitsgebers, an Sonntagen arbe i ten zu lassen ; d ieses 
Gesetz sei » . . . nichts anderes , als eine leere Dekoration, welches — w e n n es 
auch in die ungarische Gesetzgebung h ine inpass t — derselben umsoweniger 
zur Ehre gereicht«. Die Arbeiterklasse muss t e noch einen langen und z ä h e n 
Kampf füh ren , bis aus dem Prinzip der Sonntagsruhe P r a x i s wurde. 
Die eine Vorbedingung zur Steigerung der Arbei ts in tensi tä t , der N o r m a l -
Arbeits tag k a m zwar nicht zus tande, doch w u r d e die Arbei tszei t t rotzdem e t w a s 
verkürz t . Die zweite Vorbedingung, die Mechanisierung erreichte j edoch in 
vielen Industr iezweigen einen solchen Grad, der es den Kapi ta l i s ten ermöglichte , 
aus den Arbei tern sys temat i sch eine »komprimier tere« Arbe i t herauszupressen. 
In mehreren Industr iezweigen wurde dies jedoch auch d a n n du rchge füh r t , 
wenn zur E r h ö h u n g der Arbei ts intensi tä t weder durch eine kürzere A r b e i t s -
zeit noch durch Mechanisierung die ob jek t iven Grundlagen gegeben w a r e n . 
Mit dem Erscheinen der Monopole und des F inanzkapi ta l s e r langt dieses S y s t e m 
der Ausbeutung immer grössere Verbre i tung. 
Fü r den Kapi ta l i s ten h a t der S tück lohn günstigere Eigenschaf ten, als 
der Zeitlohn, denn er er leichtert die Steigerung des normalen In tens i tä t sgrades . 
Beim Stücklohn liegt es näml ich im persönlichen Interesse des Arbeiters, se ine 
Arbei tskraf t so weit als möglich am in tens ivs ten anzuspannen . 
In der ungar ländischen Grossindustrie kann vom E n d e der ach tz ige r 
Jahre an die Verbre i tung des Stücklohnes beobachte t we rden . Zu Beginn der 
neunziger J a h r e fordern die Arbeiter bei mehre ren Streiks die Abschaffung des 
Stücklohnes. In den spä te ren Jahren wird jedoch nicht m e h r die Abschaf fung , 
sondern die E rhöhung des Stücklohnes geforder t . So fo rdern z. ß . die A r b e i t e r 
der s taat l ichen Maschinenfabr ik bereits im J a h r e 1890 die Erhöhung des S t ü c k -
lohnes u m 30 v. H . ; im J a h r e 1895 t r e t en aus demselben Grunde die A r b e i t e r 
der Lederfabr iken in Budapes t und in de r Provinz, im J a h r e 1896 u n d 1897 
die Ziegeleiarbeiter in den Stre ik . Jede Lohnforderung der Arbe i te r in den K o h l e n -
gruben bezieht sich auf die Erhöhung des Stücklohnes. Bis zur J a h r h u n d e r t -
wende wird der Stücklohn besonders in den Bergwerken, in der Eisen- u n d 
Metall industrie, in der Maschinenbau-Indust r ie , in der Stein- und T o n w a r e n -
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industrie u n d in der Text i l industr ie ve rb re i t e t und wird — die Grossindustr ie 
als Ganzes b e t r a c h t e t — die Haup t fo rm des Arbeitslohnes (55,5 v. H. ) . 
Eine we i t e re Eigenheit des Stücklohnes ist es — wie Marx fests tel l te —, 
dass er »zu f ruch tba r s t e r Quel le von Lohnabzügen und kapital is t ischer Prel lerei 
wird« (Das Kap i t a l . E r s t e r Band . Verlag J H W Dietz Nachf . , Berlin, 1947. 
S . 579). 
Die Auszahlung des Stücklohnes e r fo lg te auf G r u n d einer Qua l i t ä t s -
kontrolle. I n den Kohlengruben von Pécs z. B. wurde, fal ls »unter 25 — 30 
Hunden in e i n e m Hunde ein halber Meter Gestein ge funden wurde, n ich t n u r 
dieser H u n d , sondern die ganze geförderte Kohlenmenge strafweise zu L a s t e n 
der Arbeiter gestrichen«. Dieses System w a r nicht nur in Pécs , sondern allge-
mein in den ungarländischen Bergwerken üb l i ch . Aus den n ich t bezahlten H u n d e n 
wurde später d a s Gestein e n t f e r n t und die Kohle verblieb d e m Un te rnehmen , 
•ohne dass es d a f ü r Arbeitslohn bezahlt h ä t t e . Die auf diese Weise den Arbe i t e rn 
weggenommene Kohlenmenge wurde auf u n g e r f ä h r 10 v. H . de r Gesamtförderung 
geschätzt. — I n einzelnen Fabr iken wurde vom Stücklohn auch der Abfa l l 
abgezogen, d e r aus der Verarbe i tung schlechten Materials en t s t and , u n d zwar 
nicht der Herstel lungs- , sondern der Verkaufspreis . In vielen Ziegeleien m u s s t e 
der in S tück lohn arbeitende Arbeiter eine »Draufgabe« leisten. Die F a b r i k 
bezahlte fü r 1000 Ziegel 2 FL, der Arbeiter m u s s t e jedoch 1100 Ziegel abl iefern , 
u m die 2 FI. zu erhalten. Aus d e r Draufgabe von 100 Ziegeln erhiel t der F a b r i k a n t 
den für 1000 Ziegeln ausbezahl ten Lohn z u r ü c k . 
Um ih ren Profit zu e rhöhen, haben die ungarischen Fabr ikan ten n e b e n 
der Steigerung der Arbei ts intensi tä t , dieser modernen Methode der Ausbeu tung , 
auch die unbeschränkte Ausbeu tung der K i n d e r und der Jugendlichen ange-
wendet — was in den entwickelteren kapi tal is t ischen L ä n d e r n nicht meh r auf 
de r Tagesordnung war. Das Gewerbegesetz v o m Jahre 1884 ve r füg te , dass K i n d e r 
n u r von ih rem 12. Lebensjahre an in Arbe i t gestellt werden dürfen u n d ver-
pflichtete die Arbeitgeber, K i n d e r und Jugendl iche nur m i t kürzerer Arbe i t s -
zeit zu beschäf t igen , doch ermöglichte das Gesetz unzählige Ausnahmen u n d 
Auswege. Die Verfügungen ü b e r die Kindera rbe i t nahm a u c h die Reg ie rung 
nicht ernst. D e r Handelsminis ter verteidigte z. B. in se inem Berichte v o m 
J a h r e 1891 die Glasfabr ikanten , die Kinder u n t e r 10—12 J a h r e n mit Arbe i t s -
zeiten von 14—15 Stunden besonders arg missbrauchten . Dasselbe war a u c h 
in den Ziegeleien der Fall. Die Befolgung der gesetzlichen Vorschrif ten zu übe r -
wachen wäre Aufgabe der Fabr ik inspek toren gewesen, doch war ihre Z a h l 
so gering, dass j e d e Fabrik n u r jedes zweite o d e r dritte J a h r kontroll iert we rden 
konnte . Doch selbst unter solchen U m s t ä n d e n melden die Fabr ik inspek to ren 
in den J a h r e n 1891 — 1894 jähr l ich 50—60 Fäl le , in denen die F a b r i k a n t e n 
Kinder mit U m g e h u n g der gesetzlichen Vorschr i f ten beschäf t ig ten . N a c h d e m 
jedoch für die gesetzwidrige Ausbeutung ke in einziger Fab r ikan t b e s t r a f t 
wurde , ging diese Ausbeutung ungestört we i t e r . 
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Der Kapi ta l i s t e rhöh t — wie wir wissen — seine Prof i t ra te nicht n u r 
du rch die Steigerung der Ausbeutung , sondern auch durch Sparsamkeit be i 
den Produkt ionsbedingungen, welche die Lebensbedingungen des Arbei ters 
bilden. Als Folge dieser Sparsamkeit musste das Gros der Arbei ter in gesund-
heitsschädlichen W e r k s t ä t t e n arbeiten, wo infolge Fehlens der Schutzeinrich-
tungen Gesundhei t und Leben in s teter Gefahr waren . Die sein er zeitigen Fabr ik -
inspektoren zählen in ihren Berichten eine lange Reihe von Betrieben a u f , 
in denen die Arbeiter in ungelüf te ten , gesundheitsschädlichen Räumen arbe i -
te ten. Un te r den Gewerbekrankhei ten ist die Phosphornekrose eine der f u r c h t -
barsten ; diese t r i t t in den Fabr iken auf, in denen Phospor-Zündhölzer he r -
gestellt werden. Die Vorbeugungsmassnahmen wurden jedoch nicht befolgt , 
und die Krankhe i t — die meistens das Gebiss u n d die Kiefer angre i f t — w ü te t e 
auch weiter un te r den Arbei tern, und es kamen o f t Fälle vor , dass die Kiefer 
der E rk rank t en gänzlich verei ter ten und ve rkümmer ten . 
Der Wirkungskreis der Fabr ik inspektoren — deren Zahl vorerst von 3 au f 
10, dann im J a h r e 1899 auf 18 erhöht wurde — wurde im Ges. Ar t . X V I I I . v . J . 
1893 neu geregelt ; eine ihrer Aufgaben war, die E inr ich tungen zur Verhü tung 
von Unfäl len zu übe rp rü fen . Aus den Inspekt ionsber ichten geht hervor, dass 
zu Beginn der neunziger J ah re in 300—400 Fäl len, am E n d e der neunziger 
J a h r e in mehr als 1500 Fällen »Verfügungen getroffen wurden« , weil Tr ieb-
und Zahnräder sowie Transmissionen vorschrif tswidrig in Gebrauch s t anden , 
weil Schutzvorr ichtungen fehlten, in 100—150 Fällen, weil Kreissägen u n d 
Schleifmaschinen vorschrif tswidrig mont ier t waren . Im J a h r e 1898 fehlten in 
1388 Fabr iken die zur ersten Hilfeleistung notwendigen Verbandzeuge voll-
kommen. W a s die »Verfügungen« in Wirkl ichkei t bedeute ten , das en thül len 
die Inspekt ionsber ichte selbst, wenn in denselben darauf verwiesen wird, dass 
»dies nicht nu r der heikelste, sondern auch der schwierigste Teil der Übe rp rü fung 
ist, denn . . . m a n muss auf der H u t sein, d a m i t der Arbei tgeber durch die 
bezughabenden Verfügungen nicht getroffen werde . . . « 
Durch den K a m p f der Arbeiterklasse wurde die Regierung gezwungen, 
den Unfall- und Gesundhei tsschutz durch ein leues gesetz zu regeln, das »wirk-
samer« ist als jenes vom Jah re 1884. Der Ges. Ar t . X X V I I I . v . J . 1893 » ü b e r 
den Schutz der gewerblichen und Fabr ikarbe i te r gegen Unfäl le« geht über die 
allgemeinen Verfügungen des Gesetzes vom J a h r e 1884 hinaus und bezeichnet 
— wenn auch in ungenügendem und besch ränk tem Rahmen — in konkre te r 
Weise jene Massnahmen, welche er zur Ve rhü tung von Unfäl len und z u m 
Schutz der Gesundheit in den einzeinen Industr iezweigen fü r notwendig e rach te t . 
Diese Verfügungen gingen jedoch infolge Widers tandes des Kapi ta ls u n d des 
energielosen, keine S t ra fen anwendenden Vorgehens der Regierung nur in sehr 
geringem Masse in die Praxis über . Der Handelsminis ter erklär te : »Ein Teil 
der Arbei tgeber beschaf f t die vorgeschriebenen Schutzeinr ichtungen nur desha lb , 
um bei der Anmeldung von Unfällen den wahren Grund der Unfälle zu vér -ei 
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heimlichen«. I n den meis ten Fällen w u r d e n jedoch die notwendigen Einr ich-
tungen ü b e r h a u p t nicht angeschaff t . I m Jah re 1894 wurde auch die obliga-
torische Anmeldung von Unfä l len ve r füg t , doch gelang es bis zur J a h r h u n d e r t -
wende n ich t , die Fabr ikan ten dazu zu zwingen — stellt der Handelsminis ter fest . 
I m Zusammenhange mi t der Charakter is ierung der englischen Fabr ik -
gesetzgebung bemerkt M a r x : » . . . was . . . auffäl l t , ist einerseits die dem 
Par lament d e r herrschenden Klassen aufgezwungene Notwendigkei t , so ausser-
ordentliche u n d ausgedehnte Massregeln gegen die Übergriffe der kapital i -
stischen Explo i t a t ion im Pr inz ip anzunehmen ; andrersei ts die Ha lbhe i t , der 
Widerwille u n d die mala fides [die böse Absicht ] , womi t es diese Massregeln 
dann wirklich ins Leben r ie f« (Das K a p i t a l . Erster B a n d . S. 520). I n Ungarn 
wich die Fabr ikgese tzgebung von jener des Englands vor 30—40 J a h r e n dar in 
ab, dass ih re Massnahmen überhaup t n i c h t ausgedehnt und ausserordentl ich 
waren, dass j edoch die Bourgeoisie im L a u f e ihrer Verwirklichung die englischen 
Verhältnisse a n Halbheit , Widerwillen u n d böser Absicht weit übe r t ro f f en h a t . 
Weder das Gesetz ü b e r die Krankenvers icherung, weder jenes über den 
Unfallschutz erstreckte sich auch auf die Bergarbeiter ; die Aufsicht über die 
Bergwerke verbl ieb auch weiterhin im Wirkungskreise der B e r g h a u p t m a n n -
schaft . Der P rof i t des ausländischen F inanzkapi ta l s und der mit i h m verbün-
deten ungar i schen Grossbourgeoisie wuchs durch den Schweiss und das Blu t 
der Bergarbei te r an. Die schlecht ausgerüs te ten und in ihrem Grossteil h in te r 
dem allgemeinen technischen Niveau zurückbleibenden ungar ländischen Berg-
werke fo rde r t en immer mehr und mehr schwere und tödliche Unfälle. Besonders 
in den neunziger Jahren n a h m die Zahl de r Unfälle in den Bergwerken — infolge 
der rasch zunehmenden Kohlenförderung — zu. Auch den ausserordentl ich 
mangelhaf ten statistischen Daten k a n n en tnommen werden, dass auf j e 
30—40 000 T o n n e n Kohle ein tödlicher Unfa l l entfiel. Un te r den Gründen , welche 
zur Zunahme der Unfälle beigetragen h a b e n , spielte die Steigerung der Arbei t -
sintensität e ine entscheidende Rolle. 
Die L a g e der Arbeiterklasse wurde du rch die Herausbi ldung der arbei ts-
losen industr iel len Reservearmee, die mi t de r relativ raschen Entwick lung der 
ungar ländischen Fabr ikindustr ie zusammenfä l l t , weiter verschlechter t . 
Zur Zei t der Milleniumsausstellung ( im Jahre 1896) bildeten die Arbeits-
losen in B u d a p e s t schon eine grössere Masse. Die D a t e n über das J a h r 1897 
weisen in B u d a p e s t 15 000 Arbeitslose aus . »Später, als auch in der Landwi r t -
schaft die A r b e i t abnahm u n d auch die Landarbe i te r aus der Provinz in die 
Haup t s t ad t s t römten , um d o r t Arbeit zu suchen, wurde die Lage noch besorg-
niserregender. Als die bürgerl iche Gesellschaft die grosse Arbeitslosigkeit sah — 
eröffnete sie Suppenans ta l ten und Volksküchen . . .« Die Arbeitslosigkeit ivar 
nunmehr eine ständige Erscheinung. Die Arbeitslosen ha l t en eine Versammlung 
nach der a n d e r e n ab und ihre Zahl be t räg t — nach Schätzungen der damal igen 
Arbei te r führer — im Jahre 1899 und 1900 in Budapest 30 000. 
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Die industrielle Arbei ts losenarmee wuchs daher in der zweiten Hälf te 
der neunziger J ah re rasch an. »Die infolge der wir tschaf t l ichen Stagnat ion 
e ingetre tene Arbeitslosigkeit wurde v o m Jah re 1896 an eine sich s tändig wieder-
holende Erscheinung der H a u p t s t a d t u n d verursachte besonders in den Winter-
m o n a t e n ein Massenelend.« I m J a h r e 1899 wurde die Schaffung einer s taat-
lichen Arbei t svermi t t lung beschlossen. 
Die zunehmende Zahl der Arbeitslosen, der U m s t a n d , dass das Heer 
der industriellen Arbeitslosen immer mehr zu einer s tändigen Erscheinung 
wurde , dass die Arbeitslosen der Landwir t schaf t in den Win te rmona ten in 
die S t äd t e s t römten, bedeute te , dass sich die Lage der ungar ländischen Arbeiter-
klasse sehr verschlechterte, denn ihre elende Lage verschlecherte auch die 
materielle Lage der in der P roduk t ion beschäf t igten Arbeiter wei ter . 
Wenn sich auch innerhalb der Arbeiterklasse, in der Lage der einzelnen 
Gruppen und Schichten infolge des verschiedenen Charakters der einzelnen 
Industr iezweige, infolge der Verschiedenheit des Lohnes fü r qualifizierte und 
fü r nicht qualifizierte Arbei t sowie des Lohnes der Männer und F rauen , infolge 
der grösseren Ausbeu tung in den von den Nat iona l i tä ten bewohnten Gebieten 
usw. Abweichungen ergaben, wurde um die Jahrhundertwende die Lage der 
ungar ländischen Arbei terschaf t im allgemeinen durch das Sinken des Lebens-
niveaus, durch die Z u n a h m e und die beginnende Stabil isierung der industriellen 
Reservearmee an Arbeitslosen, durch die zunehmende Verelendung charak-
terisiert . 
I m mul t ina t ionalen Ungarn, in welchem die Lage der Arbei ter durch die 
halbkoloniale Abhängigkei t und die feudalen Überres te erschwert wurde und 
in welchem die Werk tä t igen von der herrschenden Klasse der Finanzkapi ta l is ten 
u n d Grossgrundbesitzer in der schwersten Form des räuberischen Kapi ta l ismus 
ausgebeute t wurden u n d der herrschende Produkt ionszweig der Volkswir tschaf t 
die Landwir t schaf t war , üb te das Arbe i t skrä f teangebot des in die S t ä d t e getrie-
benen landwistschaft l ichen Prole tar ia ts einen s tänd igen Druck auf die s täd-
t ischen Arbeitslöhne aus . Dieser Z u s t a n d wurde auch durch die Auswanderung 
n ich t geänder t , denn die langsamere Zunahme der re la t iven Überbevölkerung 
wurde durch die Z u n a h m e der organischen Zusammense tzung des Kapi ta ls 
w e t t g e m a c h t . 
Die zur Zeit des industriellen Aufschwungs, in den neunziger J ah ren ein-
se tzende, die Indus t r i e be t ref fende Gesetzgebung — obligatorische Kranken-
versicherung, Sonntagsruhe , Unfa l lverhü tung und bis zu einem gewissen Grade 
E i n f ü h r u n g der Unfal lvers icherung —, in einzelnen Betr ieben die Reduzierung 
der Arbeitszeit , die Erhöhung des Reallohnes einzelner Arbei terkategorien 
konn te gegenüber der auf Erzielung des maximalen Prof i ts ausgehenden, zuneh-
menden Ausbeutung durch die sich herausbi ldenden Industr iemonopole und 
durch das F inanzkap i t a l nicht verhindern , dass die relative Verelendung der 
Arbeitsklasse zunehme. 
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Bei dem gegebenen Grade der Entwicklung verspür te u n d ertrug d ie 
Arbei terschaf t von den »Errungenschaf ten« der Industr iegesetze in ers ter 
Reihe deren Mängel, ihre Beschränkthe i t , die Ha lbhe i t der Gesetze und ihrer 
Durch führung , die Folgen des Widerwillens u n d der bösen Absicht der 
Bourgeoisie. 
Bei spärlicher Verkürzung des Arbeitstages, die nur d u r c h s tändigen 
K a m p f erhalten werden konnte , wurde die Lebenskra f t der Arbei ter durch 
die Erhöhung der Arbei t s in tens i tä t rascher und schonungsloser vernichte t . 
Die Zunahme des Reallohnes einzelner Arbei terkategor ien , die höhere 
En t l ohnung für einzelne Arten der qualifizierten Arbei t , das Erscheinen der 
Arbei terar is tokrat ie in einzelnen Industr iezweigen bedeutete , dass das öster-
reichisch— ungarische F inanzkap i ta l im Wege der Monopole die Ausbeu tung 
des Dorfproletar ia ts und besonders jenes der von Nat iona l i tä ten bewohnten 
Gebiete steigerte und aus dem auf diese Weise erzielten Ext raprof i t der Arbeiter-
ar is tokra t ie Brosamen zukommen liess. 
Die Zunahme der Lebenshal tungskosten, die in engem Z u s a m m e n h a n g 
mi t der Herausbi ldung der Monopole s tand, der zunehmende Mietzinswucher 
gingen mi t der A b n a h m e der Real löhne einher u n d dies füh r t e dazu , dass die 
Arbeiterklasse — mi t Ausnahme der Arbei terar is tokrat ie — wei ter absolut 
verelendete . 
Der unversöhnliche Gegensatz zwischen Kap i t a l und Arbeit wurde deshalb 
im Lau fe der neunziger Jahre s t e t s schärfer. Die zahlenmässig zunehmende 
und in ihrem Selbstbewusstsein e rs ta rkende Arbeiterklasse k ä m p f t e unter der 
Direkt ive der Sozialdemokratischen Par t e i — die zu Beginn der neunziger J ah re 
noch als kämpferisch be t rachte t werden kann — mit dem Ausbau ihrer Organi-
sa t ionen, ihren Aufschwung n e h m e n d e n Streikbewegungen um die Verbesserung 
ihrer Lage und um ihre Rechte. Die doppelte Ausbeu tung durch das in Heraus-
bi ldung begriffene österreichisch — ungarische F inanzkapi ta l las te te immer 
schwerer auf der Arbeiterklasse. I h r e Lage wurde durch die politische Recht-
losigkeit, den Terror der Regierungen, durch die Polizeischikanen, durch das 
Sys tem der Verfolgung und Unte rd rückung , durch die immer häufigeren Salven 
der Gendarmerie und durch die rohe , erniedrigende, die menschliche Würde 
beleidigende Behandlungsweise uner t rägl ich . Die K r a f t der ungar ischen Arbeiter-
klasse wurde in den P r ü f u n g e n und in den Kämpfen der neunziger J a h r e gestählt . 
Sie t r i t t mi t der reichen Tradit ion der in den Bewegungen erworbenen Er fahrun-
gen und der zum K a m p f a u f m u n t e r n d e n Erfolge ins neue J a h r h u n d e r t , das 
ins Zei ta l ter des Imperial ismus und der befreienden Revolut ionen f ü h r t . 
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A N M E R K U N G E N 
1
 Das Material dieser Studie siehe ausführlicher: Sándor, Vi lmos: Nagyipari fe j lődés 
Magyarországon 1867—1900 (Die grossindustrielle Entwicklung in Ungarn 1867 —1900), 
Szikra-Verlag, Budapest, 1954, 770 Seiten (in ungarischer Sprache). 
Archivmaterial 
Aus den Beständen der Archive habe ich bei Abfassung dieses Kapitels folgende Schriften 
benutzt : Aus dem Landesarchiv (Országos Levéltár) : Schriften der Ofner Berghauptmann-
schaft aus den Jahren 1872—1880, 1882, 1884, 1890—1892, 1894, 1895, 1897, und 1898 ; Schrif-
ten des Ackerbau-, Gewerbe- und Verkehrsministeriums aus den Jahren 1872, 1874, 1875 und 
1879 ; Schriften des Handels- und Verkehrsministeriums aus den Jahren 1870, 1876 und 1881 ; 
Ministerratsprotokolle aus den Jahren 1869, 1872—1876, 1880—1882, 1884, 1886, 1887, 1889— 
1891, 1894, 1896, 1899—1900 ; Schriften des Ministerpräsidiums aus den Jahren 1871—1872 ; 
Schriften des Finanzministeriums aus dem Jahre 1869, Nordbahn — Bericht über den Zustand 
der staatlichen Güter 1868 — Ergebnisse der ungarländischen staatlichen Bergbaubetriebe 
1862—1868 ; aus den Jahren 1882, 1889, 1893, 1894, 1895 und 1897. Denkschrift über den 
Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn vom Jahre 1915 ; Ausgleichsverhandlungen der 
österreichisch-ungarischen Fachkommission. Sitzung vom 24. Sept. 1906 ; Schriften des Handels-
ministeriums aus den Jahren 1890, 1892, 1893, 1895, 1897 und 1899 ; Aus dem Budapester 
Staatlichen Archiv Nr. 1 wurden die Schriften des Altofner Archivs aus den Jahren 1869—1872 
benutzt. Ausserdem habe ich die Archive der Pester Ungarischen Commercial Bank, der Unga-
rischen Allgemeinen Creditbank und der Ungarischen Escompte- und Wechsler Bank benutzt 
Amtliche statistische Veröffentlichungen 
Die statistischen Daten dieses Kapitels wurden folgenden amtlichen Veröffentlichungen 
entnommen : Magyarország iparstatisztikája 1885-ben. Összeállította Jekelfalussy József. 
Statisztikai közlemények (Industriestatistik Ungarns im Jahre 1885. Zusammengestellt von 
J. Jekelfalussy. Statistische Mitteilungen). Budapest, 1886 ; Magyarország gyáripara 1898-ban. 
Kiadja a kereskedelemügyi miniszter (Die Fabrikindustrie Ungarns im Jahre 1898. Herausge-
geben v o m Handelsminister). Budapest, 1901. Heft Nr. I — X X ; Magyarország malomipara 
az 1906. évben. Magyar Statisztikai közlemények. Uj sorozat (Die Mühlenindustrie Ungarns 
im Jahre 1906. Ungarische Statistische Mitteilungen. Neue Serie). Bd. 26. Budapest, 1909 ; Ma-
gyarország hitelintézetei az 1894—1909 években. Magyar statisztikai közlemények. Új sorozat 
(Üngarns Kreditinstitute in den Jahren 1894—1909. Ungarische Statistische Mitteilungen. Neue 
Serie. Bd. 35). Budapest, 1910 ; Magyarország 1890. évi népszámlálásának gyáripari felvétele 
(Fabrikindustrielle Bestandsaufnahme der ungarischen Volkszählung vom Jahre 1890) ; Magyar-
ország 1900. évi népszámlálásának gyáripari statisztikája. Statisztikai közlemények (Fabrik-
industrielle Statistik der ungarischen Volkszählung vom Jahre 1900. Statistische Mitteilungen 
1900. Bd. 12) ; Magyarország külkereskedelmi forgalma az 1882—1913. években. Magyar sta-
tisztikai közlemények. Üj folyam (Aussenhandelsumsatz Ungarns in den Jahren 1882—1913. 
Ungarische Statistische Mitteilungen. Neue Reihe. Bd. 63) ; Az 1901-ben Magyarországon fönn-
állott gyárak üzemi és munkásstatisztikája. Kiadja a kereskedelemügyi miniszter (Betriebs-
und Arbeiterstatistik der im Jahre 1901 in Ungarn bestandenen Fabriken. Herausgegeben 
vom Handelsminister). Budapest, 1903 ; A székesfőváros múltja és jelene számokban. Statisz-
tikai közlemények (Vergangenheit und Gegenwart der Haupt- und Residenzstadt in Zahlen. 
Statistische Mitteilungen. Bd. 87. Nr. 1). Budapest, 1934. Mitteilungen aus dem Gebiete der 
Statistik. Herausgegeben von der k. statistischen Centraikommission. 11. Jahrg. Heft 2. Wien, 
1864 ; Übersichtstafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie. 1. Heft . Wien, 1855 ; 
Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr. Band X X X V I I I . Wien, 1889 ; Statistik der 
österreichischen Industrie nach dem Stande vom Jahre 1885. 
Periodische Veröffentlichungen 
Die angeführten Daten wurden teilweise folgenden periodischen Veröffentlichungen ent-
nommen : Az aradi kereskedelmi és iparkamara jelentése a kamarai kerület közgazdasági 
viszonyairól (Bericht der Arader Handels- und Gewerbekammer über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Kammerdistriktes) 1877—1879, 1881, 1882, 1885—1889, 1892, 1894 ; A brassói 
kereskedelmi és iparkamara jelentése a kamarakerület közgazdasági viszonyairól (Bericht der 
Kronstädter Handels- und Gewerbekammer über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kammer-
distriktes) 1878—Г879 und 1879—1880, 1880—1884 und 1896 ; A budapesti kereskedelmi és 
iparkamarának jelentése a kamarai kerület kereskedelmi és forgalmi viszonyairól. 1870—1872. 
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I . rész (Bericht der Budapester Handels- und Gewerbekammer über die Handels- und Verkehrs-
verhältnisse des Kammerdistriktes. 1870—1872. I. Teil). Budapest, 1874. Ferner die ähnlichen 
Berichte über die Jahre 1874, 1876, 1878, 1881, 1882, 1884, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1894— 
1897 ; Kereskedelmünk és iparunk az 1898-as évben (Unser Handel und unsere Industrie im 
Jahre 1898) ; dasselbe über die Jahre 1899 und 1900 ; Bericht der Budapester Handels- und 
Gewerbekammer über Gewerbe und Industrie des Budapester Kammerdistriktes für die Jahre 
1870—1875 ; A debreceni kereskedelmi és iparkamarai kerület közgazdasági viszonyairól 
(Über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Debreziner Handels- und Gewerbekammer-Distrik-
tes) 1878—1879 und 1879—1880 ; A győri kereskedelmi és iparkamara jelentése a kamarai 
kerület közgazdasági viszonyairól (Bericht der Raaber Handels- und Gewerbekammer über die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kammerdistriktes) 1893 und 1894 : A kassai kereskedelmi 
és iparkamarának jelentése kerülete közgazdasági viszonyairól az 1877. évben (Bericht der 
Kaschauer Handels- und Gewerbekammer über die wirtschaftlichen Verhältnisse ihres Distriktes 
im Jahre 1877) ; dasselbe über die Jahre 1879—1880 und 1881, 1882, 1889, 1890 und 1892 ; 
A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara jelentése kerülete gazdasági, kereskedelmi, ipari és 
forgalmi viszonyairól. 1878 (Bericht der Klausenburger Handels- und Gewerbekammer über 
die wirtschaftlichen, Handels-, Gewerbe- und Verkehrsverhältnisse ihres Distriktes. 1878, 
1883—1885, 1886—1889, und 1890—1892 ; A miskolci kereskedelmi és iparkamara jelentése 
a kamarai kerület ipari és forgalmi viszonyairól. 1881. II. rész (Bericht der Miskolcer Handels-
und Gewerbekammer über die Gewerbe- und Verkehrsverhältnisse des Kammerdistriktes. 
1881. II. Teil), 1885—1887, 1889 und 1890 ; A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara jelentése 
a kamarakerület általános földművelési , ipari és forgalmi viszonyairól (Bericht der Pressburger 
Handels- und Gewerbekammer über die allgemeinen landwirtschaftlichen, Gewerbe- und Ver-
kehrsverhältnisse des Kammerdistriktes) 1878 und 1879, 1890, 1891, 1893, 1894 und 1896 ; 
A soproni kereskedelmi és iparkamarának fő jelentése a kamarai kerület kereskedelmi, ipari 
és forgalmi viszonyairól (Hauptbericht der Ödenburger Handels- und Gewerbekammer über 
die Handels-, Gewerbe- und Verkehrsverhältnisse des Kammerdistriktes) 1878 ; A temesvári 
kereskedelmi és iparkamara jelentése (Bericht der Temesvárer Handels- und Gewerbekammer) 
1879—1881, 1889 und 1890 ; Compass, Kalender und Jahrbuch für Handel, Industrie und 
Verkehr, Capital und Grundbesitz. Herausgegeben von Gustav Leonhardt. Wien, 1869 ; Com-
pass, Jahrbuch für Volkswirtschaft und Finanzwesen. Herausgegeben von Gustav Leonhardt. 
W ien, 1870 und 1873 ; Compass. Finanzielles Jahrbuch für Österreich-Ungarn. Herausgegeben 
v o n Gustav Leonhardt. Wien, 1874 bis 1879 ; Compass. Finanzielles Jahrbuch für Österreich-
Ungarn. Herausgegeben von S. Heller. Jahrgang 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 
1890, 1891,1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1903, 1905 und 1909 ; Nagy magyar compass 
(Grosser ungarischer Compass) 1875, 1877,1880—1883,1886,1887, 1888,1889—1890,1891—1892, 
1894, 1895—1896, 1896—1897, 1897—1898, 1899—1900, 1901—1902 und 1917—1918; Jelen-
tés az 1887. évi gyárvizsgálatokról (Bericht über die im Jahre 1887 in den Fabriken vorgenom-
menen Kontrollen). Budapest, 1888. Dasselbe über das Jahr 1888. Budapest , 1889 ; Jelentés 
a kereskedelemügyi minisztériumnak évi működéséről (Bericht über die Jahres-Tätigkeit des 
Handelsministeriums). 1889, 1892, 1894 und 1895 ; Jelentés a magyar kormány 1898. évi műkö-
déséről és az ország közállapotáról (Bericht über die Tätigkeit der ungarischen Regierung im 
Jahre 1898 und über den allgemeinen Zustand des Landes) ; Képviselőházi napló (Sitzungs-
protokolle des Abgeordnetenhauses) aus den Jahren 1868—1869, 1871, 1873—1876, 1878, 1881, 
1882, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893, 1896—1898, 1900, 1901 ; Pester Lloyd Társulat 
évkönyve (Jahrbuch der Pester Lloyd Gesellschaft) 1900 und 1903. 
Presse 
Von den verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften habe ich bei meinen Forschungen 
folgende benutzt : Bányászati és kohászati lapok (Blätter für Bergwerks- und Hüttenwesen) 
aus den Jahren 1868, 1873, 1875—1878, 1880, 1881, 1883, 1884, und 1887—1891 ; Budapesti 
Napló (Budapester Tagblatt) v o m Jahre 1898 ; Hazánk (Unser Vaterland) vom Jahre 1891 
und 1897 ; A Hon (Die Heimat) 1871 und 1873 ; Iparügyek (Industrieangelegenheiten) vom 
Jahre 1887, 1889, 1890, 1893, 1895 und 1896 ; Magyar Kereskedők Lapja (Blatt der ungarischen 
Kaufleute) vom Jahre 1887 und 1888 ; Magvar Nemzetgazda (Ungarischer Volkswirt) aus den 
Jahren 1890, 1891, 1894, 1895, 1897 und 1898 ; Magyar Pénzügy (Ungarisches Finanzwesen) 
aus den Jahren 1882,1888—1892,1894—1896 und 1898 ; Munkás Heti Krónika (Arbeiter Wochen 
Chronik) aus den Jahren 1873—1875, 1878, 1879 ; Munkások Újsága (Zeitung der Arbeiter) 
1868 ; Népszava (Volksstimme) aus den Jahren 1878—1880, 1884, 1889, 1895 und 1899 ; Pester 
Lloyd aus den Jahren 1867—1869 und 1878, 1890 ; Pesti Hírlap (Pester Zeitung) vom Jahre 
Ulli GROSSINDUSTRIELLE ENTWICKLUNG IN UNGARN 1867—1900 235 
1944 ; Szabadság mint a nép zászlója (Freiheit als Banner des Volkes) 1871 ; Szombati lapok 
(Samstagsblätter) 1872 ; Vas- és Fémmunkás (Eisen- und Metallarbeiter) л о т Jahre 1899 ; 
Die Zeit (Wien) л о т Jahre 1898 ; Österreichisch-Ungarische Finanzrundschau vom Jahre 1898. 
Literatur 
Aus der einschlägigen Literatur habe ich folgende Werke benutzt : a) Quellenwerke : 
Baross János: Idegenek birtokszerzése (Baross, J. : Gutserwerbungen Fremder). Budapest 
1900 ; Bauszern, Guido : Deutsehland und Österreich-Ungarn. Leipzig, 1890 ; Brüll Lipót : 
A munkásosztály sorsának javítása (Brüll, L. : Verbesserung des Loses der Arbeiterklasse). 
Budapest, 1882 ; Déry Károly : Magyar bányakalauz (Déry, К. : Ungarischer Bergwerkführer. 
Zweiter Jahrgang 1888, dritter Jahrgang 1892 und л-ierter Jahrgang 1900) ; Éber Ernő : Munka-
bér és kivándorlás (Éber, E. : Arbeitslohn und Auswanderung). Budapest, 1902 ; Ecseri Lajos : 
A munkássegélyezések ügye Magyarországon (Ecseri, L. : Die Angelegenheit der Arbeiter-
unterstützungen in Ungarn). Budapest, 1899 ; Fellner Frigyes : A nemzetközi fizetési mérleg 
alakulása Magyarországon (Fellner, F. : Die Gestaltung der internationalen Zahlungsbilanz 
in Ungarn). Budapest, 1908 : Galgóczy Károly : Az ipar fontossága Magyarországon, hátrama-
radásának okai és előmozdításának eszközei (Galgóczy, K. : Die Wichtigkeit der Industrie in 
Ungarn, Gründe ihrer Zurückgebliebenheit und Mittel ihrer Förderung). Budapest, 1880 ; 
Gelléri Mór : Ipartörténeti vázlatok (Gelléri, M. : Industriegeschichtliche Skizzen). Budapest, 
1906 ; Guttmann Oszkár : Magyar bányakalauz (Gutlmann, O. : Ungarischer Bergwerkführer). 
Erster Jahrgang, Wien, 1881 ; György Endre : Keletre magyar (György, E. : Auf nach Osten, 
Ungar). Budapest, 1877 ; Hantken Miksa : Magyarország széntelepei és szénbányászata (Hant-
ken, M. : Kohlenreviere und Kohlenbergbau Ungarns). Budapest, 1878 ; Hatvani Lajos : Urak 
és emberek (Hatvani , L. : Herren und Menschen). Budapest, 1930 ; Jetiinek Mór : Die niedrigen 
Getreidepreise. Pest, 1865 ; Kalecsinszky, Sándor : Die Mineralkohlen Ungarns. Budapest, 
1903 : Keeskeméthy Aurél naplója 1851—1878. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Rózsa 
Miklós (Tagebuch A. Kecskeméthys 1851—1878. Einleitung und Anmerkungen von M. Rózsa). 
Budapest, 1909 ; Keleti Károly : Honismertető (Keleti, K. : Heimatkunde). Budapest, 1873 ; 
Kerpely, Antal : Das Eisenhüttenwesen in Ungarn. Pest, 1872 ; Kerpely Antal : Vasbányászat 
és kohászat (Kerpely, A. : Eisenerzbau und Hüttenwesen, in : Mallekovils Sándor : Magyar-
ország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves 
kiállítás eredménye — Matlekovits, S. : Die volkswirtschaftliche und kulturelle Lage Ungarns 
zur Zeit seines tausendjährigen Bestandes und Ergebnis der Milleniumsausstellung im Jahre 
1896. Bd. 8). Budapest, 1898 ; Kőnek bándor : Magyar birodalom statisztikai kézikönyve foly-
tonos tekintettel Ausztriára (Kőnek, S. : Statistisches Handbuch des Ungarischen Reiches bei 
ständiger Berücksichtigung Österreichs. Zweite Auflage). Budapest, 1878 ; Kormos Alfréd 
— Kende Zsigmond: Közgazdaságunk és kereskedelmünk 1883-ban (Kormos, A.—Kende, 
Zs. : Unsere Volkswirtschaft und unser Handel im Jahre 1883). Budapest, 1884 ; Körössi József : 
Pénzkrízis és bankkalamitások (Körössi, J. : Geldkrise und Bankkalamitäten). Pest, 1870 : 
Laky Dezső : 15 év kivándorlásunk történetéből (Laky, D. : 15 Jahre aus der Geschichte unserer 
Auswanderung). Budapest, 1918 ; Láng Lajos : Magyarország gazdasági statisztikája (Láng, 
L. : Wirtschaftsstatistik Ungarns. Bd. 2). Budapest, 1887 ; Liefmann, Budolf : Beteiligungs-
und Finanzierungsgesellschaften. IV. Ausgabe. Jena, 1923 : Mandello, Károly : Rückblicke auf 
die Entwicklung der ung. Volkswirtschaft. 1879, 1880, 1881; Máriássy Béla : Pénzügyeinkről 
(Máriássy, В. : Über unsere Finanzen). Budapest, 1874 : Mihók Sándor : Magyarország pénz, 
hitel és iparintézetei 1873 évi március hó végéig (Mihók, S. : Geld-, Kredit- und Industrieinsti-
tute Ungarns bis Ende März 1873). Budapest, 1873 ; Moldoványi István : Az ipari és gyári 
alkalmazottaknak baleset elleni védelméről és az iparfelügyelőkről (Moldoványi, I. : Uber den 
Unfallschutz der gewerblichen und der Fabrikangestellten und über die Gewerbeinspektoren). 
Budapest, 1899 ; Moldoványi István : A gyufagyári munkások védelme (Moldoványi, I. : Der 
Schutz der Arbeiter in den Zündholzfabriken). Budapest, 1904 ; Mudrony Soma : Iparpolitikai 
tanulmányok a hazai ipar emelése tárgyában (Mudrony, S. : Industriepolitische Studien über 
die Hebung der heimischen Industrie). Budapest, 1877 ; Neményi, Ambrus : Die Verstaatlichung 
der Eisenbahnen in Ungarn. Leipzig, 1897 ; Neményi Ambrus : A budapesti lakáskérdés (Nemé-
nyi, A. : Die Wohnungsfrage in Budapest). Budapest, 1883 ; Orincsay László : Az ipari munká-
nak vasárnapi szüneteléséről (Orincsay, L : Über die Sonntagsruhe in der Industrie). Budapest, 
1902 ; Papp Dávid : Magyar vámterület (Papp, D. : Ungarisches Zollgebiet). Budapest, 1906 ; 
Bubinek Gyula : Kiegyezésünk Ausztriával (Rubinek, Gy. : Unser Ausgleich mit Österreich). 
Budapest , 1896 ; Somogyi Manó : Az Öhudai Hajógyár munkásainak helyzete. Statisztikai 
közlemények (Somogyi, M. : Die Lage der Arbeiter in der Altofner Schiffswerft. Statistische Mit-
teilungen. Bd. 76. I. Teil) : Szterényi József : Régmúlt idők emberei. Politikai feljegyzések 
(Szterényi, J. : Menschen längst vergangener Zeiten. Politische Aufzeichnungen). Budapest, 
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1925 ; Táborszky Ottó : Gépipar (Táborszky, 0 . : Maschinenindustrie — in Matlekovits Bd. 7) ; 
Thirring Gusztáv : Budapest építőipara és építkezései (Thirring, G. : Das Baugewerbe und die 
Bauten in Budapest). Budapest, 1900 ; Wahlner Aladár : Munkásviszonyok. A bányamunkások 
helyzete Magyarországon (Wahlner, A. : Arbeiterverhältnisse. Die Lage der Bergarbeiter in 
Ungarn). Selmecbánya, 1900 ; Weltner Jakab : Földalatti Magyarország ( Weltner, J . : Das 
Ungarn der Bergwerkschachte). Budapest , 1909 ; Emlékirat a hazai kis- és gyáripar fejleszté-
séről (Denkschrift über die Förderung des heimischen Kleingewerbes und der heimischen Fabrik-
industrie). Budapest, 1899 ; A bányamunkások helyzete Magyarországon (Die Lage der Berg-
arbeiter in Ungarn. Flugblatt). Budapest , 1890. S. 9—10 ; Magyar vasművek és gépgyárak 
országos egyesületének 50 esztendeje (Fünfzig Jahre des Landesvereines der ungarischen Eisen-
werke und Maschinenfabriken). Jelentés a kereskedelemügyi minisztériumnak évi működéséről 
(Bericht über die Jahres-Tätigkeit des Handeslministeriums). Budapest, 1894 ; A szabadalma-
zot t Osztrák—Magyar államvasuttársaság magyarországi uradalmának leírása (Beschreibung 
der ungarländischen Domäne der priv. Österreichisch-Ungarischen Staatseisenbahn-Gesellschaft). 
Budapest , 1891 ; Emlékirat a felsőmagyarországi—gömöri iparvasút ügyében (Denkschrift 
in Angelegenheit der Oberungarischen-Gömörer Industriebahn). Pest, 1868 ; A gömörmegyei 
vasipar (Die Eisenindustrie des Komitates Gömör). Rozsnyó, 1885 ; A Magyar Általános Hitel-
bank kormányzó tanácsának üzletjelentése az 1868 dec. 31-ig terjedő első üzletszakaszról 
(Geschäftsbericht des Regierungsrates der Ungarischen Allgemeinen Creditbank über den bis 
z u m 31. Dez. 1868 reichenden ersten Geschäftsabschnitt). Pest, 1869. b) Geschichtliche Bearbei-
tungen. Apponyi Albert : Emlékirataim. Ötven év. Ifjúkorom. Huszonöt év az ellenzéken 
(Apponyi, A. : Meine Memorien. Fünfzig Jahre. Meine Jugendzeit. Fünfundzwanzig Jahre in 
den Reihen der Opposition). Budapest , 1922 ; Balla Ignác: A Rothschildok (Balla, I. : 
Die Rothschilds). Budapest, 1912 ; Baumgarten-Meszlény : Kartellek, trösztök ; keletkezésük, 
ejlődésük, helyzetük a gazdasági és jogrendben ( Baumgarten-Meszlény : Kartelle, Trus t s ; 
hre Entstehung, ihre Entwicklung, ihre Lage in der Wirtschafts- und in der Rechtsordnung). 
Budapest , 1906 ; Berlász Jenő : A Ganz-gyár története (Berlász, J. : Geschichte der Ganz'schen 
Fabrik). Manuskript ; Bossányi Endre : Cukoripar (Bossányi, E. : Zuckerindustrie — in Matle-
kovi t s Bd. 8) ; Bunczel, Julius Studien für Sozial- und Wirtschaftspolitik in Ungarn ; Burchard 
Bélaváry Konrád: Malomipar (Burchard Bélaváry, К.: Mühlenindustrie — in Matlekovits, 
Bd . 8) ; Déry Károly : A magyar szénbányászat ismertetése különös tekintettel az 1900 évi 
párizsi nemzetközi kiállításra (Déry, K. : Beschreibung des ungarischen Kohlenbergbaus mit 
besonderer Rücksicht auf die Pariser internationale Ausstellung des Jahres 1900). Budapest, 
1900 ; Ecseri Lajos : A munkássegélyezés ügye Magyarországon (Ecseri, L. : Das Arbeiter-
unterstützungswesen in Ungarn). Budapest , 1884 ; Félegyházy Ágost : A budapesti tőzsde tör-
ténete 1864—1895 (Félegyházy, A.: Geschichte der Budapester Börse. Bd. I—II). Budapest, 
1 8 9 6 ; Gárdonyi Albert: Ötven esztendő Budapest történetéből 1873—1923 (Gárdonyi, A.: 
Fünfzig Jahre aus der Geschichte Budapests. 1873—1923 ; Gelléri Mór : Ötven év a 
magyar ipar történetéből 1842—1892 (Gelléri, M :. Fünfzig Jahre aus der Geschichte der 
ungarischen Industrie 1842—1892). Budapest, 1892 ; Gelléri Mór : Hetven év a magyar ipar 
történetéből 1842—1912 (Gelléri, M. : Siebzig Jahre aus der Geschichte der ungarischen Industrie 
1842—1912). Budapest , 1912 ; Gelléri Mór: Ipartörténeti vázlatok (Gelléri, M.: Industrie-
geschichtliche Skizzen). Budapest, 1906 ; Gonda Bêla : A hajózás (Gonda, В. : Die Schiffahrt 
— in Matlekovits, Bd. 8) ; Grunzel, József : Handelspolitik und Ausgleich in Österreich-Ungarn. 
Wien, 1912 ; Hegedűs Lóránt : A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank keletkezésének és fenn-
állásának története 1892—-1917 (Hegedűs, L. : Geschichte der Entstehung und des Bestehens 
der Pester Ungarischen Commercial Bank 1892—1917. Bd. 2.). Budapest, 1917 ; Jászai Samu : 
A magyar szakszervezetek története (Jászai, S. : Geschichte der ungarischen Gewerkschaften). 
Budapest , 1923 ;' Kállai László : A 150 éves Goldberger-gyár (Kállai, L. : Die 150-jährige Gold-
berger'sche Fabrik). Budapest, 1935 ; Kálmán Mihály : A magyar társadalmi biztosítás törté-
nete (Kálmán, M. : Geschichte des ungarischen Sozial Versicherungswesens). Budapest, 1928 ; 
Kelemen József: A magyar hitelügy története (Kelemen, ./. : Die Geschichte des ungarischen 
Kreditwesens). Budapest , 1938 ; Konkoly Thege Miklós : Gépipar Magyarországon az utolsó 
negyven év alatt (Konkoly Thege, M. : Maschinenindustrie in Ungarn in den letzten vierzig Jah-
ren). Budapest, 1912 ; Leipziger Vilmos : Szeszipar (Leipziger, V. : Spiritusindustrie — in 
Matlekovits, Bd. 8) ; Liebermunn Leo : Vegyészet (Liebermann, L. : Chemie -— in Matlekovits Bd. 
7 ) ; Mayer-Koncz : A debreceni István-Gőzmalom története 1843-tól 1896 végéig (Mayer-
Koncz : Geschichte der Debrecener I s tván Dampfmühle vom Jahre 1843 bis Ende 1896). Debre-
cen, 1898 ; Mehrens, Bernhard : Die Entstehung und Entwicklung der grossen französischen 
Kreditinstitute mit Berücksichtigung ihres Einflusses auf die wirtschaftliche Entwicklung 
Frankreichs. Stuttgart, 1911; Móricz Pál: Országgyűlési pártok küzdelmei (Móricz, P.: 
Kämpfe der parlamentarischen Parteien. Bd. 2) ; Nádas László : A kartellek és trust-ök kérdése 
(Nádas, L. : Die Frage der Kartelle und Trusts). Budapest , 1905 ; Neuwirth, Joseph: Die 
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Speculationskrisis von 1873. Leipzig, 1874 ; Pólya Jakab : A Pest i Magyar Kereskedelmi Bank 
keletkezésének és 50 éves fennállásának története 1841—1892 (Pólya, J. : Geschichte der Ent -
stehung und des fünfzigjährigen Bestandes der Pester Ungarischen Commercial Bank 1841— 
1892. Bd. 1) ; Rath Zoltán : Emlékirat a kartellekről (Ráth, Z. : Denkschri f t über die Kartelle). 
Budapest , 1900 ; Schulhof Géza : A munkásmozgalom keletkezése Magyarországon ( Schulhof G. : 
Die Ents tehung der Arbeiterbewegung in Ungarn) . Budapest , 1895 ; Surányi Unger Tivadar : 
Gazdasági válságok 1920-ig (Surányi Unger, T. : Wirtschaftskrisen bis zum Jahre 1920). Buda-
pest , 1921 : Szávay Gyula : A magyar kamarai intézmény és a budapesti kamara története 
1850—1925 (Szávay, Gy. : Geschichte der ungarischen Kammerinst i tut ion u n d der Budapester 
Kammer 1850—1925). Budapest , 1927 ; Szende Pál : Önálló vámterüle t és osztályharc (Szende, 
P. : Selbständiges Zollgebiet u n d Klassenkampf) . Budapest , 1906 ; Szilágyi Sándor : A magyar 
nemzet története (Szilágyi, S. : Geschichte der ungarischen Nat ion. Bd. 1). Budapest , 1895 ; 
Szludinka Ferenc : A gácsi posztógyár története . Magyar ipartörténet ( S z t u d i n k a , F. : Geschichte 
der Tuchfabrik in Gács. Ungarische Industriegeschichte. Bd. 1). Losonc, 1906 ; Vargha Gyula : 
A magyar hite lügy és hite l intézetek története (Vargha, Gy. : Geschichte des ungarischen Kredit-
wesens und der ungarischen Kredit inst i tute) . Budapest , 1896 ; Vécsey Tamás : Tisza Kálmán 
élete (Vécsey, T. : Das Leben Kálmán Tiszas) . Celldömölk, 1931 ; Wiener, K. : Österreichische 
Industrie- und Aussenhandelspolit ik — Hundert Jahre Österreichische Wirtschaftsentwicklung ; 
Wiener Moszko : A magyar cukoripar fej lődése (Wiener, M. : Die Entwicklung der ungarischen 
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В. ШАНДОР 
Р е з ю м е 
Развитие механизированной крупной промышленности в Венгрии, промышленная 
революция в период м е ж д у 1849 и 1867 годами значительно отстали от развития крупной 
промышленности в Западной Европе. Основными причинами этого отставания были стоя-
щие перед самостоятельным и свободным буржуазным развитием Венгрии препятствия : 
о б р у ш и в ш а я с я на Венгрию после 1849 года австрийская система колониального угне-
тения и оставшиеся в распределении земельных владений пережитки феодализма. В этот 
период одновременно с распространением механизированной крупной промышленности 
в мировом масштабе произошло региональное обособление крупной промышленности и 
сельского хозяйства. В х о д е этого процесса , повторившегося отдельно в отношении 
Венгрии и Австрии, А в с т р и я стала индустриальной страной, Венгрия ж е — рынком 
промышленности Австрии и аграрной страной, снабжающей Австрию сырьем и, главным 
образом, продовольствием. Механизированная крупная промышленность Австрии, благо-
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даря использованию колониального положения Венгрии, развивалась относительно 
быстрыми темпами, что стимулировало австрийскую буржуазию на дальнейшую экспан-
сию. В середине 1850-х годов началась австрийская колониальная экспансия банковой 
аристократии в Венгрии, в результате чего в ее руки перешло господство над монополией 
венгерского железнодорожного и водного транспорта, над важными источниками про-
мышленного сырья и венгерским денежным и кредитным рынком. 
Вследствие революции, происшедшей в транспорте, австрийская фабрично-завод-
ская промышленность на общей таможенной территории во все растущей мере наводняла 
Венгрию своей продукцией. Под влиянием этой конкуренции предприятия большинства 
отраслей не защищенной пошлинами отечественной легкой промышленности, особенно 
текстильные предприятия, не смогли перейти от неразвитых форм к механизированной 
крупной промышленности и обанкротились. 
Вследствие изменения политической обстановки в 1860-х годах в Венгрии усили-
лось накопление торгового капитала, особенно в торговле сельскохозяйственными про-
дуктами. Торговая же буржуазия обращалась к промышленным предприятиям и рас-
пространялась в пищевой промышленности, прежде всего в мукомольной промышлен-
ности. Итак, курс развития крупной промышленности изменился: пищевая промыш-
ленность все более оттесняла на задний план легкую промышленность. 
Этап буржуазной революции и национальной освободительной войны закончился 
в 1867 году соглашением между австрийскими и венгерскими реакционными господ-
ствующими классами. Одновременно с этим в Венгрии открылись новые возможности 
развития капитализма, базирующегося на свободной конкуренции. На основании согла-
шения колониальная зависимость Венгрии от Австрии превратилась в полуколониаль-
ную зависимость, главное содержание которой составляла зависимость Венгрии во вне-
шнеторговых отношениях. Соглашение 1867 года, правда, не устранило главнейшие поли-
тические и экономические препятствия с пути развития крупной промышленности, но 
все же создало более благоприятные условия развития. Был открыт относительно более 
свободный путь, главным образом перед капиталистическим разитием венгерских 
землевладений, обеспечивая одновременно осуществление в Венгрии интересов австрий-
ского крупного капитала. 
В период подъема между 1867 и 1873 годами среди факторов, непосредственно 
влияющих на развитие крупной промышленности, большую роль сыграло широкое про-
никновение австрийского и другого иностранного капитала в кредитную систему Вен-
грии. Важнейшей областью иностранных капиталовложений спекулятивного характера 
было строительство железных дорог. Хотя политика железнодорожного строительства 
служила интересам крупных поместий, и промышленные районы Венгрии были вклю-
чены в железнодорожную сеть лишь позже, все же постройка железных дорог оказала 
благоприятное влияние на повышение производства основных промышленных материалов 
и на развитие некоторых отраслей машиностроения. При отсутствии возможностей само-
стоятельной таможенной политики Венгрии большое значение имело бы, если бы венгер-
ское правительство проводило политику поддержки промышленности. Однако, стоящий 
у власти крупнопомещичий класс считал поддержку промышленности противоречащей 
его интересам, ибо он не желал укрепления буржуазии и особенно боялся роста про-
мышленного рабочего класса. Поэтому правительство в период между 1867 и 1880 годами 
не оказывало промышленности никакой поддержки. 
В период экономического подъема 1867- 1873 годов промышленное производство 
возросло вследствие расширения механизации и вступления в строй новых предприятий. 
Значительно увеличились добыча угля и железной руды и производство чугуна. Однако, 
отрасли легкой промышленности продолжали находиться в состоянии застоя, в то же 
время значительно развилась мукомольная промышленность. 
В 1873 году развитие приостановилось из-за острейшего в XIX столетии кризиса 
перепроизводства. Производство сократилось, началась сильная безработица. В Венгрии 
кризис еще более усугубляло то, что он совпал с рядом неурожайных лет, что с кризисом 
боролся и государственный бюджет. Обеднение трудящихся классов принимало большие 
размеры, обострялась классовая борьба, выявлялись и противоречия внутри господ-
ствующих классов. Один за другим следовали правительственные кризисы. Только в 
1875 году удалось господствующим классам преодолеть политический кризис. Экономи-
ческий застой продолжался до конца 70-х годов. 
Значительная часть финансового капитала, необходимого для развития крупной 
промышленности, поступала не из внутреннего накопления капитала, а из экспорта 
австрийского капитала. Австрийский капитал распространялся прежде всего в области 
производства основных промышленных материалов. До 1867 года австрийский капитал 
создавал в Венгрии свои предприятия без участия венгерских господствующих клас-
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сов, во второй же половине 70-х годов появились уже общие предприятия с участием 
австрийского и венгерского капитала. Кроме промышленности, производящей основные 
материалы, в руках австрийских капиталистов находилась почти вся венгерская сахар-
ная промышленность. 
Важнейшей из отраслей промышленности, развивающихся на основе внутреннего 
накопления капитала, была мукомольная промышленность, для развития которой благо-
приятные условия создали соглашение 1867 года и быстрые темпы продвижения вперед 
промышленной революции в западных странах. В годах до и после 1867 г. в акционерных 
обществах венгерской торговой буржуазии развертывается в Будапеште работающая 
на экспорт крупная мукомольная промышленность, которая в развитии отечественной 
промышленности играла такую же роль, как текстильная промышленность в развитии 
промышленности других стран. Производство спирта и преобладающая часть машино-
строения также находились в руках венгерской буржуазии, хотя машиностроительные 
заводы выполняли лишь грубую переработку сырья. 
До 1880-х годов образовалась венгерская крупно-промышленная буржуазия. 
Подъем промышленности в период между 1867 и 1873 годами сделала возможным боль-
шая резервная армия безработных сельскохозяйственных пролетариев и полупроле-
тариев. В годы подъема вследствие расширения возможностей труда возник относитель-
ный недостаток в рабочей силе, особенно недостаток в квалифицированных рабочих. 
Вследствие недостатка в квалифицированных рабочих в Венгрию приехало значительное 
число иностранных квалифицированных рабочих. В 1880 году более 1/4 промышленного 
рабочего класса, насчитывавшего 408 тысяч человек, составляли рабочие крупных пред-
приятий. Это, а также относительная заводская и территориальная концентрация, послед-
няя особенно в Будапеште, способствовало начальному развертыванию социалистиче-
ского рабочего движения. В 1868 году было образовано общее объединение рабочих. 
В 1871 году венгерский рабочий класс выступил за Парижскую Коммуну. Исход первого 
политического судебного процесса был политической победой венгерского рабочего 
класса. Начиная с 1876 года рабочим движением руководил Лео Франкель. Забастовки 
рабочего класса были направлены главным образом на сокращение рабочего дня и про-
тив снижения заработка. Вследствие недостатка в квартирах большинство рабочих жило 
в нездоровых подвальных помещениях. После 1873 года безработица обрушилась на 
молодой венгерский рабочий класс. Одновременно с этим ускорилось разложение крес-
тьянства, возросло число безработных крестьян. 
В конце 1870-х и в начале 1880-х годов в Венгрии начинается эпоха перехода от 
основанного на свободной конкуренции капитализма к монополистическому капитализму, 
к имперализму. В период перехода изменяется экономическое содержание полуколо-
ниальной зависимости Венгрии. Наряду со «старой» зависимостью, основанной на вне-
шнеторговых отношениях, все большее значение получает «современная» зависимость, 
основанная на проникновении иностранного капитала. Экспорт австрийского капитала 
и капитала других западных стран в Венгрию все более осуществляется в форме операций 
слагающегося международного финансового капитала. 
В эпоху перехода к империализму сохраняются полуколониальная зависимость 
и пережитки феодализма, значительно препятствующие развитию крупной промышлен-
ности. Однако изменяются некоторые факторы, непосредственно влияющие на развитие 
крупной промышленности, появляются новые факторы, которые вместе создают в не-
которой степени более благоприятные условия. Так, тенденцию свободной торговли сме-
няет тенденция покровительственной пошлины, как момент перехода к монополисти-
ческому капитализму. Кризис промышленного перепроизводства в период между 1880 и 
1890 годами возник в Венгрии только один раз, в 1886 1888 годах, но его последствия 
были гораздо менее серьезными, чем последствия кризиса 1873 года. В качестве нового 
фактора, влияющего на развитие экономики, возник кризис сельскохозяйственного пере-
производства, продолжавшийся в течение вфего переходного периода. Под влиянием 
сельскохозяйственного кризиса ускорились темпы железнодорожного строительства, 
значительная часть железных дорог, находившихся в руках иностранных капиталистов, 
перешла в руки государства. Крупные поместья в противовес последствиям кризиса 
ускорили темпы механизации сельского хозяйства. Все это, естественно, оказало благо-
приятное влияние на развитие некоторых отраслей производства основных промышлен-
ных материалов и машиностроения, главным образом, на развитие производства оборудо-
вания для железнодорожного и водного транспорта и средств передвижения. 
Сельскохозяйственный кризис ускорил разложение крестьянства, относительное 
же распространение машин в сельском хозяйстве привело к росту безработицы в рядах 
сельскохозяйственных рабочих и крестьянской бедноты. Такое положение обострило 
основные классовые противоречия, привело к революционным движениям и принудило 
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господствующий класс ускорить развитие крупной промышленности. Таким образом, 
в период перехода к монополистическому капитализму в качестве нового фактора появи-
лось изменение промышленной политики венгерских правительств, политика поддержки 
промышленности. Проводить такую политику венгерские правительства заставило укреп-
ление крупной промышленной буржуазии, усиление проникновения иностранного капи-
тала в конце 1870-х годов, обострение международного положения и т. д. Во второй 
половине 80-х годов поддержка промышленности усиливается. 
Ко второй половине 80-х годов создавшийся после соглашения классовый союз 
между крупными помещиками и крупными капиталистами преобразуется и в каче-
ственном отношении. Создается блок крупного капитала и «меркантилистических» 
крупных поместий. Либеральная партия, партия блока, обеспечила осуществление в 
парламенте интересов крупного капитала при сохранении гегемонии крупных поместий. 
В этот период в более значительном размере начинается проникновение в Венгрию 
также и немецкого финансового капитала. 
Еще в первой половине 80-х годов внутри господствующих классов возникли про-
тиворечия в вопросах таможенной политики и в других вопросах. Несмотря на обостре-
ние, противоречия— подчиненные, естественно, основному классовому союзу—до конца 
столетия выявлялись лишь в небольшой мере. Подобно этому при мнимом спокойствии 
продолжали обостряться и основные классовые противоречия. Однако, начиная с 1890 
года, периоду мнимого спокойствия последовал период общественного брожения и поли-
тических кризисов сильного обострения основных классовых противоречий. В 90-х 
годах развернулись революционные движения рабочих и крестьянской бедноты. На 
новые области распространились и противоречия между господствующими классами. 
Против блока либеральной партии выступила так называемая аграрная группа крупных 
помещиков, члены которой наиболее последовательно представляли интересы крупных 
поместий и выступали против политики укрепления крупного капитала. 
В 80-х и 90-х годах австрийский и другой иностранный капитал в усиленной мере 
проникал в отечественную кредитную систему путем основания крупных банков и заин-
тересованности в крупных банках. Главным союзником проникающего австрийского 
капитала вначале был французский финансовый капитал, с конца же 80-х годов его глав-
ным союзником становится немецкий финансовый капитал. Концентрация капитала в 
некоторых банках, входящих в сферу интересов иностранного капитала, достигла очень 
значительных размеров. Наряду с иностранным капиталом, значительную роль играли в 
крупных банках также и представители венгерских господствующих классов, что сви-
детельствовало об усилении накопления капитала в Венгрии. Участие же в прибылях 
монополистических крупных банков стало одним из важных источников образования 
отечественной финансовой олигархии. В годы, предшествовавшие рубежу столетий, 
быстро продвигалась вперед также и концентрация банкового дела. Сфера деятельности 
зависящих от иностранного капитала отечественных крупных банков в решающей мере 
была связана с капиталистическим развитием не крупной промышленности, а поместий. 
Характер венгерского кредитного дела определяла, с одной стороны, зависимость от 
иностранного капитала, с другой стороны, связь с крупными поместьями. В то же время 
монополистические крупные банки, прокладывая путь западному финансовому капиталу, 
распространили свою деятельность и на Балканы. 
Одновременно с продвижением вперед концентрации банкового капитала и банко-
вого дела в значительной мере усилилась концентрация промышленного производства и 
завершается промышленная революция. Применение в венгерской крупной промышлен-
ности машинной силы в значительной мере усилилось. Производство крупной промыш-
ленности получило решающий перевес в промышленном производстве. В 90-х годах темпы 
развития промышленного производства были относительно быстрыми, самыми быстрыми 
в истории развития отечественной капиталистической промышленности. Несмотря на это, 
Венгрия переступила порог эпохи империализма как преимущественно аграрная страна. 
Рост объема производства крупной промышленности был незначительным и, даже при 
быстрых темпах развития, отставал от развития крупной промышленности целого ряда 
других стран и от потребления внутреннего рынка. 
Одновременно с завершением промышленной революции создалась сильная кон-
центрация промышленного производства, в первую очередь, в области производства 
основных промышленных материалов, а также и в других отраслях промышленности. 
В металлургической промышленности, в машиностроении, в мукомольной, сахарной, 
пивной и нефтеперегонной промышленностях концентрация производства в Венгрии 
достигла большего размера, чем концентрация промышленности в подобных отраслях 
в Австрии или в Германии. Одновременно значительно усилилась концентрация промыш-
ленного капитала. 
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Большие размеры концентрации производства и капитала привели к образованию 
промышленных монополистических организаций. В Венгрии эти организации образо-
вались прежде всего в тех отраслях промышленности, в которых австрийский финансовый 
капитал был сильно заинтересован, отечественная же крупная промышленность явля-
лась значительным конкурентом австрийской крупной промышленности. Поэтому соз-
давались главным образом австро-венгерские картели, венгерские же —лишь в меньшем 
количестве и менее значительные. К рубежу столетий было создано примерно 15 австро-
венгерских картелей. В Венгрии в связи с производством осветительного газа и электро-
энергии появилась и другая форма монополистических организаций — тресты. 
Концентрация, развертывающаяся в банковом деле, усиление концентрации 
производства и капитала в некоторых отраслях фабрично-заводской промышленности, 
рост числа монополистических организаций привели к объединению промышленных и 
банковых монополий, к началу образования финансового капитала. В образовании 
отечественного финансового капитала решающую роль играл проникающий в Венгрию 
австрийский и иной иностранный капитал. Однако экспорт иностранного капитала, на-
правленный в Венгрию, составил основу образования финансового капитала не только 
в Венгрии, но и в экспортирующих капитал странах, прежде всего в Австрии. В то же 
время в соответствии с системой дуализма эксплуататорская деятельность как не австрий-
ского иностранного капитала, так и венгерского финансового капитала осуществлялась 
решающим образом под контролем австрийского финансового капитала при их участии 
в прибылях, происходящих из Венгрии. 
Направленный в Венгрию экспорт капитала использовался не в целях развития 
венгерской крупной промышленности, а преимущественно в целях капиталистического 
развития крупных поместий. Главные кредиторы Венгрии, австрийский, немецкий и 
французский капитал, выступали по отношению к Венгрии как ростовщический финан-
совый капитал. Ипотечными и государственными займами финансовый капитал укрепил 
феодальное разделение земельных владений и консервировал власть крупных помещиков. 
Проникновение иностранного капитала в венгерскую крупную промышленность 
произошло через акции, именно двумя главными путями : иностранный капитал прони-
кал либо «непосредственно», исключая из прибылей венгерские господствующие классы, 
либо «косвенно», через общие с венгерскими господствующими классами предприятия. 
Правда, в период перехода к империализму проникновение австрийского крупного капи-
тала значительно усилилось, но все же уменьшился его удельный вес. Одной из причин 
этого являлось то, что - как новый момент данной эпохи в крупную промышленность 
Венгрии независимо от австрийского капитала «косвенно» проник также немецкий, 
французский и другой западный капитал, главным образом в производство основных 
промышленных материалов, осветительного газа и электроэнергии. 
Однако австрийский и другой иностранный капитал распространялся не только 
«непосредственно», но и «косвенно», через общие с венгерскими господствующими клас-
сами предприятия. Путь косвенного проникновения разветвлялся на два новых пути. 
Либо сам иностранный капитал создавал предприятия совместно с венгерским крупно-
промышленным капиталом, обходя при этом венгерские банковые монополии, либо осно-
вателем предприятия была венгерская банковая монополия, входящая в сферу интересов 
иностранного финансового капитала или находящаяся под его влиянием. 
Значительная часть венгерской крупной промышленности входила в сферу инте-
ресов иностранного, прежде всего австрийского капитала, причем «непосредственным» 
или «косвенным» путем, с обходом отечественных банковых монополий. Представляющие 
венгерский финансовый капитал банковые монополии, то есть отечественный финансовый 
капитал к рубежу столетий не стал господствующим в венгерской крупной промышлен-
ности. Важную роль играли в развитии венгерского финансового капитала так назы-
ваемые учредительные операции. При таких операциях прибыли банка обычно превы-
шают общую часть прибыли, то есть капиталистическая кредитная система, достигнув в 
финансовом капитале высшей степени развития, переходит в ростовщичество. 
Часть венгерской финансовой олигархии в данную эпоху еще имела независящую 
от банковых монополий крупнопромышленную базу. Долю из учредительных операций 
они получали не только в качестве главных акционеров банковой монополии, но и как 
ее равноправные партнеры. Зачастую доля самого банка при учредительных операциях 
была незначительной по сравнению с долей таких партнеров. 
Большинство независящих от финансового капитала предприятий венгерской бур-
жуазии функционировало в форме индивидуальных предприятий и в преобладающей 
части находилось в руках среднепромышленной буржуазии. 
В последние десятилетия XIX столетия укрепился венгерский рабочий класс, 
усилилась его организация, развернулась его экономическая и политическая борьба. 
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Возросло число крупнозаводского рабочего класса, значительной степени достигла его 
заводская и региональная концентрация. «Скрытая» безработица в деревне росла быстрее, 
чем емкость промышленности. Поэтому наряду с внутренней миграцией большие размеры 
приняла эмиграция, главным образом из районов, населенных словаками. Классовая 
борьба промышленного рабочего класса и аграрного пролетариата приняла революцион-
ный характер. В период перехода к империализму усилилась двойная эксплуатация вен-
герского рабочего класса. 
В 80-х годах венгерское рабочее движение пришло в упадок, потому что руко-
водство партией все более переходило в руки соглашательских элементов. Поворот в этой 
области произошел только после учредительного конгресса II Интернационала. В 1890 
году была создана Венгерская социал-демократическая партия. В 90-х годах отечествен-
ный рабочий класс стал классом и для самого себя. Главной целью стачечных движений 
все более становилась борьба за повышение зарплаты. В результате движений повыси-
лась оплата труда высших категорий, оплата же труда низших категорий снизилась. 
Появляется тонкий слой венгерской рабочей аристократии. Зарплата рабочих 
других национальностей значительно ниже зарплаты венгерских рабочих. Жизненный 
уровень всего рабочего класса по сравнению с предшествующим периодом снизился. Изме-
нился метод усиления эксплуатации : вместо продления рабочего дня на первый план 
было выдвинуто повышение интенсивности труда. Правда, одной из предпосылок этого 
- нормального рабочего дня не было налицо, но рабочий день сократился. Другая 
предпосылка, механизация, в большинстве отраслей промышленности достигла необхо-
димого уровня. Начиная с 80-х годов распространилась наиболее подходящая форма 
повышения интенсивности труда, сдельная оплата труда. Фабриканты не соблюдали даже 
недостаточных законов об охране здоровья рабочих и о безопасности труда. Положение 
рабочего класса ухудшала начинающаяся в последние годы столетия стабилизация без-
работной резервной армии промышленности. К рубежу столетий положение венгерского 
рабочего класса характеризовалось усилением релятивного и абсолютного обнищания. 
В 90-х годах все более обострялись противоречия между капиталом и трудом. Проле-
тариат переступил порог нового столетия, ведущего в эпоху империализма и освободи-
тельных революций, с поднимающим на борьбу богатым наследством революционного 
опыта и успехов. 
L'ÉVOLUTION D E L' INDUSTRIE M A N U F A C T U R I È R E E N HONGRIE 
E N T R E 1867 E T 1900. 
V. S Á N D O R 
R é s u m é 
Pendant la période qui se situe entre 1849 et 1867, la révolution industrielle et la consti-
tution d'une grande industrie manufacturière souffrirent un retard considérable en Hongrie, 
par rapport à l'Europe Occidentale. Cela s'explique essentiellement par les obstacles qui entra-
vaient le développement libre et autonome d'une bourgeoisie nationale, par le régime d'oppres-
sion coloniale que l'Autriche faisait peser sur la Hongrie et par les survivances féodales qui 
subsistaient dans la répartition de la propriété agricole. Parallèlement à l'expansion internatio-
nale de l'industrie manufacturière mécanisée, une séparation territoriale s'opéra à cette époque, 
sur le plan mondial, entre la grande industrie et l'agriculture et cette séparation se reproduisit 
à part, entre l'Autriche et la Hongrie. De l'Autriche, elle fit un pays industriel et, de la Hongrie, 
le débouché de l'industrie autrichienne et un pays agricole approvisionnant l'Autriche en matières 
premières et, surtout, en denrées alimentaires. Crâce à l'exploitation de la condition coloniale de 
la Hongrie, la grande industrie de l'Autriche se développait assez rapidement, ce qui incita la 
bourgeoisie autrichienne à poursuivre son expansion. Vers le milieu des aimées 1850, l'aristocratie 
bancaire autrichienne entreprit une expansion colonisatrice en Hongrie et, au cours de cette 
évolution elle devait s'emparer du monopole des transports ferroviaires et fluviaux du pays, des 
sources les plus importantes de matières premières industrielles, ainsi que de l'hégémonie sur le 
marché national des capitaux et des crédits. 
A la suite de la révolution qui s'était opérée dans le domaine des transports et des commu-
nications, l'industrie manufacturière autrichienne submergea dans une mesure croissante la 
Hongrie de ses produits, sur le territoire douanier unifié des deux pays. Sous la pression de cette 
concurrence, l'industrie nationale hongroise, n'étant pas protégée par des taxes douanières, ne 
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put évoluer vers une industrie manufacturière mécanisée, mais sombra dans la ruine. Cela s'ap-
plique à la plupart des branches de l'industrie légère et surtout à l'industrie textile. 
Vers les années 1860, le changement des conditions politiques provoqua en Hongrie, sur-
tout dans le commerce des produits agricoles, une accumulation des capitaux commerciaux. 
La bourgeoisie commerçante se tourna vers les entreprises industrielles, étendant son emprise 
sur l'industrie de l'alimentation et, surtout, sur l'industrie minotière. La place de l'industrie 
légère en déperdition était prise, dans une mesure sans cesse accrue, par celle de l'alimentation. 
Le compromis conclu en 1867 entre les classes dirigeantes autrichienne et hongroise mar-
quait d'une manière réactionnaire le terme de la période de la révolution bourgeoise et de la 
guerre de libération nationale. Ce fut, en même temps, l'éclosion de possibilités nouvelles, en 
Hongrie, devant le développement du capitalisme fondé sur la libre concurrence. En vertu du 
Compromis, la dépendance coloniale de la Hongrie vis-à-vis de l'Autriche se transforma en une 
dépendance semi-coloniale, fondée essentiellement sur la sujétion de la Hongrie dans le domaine 
du commerce extérieur. Le compromis de 1867 ne débarrassait, certes, pas l'évolution de l'industrie 
manufacturière des ses entraves essentielles, mais lui créa des conditions plus favorables qu'aupa-
ravant. En premier lieu, il déblaya le chemin devant le développement capitaliste de la pro-
priété agricole en Hongrie, tout en garantissant que les intérêts du capital autrichien puissent 
se faire valoir dans le pays. 
Parmi les éléments qui exercèrent une influence directe sur le développement de la 
grande industrie pendant la période de prospérité allant de 1867 à 1873, une place importante 
doit être attribuée à la première grande pénétration des capitaux autrichiens et autres au marché 
du crédit en Hongrie. La construction ferroviaire devint le terrain d'élection des manœuvres 
du capital étranger. Le tracé des lignes servait, certes, les intérêts de la grande propriété foncière 
et les régions industrielles de la Hongrie n'obtinrent leurs lignes que fort tard, mais ces travaux 
n'en exercèrent pas moins une influence stimulatrice considérable sur la production des matières 
de base industrielles et sur le développement de certaines branches de la construction mécanique. 
A défaut d'une politique douanière hongroise autonome, une politique adéquate de soutien de 
l'industrie de la part du gouvernement hongrois eût néanmoins revêtu une importance considé-
rable. Mais la classe des grands propriétaires, qui était au pouvoir, jugeait le soutien de l'industrie 
contraire à ses intérêts, d'abord parce qu'elle ne souhaitait pas voir une bourgeoisie forte et 
surtout parce qu'elle craignait l'apparition d'une classe ouvrière puissante. Voilà pourquoi, 
de 1867 à 1880, le gouvernement ne faisait rien pour soutenir le développement de l'industrie. 
Pendant cette période de prospérité économique qui se situe entre 1867 et 1873, la pro-
duction industrielle s'accrut à la suite des progrès de la mécanisation et de la création d'usines 
nouvelles. L'augmentation fut sensible, en ce qui concerne l'extraction du charbon et du minerai 
de fer, ainsi que la production de fonte brute. Mais la stagnation continuait dans l'industrie 
légère, alors que l'industrie minotière enregistrait un essor très notable. 
Cette ère de prospérité fut interrompue en 1873 par la plus grave des crises de surproduc-
tion du X I X e siècle. En conséquence de cette crise, la production baissa et le chômage revêtit 
de vastes proportions. En Hongrie, la crise s'aggravait du fait qu'elle venait à la suite d'une 
série de plusieurs années de mauvaises récoltes, ébranlant jusqu'au budget de l'État. L'appau-
vrissement des classes laborieuses prit des proportions très larges et des antagonismes se firent 
sentir au sein des classes dirigeantes. Ce fut une crise gouvernementale après l'autre. La crise 
politique ne put être résolue par les classes dirigeantes avant 1875. Quant à la dépression écono-
mique, elle devait durer jusqu'à la fin des aimées 1870. 
Une part importante des capitaux-argent nécessaires au développement d'une grande 
industrie mécanisée provenait non pas d'une accumulation intérieure, mais d'une exportation 
de capitaux de l'Autriche. Le capital autrichien opérait son expansion en premier lieu dans le 
domaine de la production des matières de base de l'industrie. Jusqu'à 1867, elle écartait les classes 
dirigeantes de Hongrie des entreprises qu'il créait dans le pays, mais au cours de la seconde 
moitié des années 1870, on assistait déjà à l'apparition des premières entreprises communes 
de capitaux autrichiens et hongrois. Outre la production des matières de base, la fabrication du 
sucre était presque entièrement entre les mains des capitalistes autrichiens. 
Parmi les branches d'industrie qui se développaient à la suite d'une accumulation inté-
rieure de capitaux, la place la plus importante revenait à l'industrie minotière, que le Compromis, 
ainsi que les rapides progrès de la révolution industrielle dans les pays occidentaux dotaient de 
débouchés très favorables. Dans les sociétés anonymes créées aux environs de 1867 par la bour-
geoisie commerçante de Hongrie, la grande industrie minotière travaillant pour l'exportation 
prenait à Budapest une place de plus en plus importante, assumant dans le développement de 
l'industrie hongroise un rôle analogue à celui de l'industrie textile dans d'autres pays. La distil-
lerie était également entre les mains de la bourgeoisie hongroise, de même que la majeure partie 
de la construction mécanique, bien que les usines hongroises se limitassent à une transformation 
assez grossière des matières premières. 
244 V. S ä N D O R 
Aux environs de 1880, la grande bourgeoisie industrielle était née en Hongrie. L'essor 
industriel de la période allant de 1867 à 1873 se fondait sur la présence d'une immense armée 
de réserve de chômeurs agricoles, prolétariens et semi-prolétariens. L'accroissement des débouchés 
du travail devai t aboutir, pendant les années de prospérité, à une certaine pénurie de main-
d'œuvre, accentuée par le manque d'ouvriers qualifiés. Ce dernier fait amena nombre d'ouvriers 
qualifiés étrangers en Hongrie. En 1880, plus d'un quart des 408.000 ouvriers industriels que 
comptait la Hongrie travaillait dans les grandes usines. Cette circonstance, ainsi que la con-
centration territoriale relativement très poussée de la grande industrie — surtout à Budapest 
— devait favoriser la naissance et les premiers pas du mouvement ouvrier socialiste. L'Associa-
tion Ouvrière Générale (Általános Munkásegylet) naquit en 1868. En 1871, les ouvriers hongrois 
manifestèrent en faveur de la Commune de Paris. L'issue du premier procès intenté à des socia-
listes fut une victoire pour la classe ouvrière. A partir de 1876, le mouvement ouvrier hongrois 
était dirigé par Leo Frankel. Les grèves des ouvriers avaient pour objectifs essentiels d'abréger 
la journée de travail et d'empêcher les réductions des salaires. La pénurie de logements obli-
geait la plupart des ouvriers à élire domicile dans des taudis malsains. Après 1873, la jeune classe 
ouvrière hongroise dut supporter tout le poids du chômage. A la même époque, la décomposition 
de la paysannerie s'accéléra, entraînant l'accroissement du nombre des chômeurs invisibles. 
La fin des années 1870 et le commencement de celles 1880 donnèrent en Hongrie le signal 
du passage du capitalisme fondé sur la libre concurrence vers le capitalisme monopoleur et 
l'impérialisme. La période de la transition devait modifier le sens économique de la dépendance 
semi-coloniale de la Hongrie. A côté de sa dépendance «ancienne», fondée sur sa situation dans 
le commerce extérieur, une importance sans cesse accrue marquait sa dépendance «moderne», 
conséquence de la pénétration des capitaux étragers. L'exportation des capitaux de l'Autriche 
et des autres pays occidentaux à destination de la Hongrie, y prenait de plus en plus nettement 
figure d'une opération du capital financier international en voie de naissance. 
La dépendance semi-coloniale entravant essentiellement le développement de la grande 
industrie et les survivances féodales subsistèrent en majeure partie pendant l'ère de la transition 
vers l'impérialisme. Quelques-uns des facteurs exerçant une influence directe sur le développe-
ment de la grande industrie subirent cependant des modifications et l'on en vit apparaître même 
des facteurs nouveaux, dont le concours devait créer des conditions relativement plus favorables 
que celles qui avaient existé jusqu'alors. C'est ainsi que la politique du libre-échangisme, qui 
avait été celle de la période précédente, fut supplantée par celle des barrières douanières, caracté-
ristique du passage au capitalisme monopoleur. De 1880 à 1900, il n'y eut qu'une seule crise de 
surproduction industrielle en Hongrie ; ce fut celle de 1886—1888, mais ses effets furent consi-
dérablement moins graves que ceux de la crise de 1873. La crise de surproduction agricole, qui 
devait durer pendant toute la période de transition, fut un élément nouveau, retentissant sur 
l'ensemble de l'évolution économique. La crise agraire accéléra, en effet, les travaux de construc-
tion ferroviaire et l 'État se rendit acquéreur d'une grande partie des chemins de fer, jusqu'alors 
propriété étrangère. Empressée de neutraliser les effets de la crise, la grande propriété fit 
des efforts notables pour accélérer la mécanisation de la production agricole. Tout cela eut , 
naturellement, des répercussions favorables sur le développement de la production de certaines 
matières industrielles de base, sur l'industrie de construction mécanique et, en particulier, sur 
la fabrication de matériels ferroviaires, de navigation et de transports. 
Tandis que la crise agraire accélérait la décomposition de la paysannerie, la propagation 
relative du machinisme dans l'agriculture augmenta le chômage parmi les ouvriers agricoles et 
les paysans pauvres. Ces conditions contribuèrent à exaspérer les antagonismes de classe essen-
tiels. Elles aboutirent à des manifestations de caractère révolutionnaire et poussèrent les classes 
dirigeantes à accélérer le développement de la grande industrie. C'est ainsi que le changement 
de la politique industrielle des gouvernements hongrois dans le sens du soutien du progrès indus-
triel fut l'élément nouveau, caractérisant l'ère de transition au capitalisme monopoleur. Les 
gouvernements successifs y furent poussés par le renforcement de la grande bourgeoisie indus-
trielle, par la nouvelle augmentation, vers la fin des années 1870, de la pénétration des capitaux 
étrangers, par la tension internationale, etc. Au cours de la seconde moitié des années 1880, le 
soutien de l'industrie reçut des impulsions encore plus fortes. 
Vers cette époque — la seconde moitié des années 1880 — l'alliance de classe établie entre 
la grande propriété et le grand capital depuis le Compromis, avait subi une transformation 
essentielle. Ce fut la constitution du bloc du grand capital et de la grande propriété agricole 
«mercantile». Le Parti libéral (Szabadelvű Párt), qui les unissait, garantissait — tout en sauve-
gardant l'hégémonie de la grande propriété — le soutien des intérêts du grand capital au par-
lement. C'est à cette époque que remonte la pénétration — dans une mesure sensible — du 
capital financier allemand en Hongrie. 
Dès la première moitié des années 1880, des antagonismes intérieurs s'étaient manifestés 
entre les classes dirigeantes, tant dans le domaine de la politique douanière que sur d'autres 
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points. Bien que subordonnées à leur alliance de classe fondamentale, ces contradictions, tout 
en s'accentuant, ne s'étaient guère manifestées à la surface jusqu'à 1890. De même, sous des appa-
rences relativement tranquilles, les antagonismes essentiels de classe ne faisaient que s'accentuer. 
Mais à partir de 1890, à ce calme apparent succéda une période de conflits sociaux et de crises 
politiques, en raison de l'exacerbation des antagonismes essentiels de classe. La dernière dizaine 
d'années du X I X e siècle est pleine des mouvements révolutionnaires des ouvriers et des paysans 
pauvres. Le conflit entre les classes dirigeantes s'étendit sur de nouveaux domaines. Face au 
Parti libéral, ce fut l'apparition d'un autre groupement de la grande propriété, le groupement 
dit «des agrariens». C'est ce groupement qui fut le représentant le plus conséquent des intérêts 
de la grande propriété, se dressant contre toute politique de soutien du grand capital. 
Au cours des années 80 et 90, les capitaux autrichiens et autres pénétrèrent dans une 
mesure croissante sur le marché hongrois du crédit, tant par la fondation de grandes banques 
que par l'acquisition d'intérêts dans des banques déjà existantes. Au début, le grand capital 
autrichien avait pour allié principal le capital financier français, mais à partir de la fin des années 
80, son allié le plus important fut le capital financier allemand. Dans les quelques grandes 
banques relevant de la sphère d'intérêt du capital étranger, la concentration du capital atteignit 
un degré très élevé. Aux côtés du capital étranger, les représentants des classes dirigeantes de 
Hongrie assumaient aussi une place très importante dans les grandes banques, ce qui atteste 
l'accentuation de l'accumulation intérieure du capital. La participation aux profits des grandes 
banques monopoleuses devint par ailleurs l'un des facteurs les plus importants de la constitution 
d'une oligarchie financière en Hongrie. Au cours des années qui précédèrent le commencement 
du X X e siècle, la concentration des banques fit de rapides progrès. Dépendances du grand 
capital étranger, les grandes banques hongroises monopoleuses se rattachaient par leurs affaires 
non pas tant à la grande industrie, mais au développement capitaliste de la propriété agricole. 
Le régime du crédit en Hongrie était déterminé d'une part par sa sujétion au capital étranger 
et, d'autre part, par ses attaches avec la propriété agricole. Fourriers du capital financier de 
l'Occident, les grandes banques monopoleuses étendaient en même temps leur champ d'activité 
aux Balkans aussi. 
Le progrès de la concentration du capital bancaire et des affaires bancaires allait de 
pair avec une accentuation sensible de la concentration de la production industrielle. Ce fut 
le parachèvement de la révolution industrielle. Le machinisme avait considérablement gagné 
du terrain dans la grande industrie hongroise. La grande industrie acquit un rôle décisif dans 
l'ensemble de la production industrielle. Au cours des années 90, l'allure du développement 
de la production industrielle fut relativement rapide ; le plus rapide même au cours de l'histtire 
du développement de l'industrie capitaliste en Hongrie. Malgré cela, la Hongrie devait franchir 
le seuil de l'ère de l'impérialisme comme un pays essentiellement agricole. Du reste, en dépit 
de la rapidité de son développement, le volume de la production de la grande industrie ne s'était 
pas accru suffisamment, puisqu'il demeurait toujours inférieur à celui de bien d'autres pays 
et aussi à la consommation nationale. 
En même temps que s'achevait la révolution industrielle, on assistait à une concentration 
très poussée de la production industrielle, tout particulièrement dans le domaine des matières 
de base industrielles. Dans la fonte brute, la construction mécanique, la minoterie, les raffine-
ries de sucre, les brasseries et les raffineries de pétrole, la concentration de la production at-
teignit un degré plus élevé que dans les mêmes branches d'industrie en Autriche ou en Allemagne. 
La concentration du capital industriel avait également augmenté dans des mesures considérables-
La haute concentration de la production et du capital aboutit à la constitution d'organit 
sations de monopoles dans l'industrie. En Hongrie, ces organisations se constituèrent surtou. 
dans les branches d'industrie dans lesquelles le capital financier autrichien possédait d'importants 
intérêts et où la grande industrie nationale concurrençait sensiblement celle de l'Autriche. Voilà 
pourquoi les cartels furent en premier lieu austro-hongrois, tandis que les cartels hongrois fu-
rent moins nombreux et moins importants. Au tournant du siècle, le nombre des cartels austro-
hongrois atteignit 15. Le trust, autre forme de l'organisation de monopole, fit également son 
apparition en Hongrie, notamment dans le domaine de la production du gaz d'éclairage et du 
courant électrique. 
La concentration en plein essor du régime bancaire, l'accentuation de celle de la produc-
tion et des capitaux dans divers domaines de l'industrie manufacturière et la multiplication des 
organisations de monopole aboutirent à l'amalgamation des monopoles industriels et bancaires 
et au commencement de la formation d'un capital financier. Les capitaux autrichiens et autres, 
qui pénétraient en Hongrie, jouèrent un rôle très important dans la formation du capital finan-
cier hongrois. Mais cette exportation de capitaux étrangers à destination de la Hongrie devait 
fournir le fondement de la constitution du capital financier non seulement en Hongrie, mais 
aussi dans le pays exportateur, à savoir en premier lieu en Autriche. En accord avec le régime 
dualiste, les capitaux financiers étrangers non-autrichiens, tout aussi bien que le capital financier 
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hongrois, exerçaient leur activité d'exploitation essentiellement sous le contrôle du capital fi-
nancier autrichien et en lui réservant sa part des profits recueillis en Hongrie. 
Les capitaux importés en Hongrie étaient essentiellement employés non au développe-
ment de la grande industrie hongroise, mais à celui de la grande propriété agricole capitaliste. 
Les capitaux financiers autrichiens, allemands et français, qui étaient les principaux créditeurs 
de la Hongrie, se posaient vis-à-vis du pays en capitaux financiers usuriers. Les prêts d 'État 
et les prêts hypothécaires accordés par le capital financier consolidèrent la répartition féodale 
de la propriété agricole et conservaient le pouvoir des grands propriétaires. 
La pénétration des capitaux étrangers dans la grande industrie hongroise s'opérait par 
les actions. Elle empruntait généralement deux chemins, se faisant soit «directement», au mé-
pris de tout partage avec les classes dirigeantes hongroises, soit «indirectement», au moyen d'en-
treprises dans lesquelles les classes dirigeantes hongroises possédaient également une part des 
intérêts. Au moment de la transition vers l'impérialisme, la pénétration «directe» des grands 
capitaux autrichiens augmenta considérablement, mais sa quote-part baissa néanmoins. Ce 
recul s'expliquait, entre autres, par le fait que la période donnée se caractérisait par la péné-
tration, également »directe« et indépendante du capital autrichien, de capitaux allemands, fran-
çais et autres dans la grande industrie hongroise, surtout dans le domaine de la production des 
matières industrielles de base, du gaz d'éclairage et de l'énergie électrique. 
Les capitaux autrichiens et autres poursuivaient cependant leur expansion non seule-
ment par la voie «directe», mais aussi «indirectement», au moyen d'entreprises communes avec 
les classes dirigeantes hongroises. La pénétration indirecte se faisait elle-même de deux ma-
nières. Le grand capital étranger fondait son entreprise soit en commun avec le grand capital 
industriel hongrois, mais en évitant le concours des monopoles bancaires de Hongrie, soit par le 
canal du monopole bancaire de Hongrie relevant de la sphère d'intérêts du capital financier 
étranger. 
Une part importante de la grande industrie hongroise relevait de la sphère d'intérêts du 
capital financier étranger, en premier lieu autrichien, par la voie «directe», ou par la voie «indi-
recte», mais sans le concours des monopoles bancaires nationaux. Aussi les monopoles bancaires 
représentant le capital financier hongrois — c'est-à-dire le capital financier hongrois lui-même 
— ne parvinrent-ils pas à l'hégémonie dans la grande industrie hongroise, jusqu'au début du 
siècle. 
Les fondations et financements des établissements nouveaux jouaient un rôle très impor-
tant dans le développement du capital financier en Hongrie. Dans ce genre d'affaires, le profit 
de la banque était d'ordinaire plus élevé que le taux général, ce qui signifie que le régime capi-
taliste du crédit y atteignait à son échelon le plus élevé et se manifestait désormais sous la forme 
de l'usure. 
Au cours de cette époque il y avait des personnes appartenant à l'oligarchie financière 
hongroise qui disposaient encore d'une base industrielle indépendante des monopoles bancaires. 
Ces personnes avaient donc pris part dans les fondations et financements des établissements 
nouveaux, non seulement comme actionnaires principaux des banques monopoleuses, mais 
aussi comme leurs associés égaux. Dans le cas de beaucoup de fondations, la participation de la 
banque elle-même était souvent infime, par rapport à celle des associés de ce genre. 
La plupart des entreprises de grande industrie ne dépendant pas du capital financier 
exerçaient leur activité en tant que propriété individuelle, appartenant en majorité à des per-
sonnes de la bourgeoisie industrielle moyenne. 
Au cours des dernières dizaines d'années du X I X e siècle, la classe ouvrière hongroise 
gagna en force, évolua sur le plan de l'organisation et déploya sa lutte économique et poli-
tique. Le nombre des ouvriers des grandes entreprises augmenta et leur concentration géogra-
phique atteignit un degré très élevé. Le chômage rural «invisible» grandissait plus rapidement que 
la capacité d'absorption de l'industrie. C'est pour cette raison qu'à côté des fluctuations inté-
rieures, on assista à une augmentation considérable du nombre des émigrants, fournis surtout par 
des régions à population slovaque. La lutte de classes des ouvriers industriels et du prolétariat 
agricole revêtait des proportions révolutionnaires. La double exploitation de la classe ouvrière 
hongroise ne fit que s'accentuer pendant l'ère de transition vers l'impérialisme. 
Vers les années 1880, un recul se fit sentir dans le mouvement ouvrier hongrois, parce 
que la direction du parti se trouvait, dans une mesure sans cesse accrue, entre les mains d'élé-
ments partisans du Compromis. Seul le congrès constitutif de la IIe Internationale devait abou-
tir à un changement dans ce domaine. En 1890, ce fut la fondation du Parti social-démocrate 
de Hongrie. Après 1890, la classe ouvrière hongroise commença à prendre conscience du fait 
qu'elle était une classe. Les revendications de salaire occupaient désormais une place de plus 
en plus importante dans les grèves. A la suite de ces mouvements, les salaires des tra-
vaux mieux qualifiés augmentaient, mais au détriment des travaux classés dans des catégo-
ries inférieures. 
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On assista alors à la formation d'une mince couche appelée aristocratie ouvrière. Les 
salaires des ouvriers appartenant aux minorités nationales étaient sensiblement inférieurs à 
ceux des ouvriers hongrois. Par rapport à la période précédente et considéré dans son ensemble, 
le niveau de vie de la classe ouvrière avait baissé. Les méthodes d'intensification de l'exploita-
tion avaient également changé: au lieu d'allonger la journée, il s'agissait désormais d'accroître 
l'intensité du travail. La journée normale, qui en constitue l'une des conditions préalables essen-
tielles, ne fut certes pas adoptée, mais il y eut néanmoins des réductions de la durée du travail. 
La mécanisation, qui en est l'autre condition, atteignit dans la plupart des branches d'industrie 
le degré nécessaire. A partir des années 80, on adopta généralement le salaire aux pièces, qui 
est la forme la plus propice à l'intensification du travail. Les industriels ne respectaient pas 
même les lois tout à fait insuffisantes, adoptées en matière de protection du travail. Au cours 
des dernières années du siècle, l'armée de réserve des chômeurs de l'industrie devenait un phé-
nomène permanent, ce qui aggrava encore la situation de la classe ouvrière. Vers le tournant du 
siècle, la situation de la classe ouvrière hongroise était caractérisée par l'accentuation de l'ap-
pauvrissement relatif et absolu. A partir des années 90, l'antagonisme entre le capital et le tra-
vail allait s'accentuant. «Nanti d'une riche tradition d'expériences et de succès dumouvement 
ouvrier, le prolétariat franchissait le seuil du nouveau siècle, qui devait le conduire vers l'ère 
de l'impérialisme et des révolutions libératrices.» 

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
И ВЕНГЕРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА ЖЕНСКОЕ Д В И Ж Е Н И Е В ВЕНГРИИ В 1917—1919 ГГ. 
М. АРАНЬОШИ 
. Русский рабочий класс под руководством партии большевиков и Ленина 
7 ноября 1917 года захватил власть в свои руки и создал диктатуру 
пролетариата. 
Известие о социалистической революции с безграничным воодушев-
лением и надеждой приняли и на нашей родине грязные, окровавленные 
солдаты фронтов и изнуренные трудом и лишениями трудящиеся массы 
тыла. 
В 1917 году венгерские массы уже ясно понимали классовый характер 
первой мировой войны. Сыновья господствующих классов под различными 
абсурдными предлогами освобождались от военной службы. Большинство 
кадровых офицеров уклонялось от фронтовой службы, притаиваясь в каче-
стве инструкторов, администраторов или больных. 
Военные поставщики крали и спекулировали кожей, шерстью, метал-
лами, продовольствием. Фабрики поставляли гибнувшей в крови, грязи и от 
холода армии обувь на бумажной подошве, обмундирование, сшитое из 
бумажной ткани. Многие офицеры, действуя заодно с поставщиками, способ-
ствовали ограблению трудящихся и рядового состава армии. Начиная с 
министров до сельских нотариусов все грабили и подкупали или же за 
взятки терпели ограбление народных масс. Реквизировались лошади, рога-
тый скот, посевные семена мелких и средних крестьян. Крупные помещики 
и кулаки отлынивали даже от обязательных поставок. 
Военные спекулянты, эксплуатируя рабочих, особенно беззащитных 
женщин и детей, получали огромные прибыли. 
После начала войны фабриканты под лозунгом «святой защиты родины», 
используя возникшую в хаосе первых дней безработицу, снизили и без того 
низкую зарплату, повысили рабочее время и лишили рабочих завоеванных 
в десятилетней борьбе прав, в частности воскресного выходного дня. 
В такой обстановке начался в Венгрии золотой век капиталистов — 
военное производство и военные поставки. 
Оплата женского и детского труда была вдвое снижена в то время, 
как от женщин и детей требовали выполнения мужской работы. Одной из 
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характерностей мировой войны 1914—1918 годов в Венгрии являлось уси-
ленное включение женщин в работу в тяжелой промышленности, требую-
щей специальной квалификации. Бывшие поденщицы и подсобные работ-
ницы работали в качестве фрезеровщиков, сверлильщиков, точильщиков, 
получая зарплату поденщиц и подсобных работниц. В течение войны деньги 
постепенно обесценивались, цены повышались. Спустя три дня после начала 
войны цены на некоторые продукты (например, на муку) повысились на 100°/0. 
Цена на керосин в течение двух месяцев с 28 филлеров повысилась до 56—60 
филлеров за литр. В то же время работающим на дому женщинам, которые 
должны были работать на своих швейных машинах и давать свои нитки, 
платить за освещение и отопление, за шитье одной гимнастерки платили 18 
филлеров, одних штанов— 12 филлеров и чехла для тюфяка — 10 филлеров. 
Трудящиеся жили в неописуемой нищете. Заработка, получаемого 
за двенадцатичасовсй рабочий день, нехватало даже на самое необходимое. 
В 1915 году все крупные фабрики работали уже на армию. В целях преду-
преждения взрыва недовольства военное командование учредило военный 
контроль постепенно над всеми работающими на армию предприятиями и в 
1916 году в скрытой форме объявило мобилизацию работниц.1 И все это 
происходило в такой стране, в которой почти не была известна защита детей, 
в которой было очень мало детских садов и всего двое детских яслей для 
детей работниц. 
«Учреждение военного контроля» над предприятиями означало, что 
заводчики загребали огромные прибыли, в то же время рабочие завода были 
обязаны соблюдать военную дисциплину. Малейшее слово протеста, всякий 
прогул, всякое требование о повышении зарплаты были воспрещены как 
поступки, «подвергающие опасности успех военных действий». 
Работодателям в сельском хозяйстве, главным образом крупным поме-
щикам, рабочие силы предоставлялись почти бесплатно. В то время как дети 
и жены мелких крестьян и середняков мучались на пахотных, посевных и 
уборочных работах, тяжелых и для мужчин, помещики пользовались 
работой военнопленных. Расходы по содержанию военных покрывались 
государством. Где нехватало военнопленных, туда, лишая военных пособий, 
заставляли идти на поденные работы жен призванных в армию бедных 
крестьян. Зарплаты поденщицы, работающей 12—16 часов в день, нехватало 
для платы за питание. 
Лишь принимая во внимание жестокость организованного террора, 
можно понять, что, несмотря на огромный рост цен, несмотря на то, что 
не повышались ни зарплата, ни военные пособия, ни пенсии вдов погиб-
1
 Военное Министерство постановлением № 1589.000 от декабря 1915 года отдало 
руководителям всех производящих военные материалы заводов и цехов приказ до 1-го 
января 1916 года заменить женщинами всех рабочих, пригодных для фронтовой службы. 
(Nőmunkás 1 января 1916 г.) 
В Л И Я Н И Е В Е Л И К О Й О К Т Я Б Р Ь С К О Й С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 2 5 1 
ших на войне, не было никаких массовых движений в интересах изменения 
положения. Изменение произошло только в одной категории получающих 
военные пособия : Военное Министерство в 1915 году на 50 процентов 
повысило пенсии вдовам офицеров запаса, то есть вдов штатских лиц. 
Однако этим капиталисты не удовлетворились. Наложением различ-
ных денежных штрафов они пытались усилить стимулирующее на труд 
влияние созданных на предприятиях тюрем. 
В годы мировой войны венгерский промышленный и сельскохозяй-
ственный пролетариат и, добавим, пролетариат умственного труда совсем 
утомился,физически истощился. Эпидемически появлялись истощение нервной 
системы, самоубийства, истребление семьи. Смертность детей приняла не-
виданные до того размеры. 
Мукачевский епископ в своем секретном обращении к премьер-министру, 
описывая положение в 1917 году, писал следующее : «Население Берегов-
ского горного района не способно преодолеть появившиеся из-за плохого 
питания болезни . . . Например, в селе Сайкофальва и в настоящее время 
36 человек больны голодным тифом. . . Недостаток в хлебе угрожает ката-
строфой особенно Береговскому горному району . . . Были случаи, когда 
матери кормили плачущих от голода детей подогретой соленой водой и не-
зрелыми фруктами. Здесь уже два ребенка умерли с г о л о д а . . . По всей де-
ревне слышен плач изнуренных голодом детей. В других же местах дети 
распухли от голода. . .» 
« . . . К р о м е этого, все жалуются на то, что установленное властями 
продовольствие
2
 выдается или в меньшем количестве, или очень редко, или 
же совсем не выдается . . . Господин вицегубернатор, : . . когда у него про-
сили продовольствия, ответил : когда третья часть этого народа погибнет, 
то оставшейся части достанется больше. . ,»
3 
Начиная с 1915 года все чаще вспыхивали стихийные движения, 
стачки, демонстрации венгерских трудящихся масс, находившихся в 
ужасных условиях. Эти движения были направлены против эксплуатации, 
против дороговизны. Развертывание борьбы против империалистической 
войны исключительно затруднялось тем, что венгерские трудящиеся н.
1 
имели руководящей боевой партии. Руководство венгерской социал-демо-
кратической партии принадлежало к наиболее оппортунистическим руко-
водствам средне- и западноевропейских социал-демократических партий. 
Главной своей задачей оно считало обслуживание войны. В этой деятель-
ности его верным помощником был Всевенгерский комитет по организации 
женщин СДП. 
2
 Важные продукты выдавались по карточкам. 
3
 Из письма мукачевского епископа Антала Папа от 28 января 1918 года. OLME. 
1918. XVI, 1.002. res. 
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Женское движение социал-демократической партии приступило к 
деятельности в 1903 году под влиянием оппортунистического руководства 
партии. Это влияние осуществлялось то сильнее, то слабее, но постоянно 
тормозило развертывание женского движения, особенно боевого проле-
тарского женского движения. 
Члены Всевенгерского комитета по организации женщин на съезде 
социал-демократической партии в 1910 году, правда, упрекали партийное 
руководство в том, что оно оттесняет женское движение на задний план и 
саботирует борьбу за избирательное право женщин, но, не опознав того, 
что предательская политика партии направлена против всего венгерского 
рабочего класса, они не присоединились к оппозиционной группе руко-
водства социал-демократической партии. Таким образом, их борьба осталась 
изолированной, партийное руководство легко смогло подорвать ее. В 1912 
году существовал такой Всевенгерский женский комитет, который рабо-
лепно следовал за партийным руководством, распространял среди женских 
масс предательскую политику партии. В деятельности Женского Комитета 
социал-демократической партии было больше оппортунизма и меньше клас-
сового сотрудничества, чем в деятельности Всевенгерского общества жен-
ских служащих (ВОЖС). А ведь ВОЖС, будучи буржуазной организацией, 
видело общество разделенным не на классы, а на мужчин и женщин. Но, 
выступая еще до войны и во время войны за экономические, политические и 
социальные права своих членов (против эксплуатации, длительности рабо-
чего времени, за право на одинаковую с мужчинами зарплату и пенсию и 
т. д.), признав право забастовок и организуя движения в целях удовле-
творения требований женских служащих, ВОЖС полевело сильнее, чем 
Всевенгерский комитет по организации женщин (ВКОЖ). 
Комитет этот так же, к а к и руководство социал-демократической пар-
тии, после начала войны разъяснял, что «мы ничего не можем сделать про-
тив», «с помощью усиленного труда мы должны выполнять свою трудную 
задачу».
4
 Позже комитет агитировал за империалистическую войну, за -
являя , что « . . . Войну можно сделать успешной только замечательной защитой 
оставшихся д о м а . . . Всеми силами надо помогать им, чтобы двинувшаяся 
в поход армия победоноснее продвигалась вперед. . .»
5
 На первом этапе 
войны женский комитет проповедывал классовое сотрудничество и приоста-
новил организацию женщин, заявив, что « . . .Война , правда, парализовала 
нашу дееспособность.. . (но) смягчила . . . различие между классами . . . » 6 
Такая агитация среди масс трудящихся женщин вскоре оказалась 
недостаточной. Вызванная войной нищета, все более усиливающаяся экс-
плуатация и широкое включение женщин в производство возбудили инте-
4
 Nőmunkás 1 августа 1914 г. 
6
 Там же, 1 октября 1914 г. 
6
 Там же, декабрь 1914 г. 
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рес пролетарок к политике. Они искали пути к улучшению своего поло-
жения, к организации и борьбе против войны. Начиная с весны 1915 года 
все более широкие массы работниц включались в движение за повышение зар-
платы и в антивоенные движения. Забастовка на уйпештской фабрике 
Вольфнера весной 1915 года,7 демонстрация на чепельском рынке против 
плохого и дорогого продовольствия 9-го июня 1915 года, подобные движе-
ния в Эржебетфальве и Шорокшаре,
8
 требования, предъявленные женским 
отделом братиславского рабочего к р у ж к а самообразования «Форверц» пра-
вительству в январе 1916 года,9 вступление альмашкерских крестьянок 
в местную организацию земледельцев «в замену их мужей»,
10
 забастовка в 
знак солидарности на заводе Вейс Манфреда с 3-го по 6-ое июня 1916 года, 
повторение этой забастовки на патронном заводе ; выборы на заводах упол-
номоченных женщин ;1Х оживившаяся в связи со Днем женщин в марте 1916 
года агитация и организационная работа среди работниц крупных (элек-
трозавод «Ганц», Венгерский авиазавод, Оружейный завод) и на целом ряде 
тругих заводов, в цехах и среди домашних хозяек — все это свидетельст-
вовало о полевении женских масс. 
Всевенгерский Комитет по организации женщин, сообразуясь с гос-
подствующим настроением, запланировал выпуск листовок. «Содержание и 
тенденция этих листовок пока еще не будут антивоенными», их целью явля-
ется «завербовать в союз работниц к а к можно больше новых товарищей»,
12 
писал в 1916 году в секретном докладе бывший работник социал-демократи-
ческой партии, заместитель начальника сыскного отделения, позже замести-
тель начальника полиции Хетеньи. 
1. 7-ое ноября 1917 года 
Пример Социалистической Революции 7-го ноября 1917 года вызвал 
в Венгрии безграничное воодушевление и энергию. Борьба большевистской 
партии за мир и Декрет Всероссийского съезда советов рабочих и солдат-
ских депутатов о мире, с которым съезд обратился к народам мира, направил 
ожесточение фронтов и тыла против виновников войны и выигрывающих 
на ней. 
Страну всколыхнули грандиозные демонстрации за мир, за социалис-
тическую революцию. Вместе с массами в демонстрациях с воодушевлением 
'Там же, 1 июня 1915 г. 
8
 ИВРД Архив. А. XV. 1/1915/1. 
9
 Nőmunkás 1 января 1916 Г. 
10
 Там же, 15 апреля 1916 г. 
11
 ИВРД Архив. А. XV. 1/1915 и А. XV. 1/1916/2. 
12
 ИВРД Архив. А. XV. 1/1916/13. 
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принимали участие работницы, крестьянки и женщины из рядов интелли-
генции. 
На митинге 25-го ноября 1917 года, на котором более ста тысяч буда-
пештских рабочих приветствовали русскую революцию и требовали немед-
ленного заключения мира, присутствовали десятки тысяч трудящихся жен-
щин. 29-го ноября в Будапешт поступило известие о внесении русскими 
советами предложения о заключении сепаратного мира. В ответ на это 1-го 
декабря в Будапеште и 2-го декабря в ряде провинциальных городов : Миш-
кольц, Сегед, Орадеа,Тимишоара, Братислава, Печ, Арад, Лученец и других 
городах, состоялись новые грандиозные демонстрации за мир. Демонстрации 
повторялись неоднократно в последующие недели, среди демонстрантов 
всегда было поразительно много женщин. 
Стимулирующее влияние оказывали на движение венгерских трудя-
щихся женщин активность, антивоенные листовки и агитация нелегальных 
и легальных групп (Революционные социалисты, Межзаводский комитет, 
кружок им. Галилея), которые действовали под влиянием русской рево-
люции. 
Относительно активности Межзаводского комитета Дьюла Хевеши в 
своих воспоминаниях пишет о «воодушевленной молодой гвардии», работаю-
щей при Межзаводском комитете, которая «делала все, что именно надо 
было делать». Члены этой гвардии принимали участие в организованных 
тогда уже во многих местах кружках начальной марксистской пропа-
ганды и в качестве слушателей, и в качестве пропагандистов. Они выпол-
няли службу связи, разносили необходимые указания членам Межзавод-
ского комитета или группоргам на Вацский проспект, в Чепель, в Кишпешт и 
куда только надо было. Некоторые из них д а ж е . . . проводили у ворот фаб-
рик летучие митинги, спеша от одной фабрики к другой. . ,»
13 
Дьюла Хевеши пишет далее о лучших членах этого молодого «актива-
фактотум», в частности о нескольких девушках. Например, «Эльза П а л . . . , 
которая и сама была замечательным агитатором и пропагандистом»... 
«Рожи Чиллаг, одна из самых скромных и тихих участников движения, 
героическую деятельность и поведение которой позже безусловно надо 
будет внести в историю венгерского женского д в и ж е н и я . . . Там были 
Маргит Ромханьи и Эржи Палинкаш, которые работали на почте и на теле-
графной станции и были очень активными организаторами и агитаторами. 
К активу принадчежала и Йолан Штерн, бывшая особенно хорошим инди-
видуальным агитатором и руководителем небольших пропагандистских 
к р у ж к о в . . ,»
14 
«В августе 1917 года в антивоенном движении началось распростра-
13
 Воспоминания Дь. Хевеши (Hevesi, Gyula) ИВРД Архив. XV. 1/13. 
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 Там же. 
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нение листовок, пишет Йожефне Келен. Имре Шаллаи, Антал Мошойго и 
другие распространяли листовки в казармах и на заводах. 
Наша задача, задача женщин, заключалась в распространении обра-
щений в маршевых ротах. Мы, как прощающиеся с отъезжающими на фронт, 
непосредственно перед отходом поездов прыгали в вагоны и прятали там 
листовки с обращением «Братья-солдаты . . .». 
Другие женщины бросали в окна выходящих поездов булочки, в кото-
рых были листовки. Такое распространение листовок надо было делать 
очень быстро, как можно скорее надо было уходить оттуда, чтобы избежать 
ареста.»
15 
Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции 
сильно умножились, стали целеустремленными массовые движения изму-
ченных, истощенных и ожесточенных до крайности венгерских работниц 
и крестьянок, жен призванных на военную службу и вдов погибших на 
войне. Неорганизованные до того слои женщин начали организовываться. 
700 служащих государственной сберегательной кассы, в преобладающем 
большинстве — женщины, объявили забастовку и, ища пути организации, 
обратились не к женскому комитету социал-демократической партии, а к 
самой смелой женской организации, к Всевенгерскому Обществу женских 
служащих (ВОЖС). 
«Во время забастовки служащих сберкассы одна за другой приходили 
делегации, которые заявляли о своем присоединении к забастовке. Пришли 
делегации от служащих городского управления, от всех почтовых управ-
лений, от всех министерств,» указывала газета Нётиствишелёк Лапья
1 6
. 
28-го ноября 1917 года вспыхнуло продолжавшееся долгое время 
движение за повышение зарплаты и лучшее обращение с трудящимися 
женщинами ; объявили забастовку 1200 телефонисток и служащих жен-
щин двух будапештских телефонных станций. Правительство пыталось 
подавить забастовку с помощью полицейского террора. Движением руко-
водил комитет из десяти человек во главе с Маргит Ромханьи, Мерингерне и 
Эржебет Палинкаш. Это движение поддержалось также ВОЖС, которое на 
2-ое декабря 1917 года созвало митинг для обсуждения условий труда и 
зарплаты бастующих телефонисток. На этом митинге председатель ВОЖС 
Янка Гергей сказала, « . . . о т теперешнего парламента ни в коем случае 
нельзя ждать защиты труда и уважения к трудящимся. От такого парламента, 
в котором в день поступления русского прелложения о мире ни слова не 
было сказано о стоящем в центре внимания вопросе — о м и р е . . . , от такого 
парламента, такого правительственного д у х а . . . трудящиеся массы не могут 
15
 Воспоминания Йожефне Келен (Kelen Józsefné) ИВРД Архив. 
16
 Nőtisztviselők Lapja 5 декабря 1917 г. стр. 107. 
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ничего ожидать.»
17
 Участницы митинга с радостью приняли русское пред-
ложение о мире. 
Работницы венгерской табачной промышленности, которым как т. н. 
«государственным служащим» была запрещена организация профсоюза, все 
движения которых подавлялись с чрезмерной строгостью (увольняя и 
лишая пенсии), в ноябре 1917 года выступили с требованием права свободно 
организовываться и 16-го декабря 1917 года провели общегосударственное 
учредительное собрание профсоюза.
18 
Частные служащие протестовали против эксплуатации женского 
труда, государственные служащие (мужчины и женщины) образовали сво-
бодный профсоюз. 
Волостной начальник с. Киштеренье 24-го ноября 1917 года запретил 
провести созванное на 25-ое ноября собрание женщин с такой мотивировкой : 
«на днях женщины Киштеренье формально атаковали дом сельского управ-
ления, потому что там было церковное собрание. Такие события не служат 
гарантией того, что подобным образом не будет нарушен порядок села . . ,»
19 
22-го декабря 1917 года в Брест-Литовске начались переговоры о 
мире между уполномоченными Русской Советской Республики и централь-
ных держав. Трудящиеся стран центральных держав с напряженным 
вниманием следили за ходом переговоров. Когда военщина немецкого 
империализма, нарушив провозглашенный неоднократно и ею самой прин-
цип «заключения мира без аннексий и контрибуций», выступила с тер-
риториальными требованиями, в Австрии, Венгрии, Румынии и Гер-
мании вспыхнула грандиозная политическая забастовка. Начавшаяся 
в Венгрии 18-го января 1918 года забастовка быстро охватила всю страну. 
В течение трех дней число бастующих превысило полмиллиона человек. 
Пролетарки принимали в этой борьбе активное участие. На митинга« рабо-
чих в Будапеште «присутствовало необычайно много работниц».
20
 «В Сегеде 
бастовали все фабрики, где преобладающее большинство рабочих составляли 
женщины. Так, табачная фабрика, пенькопрядильная фабрика, сегедская 
пеньковая фабрика, 300 членов женской организации.»21 В г. Ходмезёва-
шархей «особенно много женщин, получающих военные пособия»,
22
 требо-
вали мира и хлеба. На демонстрации арестовали четырех работниц, но 
под влиянием протеста масс их освободили. 
На демонстрации за избирательное право, состоявшейся 22-го апреля 
в Будапеште, даже репортерам буржуазных газет бросилось в глаза боль-
шое число работниц. «Особенно поразило большое число фабричных работ-
18
 Jászai Samu, A magyar szakszervezetek története (История венгерских профсою-
зов). Будапешт 1925, стр. 287. 
19
 Из решения начальника волостного управления. Nőmunkás 1 декабря 1917 г. 
20
 Népszava 22 января 1918 г. 
21
 Délmagyarország 23 января 1918 г. Сегед. 
22
 Népszava 27 января 1918 г. 
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н и ц . . . Они сердятся больше всего на Иштвана Тиса, о нем пелось больше 
всего п е с е н . . . они расточали ему не особенно-то сердечные пожелания . . .»,
23  
— говорилось в «Аз Уйшаг», в газете венгерской буржуазии. В репортаже 
отдельно упоминалось о «больших массах» домашних работниц, работниц 
табачных фабрик, о примерно двух тысячах работниц консервного завода 
на Губачской улице. 
В апреле 1918 года бастовали рабочие в с. Бреннбергбанья, в мае — 
в Решице и угольных шахтах и на предприятиях в окрестностях. В Решице 
«женщины оскорбляли, били и забрасывали камнями рабочих, которые 
хотели приступить или продолжать работу. Они бросали камни на паровозы 
узкоколейной железной дороги . . . группа, состоящая, главным образом, из 
ж е н щ и н , . . . став перед паровозом, остановила один поезд. Все эти лица 
арестованы.»
24 
20-го мая 1918 года лишь ценой кровавого столкновения удалось по-
давить бунт гарнизона г. Печ. В докладе о бунте прокурор пишет «о сотруд-
ничестве некоторых лиц с бунтовщиками». Он перечисляет имена пяти штат-
ских лиц, в том числе четырех женщин, которые «подбадривали бунтовщиков 
на стойкость», которых «за их преступление привлекли к суду».
25 
В Сегеде : « . . . Я работала в военном госпитале, — пишет в автобиографии 
тов. Этель Кишш, — мыла полы, убирала и агитировала среди солдат, чтобы 
они не шли обратно на фронт. Я должна была уйти и отсюда. Вместе с моей 
тогдашней домашней хозяйкой Фюлепне мы ухаживали за грязными, обов-
шивевшими солдатами и скрывали их до тех пор, пока они не могли бежать 
домой».
26 
20-го июня 1918 года на дворе машиностроительного завода Венгер-
ских Государственных железных дорог стреляли по рабочим. Четыре рабо-
чих умерли, многие были ранены. После кровопролития во всей стране 
вспыхнула всеобщая забастовка. Капиталисту и правительство всеми си-
лами пытались подавить забастовку. Вербовали штрейкбрехеров, руководи-
телей забастовки призвали на военную службу и отправили их на фронт. 
Венгерские рабочие, как мужчины, т а к и женщины, продолжали сопротив-
ляться. Во многих местах были столкновения между бастующими и штрейк-
брехерами, в которых принимали участие также и женщины. 
Военный комиссар на Металлургическом заводе римамураньско-
шальготарьянского АО угрожал отказывающимся работать рабочим от-
правкой на фронт. На это многие рабочие явились на работу. Женщины 
напали на штрейкбрехеров, бросали в них камнями. Ференца Чернака они 
23
 Az Újság, 23 апреля 1918 г. 
24
 Из доклада генерала Хаузера Военному Министерству. H. L. H. М. 1918. 63. 
4 J 2. 252. 
25
 ИВРД Архив. А. XV. 1/1918/8. 
26
 ИВРД Архив. H. II. /10/ 6 890. 
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предупредили : «все женщины сговорились, что убьют его, когда он выйдет 
из квартиры, за то, что он и вчера не был в профсоюзе.. .» Йожеф Петербок 
рассказал : «Андрашне Барч, жена рабочего, живущего в бараке № 13, 
назвала его ослом, всячески ругала и оплевала за то, что он пошел на завод». 
Янош Пауло рассказал «его высокоблагородию, господину директору» : 
«я живу на квартире у П а п п а . . . , живущие там работницы заплевали мою 
жену, мучают н а с . . . , моя жена вынуждена была уехать из Шальго-
тарьяна . . . , пока мы не сможем переселиться на другую квартиру».
27
 Подобным 
образом обращались женщины и с другими шальготарьянскими штрейкбре-
херами. 
В Сегеде борьба шла в других условиях. Сегедский королевский про-
курор образовал из офицеров полиции и армии, из вооруженных полицей-
ских и солдат группы из десяти человек. Эти группы по спискам, содержа-
щим имена и адреса рабочих заводов и фабрик, между 12 часами ночи и б 
часами утра арестовали бастующих рабочих и работниц, привели их в ка-
зарму 46-го пехотного полка и угрозами хотели заставить их приступить к 
работе. Согласившиеся начать работу работали под военным надзпром, 
остальные остались под арестом. Первыми в казарму были приведены рабо-
чие Пенькопрядильной фабрики, 19 мужчин и 129 женщин. 
В докладе по этому делу говорится, что «из них 19 рабочих были со-
гласны вновь приступить к р а б о т е . . . , все 129 женщин отказались работать. 
Вследствие этого все они ночью были переведены в помещение королевской 
тюрьмы».
28 
Во многих местах во главе борьбы стояли женщины, особенно во главе 
все чаще повторяющихся «голодных бунтов». 
«Сегодня. . . 5—6 детные матери устроили в сельском управлении на-
стоящую революцию, прямо осадили нотарскую канцелярию государствен-
ного п р а в л е н и я . . . мы могли уйти домой только под прикрытием жандар-
м о в . . . вопрос лишь часов, когда превратится бунт в кровопролитие. . .»,
2 9  
— пишет в своем докладе от 19 июня 1918 г. нотариус с. Лайошмиже. 
В телеграмме от жандармерии из с. Ньитрабанья (в июле 1918 г.) 
говорится, что «22-го около полудня собравшиеся женщины не разрешили 
шахтерам приступить к работе. Они сопротивлялись жандармскому пат-
рулю, напали на жандармов. Жандармы применяли огнестрельное оружие 
и ш т ы к и . . . Толпа пошла к казарме против рядового состава, в казарму 
бросали динамитные с н а р я д ы . . . дирекция шахты Ньитрабаньи просила 
прислать две роты солдат. . .»
3 0 
2
'ИВРД Архив. XXVIII/14/28-AXV/1/1917/2. 
28
 ИВРД Архив гор. Сегед. Губернаторские документы. № 1139. 
29
 Губернаторские документы комитата Пешт 3797/1918. 
30
 Из доклада жандармского округа по телеграфу, 22июля 1918 г. H. L. H. М. 1918. 
63. 4. al 18650. 
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Такие и подобные движения характеризовали вплоть до конца войны 
готовность венгерских работниц к борьбе. В эти же годы они показали боль-
шую готовность и к организации. В то время как в 1916 году число женщин 
в профсоюзах составляло 8314 человек, год спустя их число возросло до 
48.811 человек, то есть на 487 процентов. Число мужчин в профсоюзах за 
этот же период возросло на 253,8 процента. Рост членов профсоюзов являлся 
результатом организации прежде всего работниц металлургической про-
мышленности (свыше 15.000), работниц табачных фабрик (7100), частных 
служащих (3500) и работниц мясной промышленности (3648).31 
2. Политика руководства социал-демократической партии 
и женского комитета, направленная на подавление 
революционного настроения масс 
Изменение, происшедшее в поведении венгерских пролетарских масс, 
диктовало вождям социал-демократов «новую политику». Они пышными 
фразами приветствовали Великую Октябрьскую социалистическую рево-
люцию, «защищали» ее от клеветы буржуазных демократов и реакционеров. 
Они не могли поступать иначе. В противном случае массы оставили бы их. 
А без влияния на массы штаб социал-демократической партии не мог бы 
рассчитывать на милость буржуазии. 
Поэтому руководители социал-демократов играли двойную игру : 
восхваляя Социалистическую Революцию, заявляя о стремлении к миру, 
они продолжали проповедывать стойкость в войне. Такую же политику 
проводили и женский комитет, и его орган «Nőmunkás». Цензура вычеркивала 
большую часть статей женской газеты социал-демократической партии, в 
которых восхвалялась революция, статьи же о воспитании в духе войны 
появлялись полностью. 
Спустя две недели после победы Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции «Nőmunkás» опубликовала статью, в которой требовала 
«человеческого обращения» с работницами, которые «героически, стойко и 
самоотверженно выполняют свои обязанности в военном производстве . . . 
и поэтому могут ожидать, чтобы с ними обращались, как подобает образо-
ванным л ю д я м . . . , этого требует от работодателя и разум. Для обеспечения 
бесперебойной работы предприятия надо, чтобы рабочий имел чувство соб-
ственного достоинства. . ,»
32
 Итак : с одной стороны, восхваление ликви-
дирующей эксплуатацию женщин революции, с другой стороны, добрый совет 
эксплуататорам в интересах бесперебойного военного производства. 
31
 Szakszervezeti Értesítő (Профсоюзный Бюллетень) XV г. изд., № 5, май 1918 
г., стр. 41. 
32
 Nőmunkás, 25 ноября 1917 г. 
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Оживившееся женское движение пользовалось особым вниманием со 
стороны правительства. Объединение работниц созвало на 17-ое декабря 
1917 года митинг женщин, который в последнюю минуту был запрещен вла-
стями и который руководство Объединения д а ж е и не пыталось провести. 
Некоторые группы пришедших на митинг женщин собрались у помещения 
редакции газеты «Непсава» и громко протестовали против поступка властей 
и требовали немедленного заключения мира. Полиция разогнала демон-
страцию, применяя грубые средства. 
Руководители социал-демократов хотели ввести в заблуждение рево-
люционизирующихся работниц, т а к же как и весь пролетариат. В то время, 
когда надо было бы организовать пролетариат на то, чтобы с помощью рево-
люции положить конец войне, захватить власть в свои руки, они саботиро-
вали все такие почины, как, например, уличные демонстрации или орга-
низация советов рабочих депутатов. Вместо этого они поставили на повестку 
дня требование всеобщего избирательного права . 
Всевенгерский Комитет по организации женщин работал в том ж е 
духе, к а к и партийное руководство. Вместо того, чтобы, ссылаясь на декрет 
русского советского правительства о равноправии женщин (1—2 я н в а р я 
1918 г.), показать, что пролетарская революция в силу закономерности 
ликвидирует всякого рода законное угнетение женщин со своими учрежде-
ниями и пропагандой ведет упорную борьбу против скрытого угнетения, 
живущего дальше в традициях и обычаях, вместо того, чтобы проводить 
такую разъяснительную работу, женский комитет направил вновь внимание 
на избирательное право женщин. 
Правда, в опубликованной в «Нёмункаш» статье указывалось, что 
«в мире есть уже государство, есть народ, которые признают, что женщины 
имеют слово, имеют одинаковое с мужчинами право на жизнь», — но из 
этого не сделали вывода о необходимости революционной борьбы, а умничали 
таким образом, что «люди постепенно дошли до осознания э т о г о . . . » и т. д.
3 3 
И вновь хотели разъяснить господствующим классам важность избиратель-
ного права женщин. В то же время они молчали о грандиозных демонстра-
циях за мир, организуемых женщинами, принадлежащими к Революцион-
ным социалистам и к Межзаводскому комитету, которые вели на улицы 
сотни и тысячи работниц и домашних хозяек, они молчали о солидарности 
трудящихся с этими демонстрациями,
34
 не развернули движения и против 
полуофициального плана, согласно которому правительство намерено 
было создать женскую службу при полевой армии.
35 
33
 Там же 15 января 1918 г. 
34
 Йолан Келен в своих воспоминаниях рассказывает о демоснтрациях за мир, 
во время которых высланные против женщин войска не разгоняли демонстрантов, а про-
пускали их между своими рядами. 
36
 Népszava 5 февраля 191 01 г. 
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Они молчали и тогда, когда многие члены кружка революционных 
студентов и к р у ж к а им. Галилея, женщины и мужчины, были арестованы 
за пропаганду против войны и за советскую республику. 
Вместо этого социал-демократическая женская газета хвалила законо-
проект об избирательном праве, представленный венгерским министром 
Вильмошем Важоньи, «как правильное мероприятие и проникнутый краси-
выми, человеческими чувствами» законопроект. Этот «проникнутый чело-
веческими чувствами» законопроект предоставлял избирательное право 
только женщинам, окончившим четыре класса средней школы, и членам 
законно функционирующих научных, литературных и художественных 
обществ, то есть : только женщинам из ряда буржуазии, самое большее 
160.000 женщин из населения, насчитывавшего 24 миллионов человек. 
Всевенгерский Комитет по организации женщин остерегался даже 
начать движение в интересах изменения законопроекта. Он удовольство-
вался тем, что принял его к сведению с «горечью и полным разочарованием».
36 
Женский комитет признал правоту руководства социал-демократиче-
ской партии и тогда, когда оно сорвало всеобщую забастовку в январе 1918 
года. После срыва массовой забастовки ожесточение венгерского рабочего 
класса против партийного руководства настолько возросло, что руковод-
ство сочло лучшим отказаться от своих функций и созвать хорошо орга-
низованный съезд партии, чтобы на нем с помощью своих приспешников 
вновь добиться доверия. Так и произошло. Женский комитет в «Нёмункаш». 
утверждал, что партийное руководство не виновато в подавлении забас-
товки и «по праву протестовало против того обстоятельства, что часть това-
рищей не хотела выступить против этих чувств (то есть против дальнейшего 
развития забастовки М. А . ) . . . д а ж е и тогда, когда существовала большая 
опасноть того, что положение приведет к полному разложению дисциплины, 
столь необходимой в демократической партии . . . »
3 7 
«Полное разложение необходимой дисциплины» означало бы переход 
к революции. 
Политика социал-демократической партии характеризовалась и дальше 
громким повторением левых фраз и замалчиванием и срывом революционных 
движений. 
В 1918 году День женщин прошел в Венгрии под 31 аком интернацио-
нализма, с требованием заключения мира без возмещения военных издер-
жек. «Венгерские работницы никогда не были шовинистками», доказывала 
газета «Nômunkàs», забывая о своем выступлении в интересах продолжения 
войны. Руководители Женского Комитета, видя рост революционного духа 
венгерских женских масс, в принятой в День женщин резолюции прежде 
36
 Nőmunkás 1 января 1918 г. 
37
 Nőmunkás 15 февраля 1918 г. 
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всего приветствовали русскую революцию : «Шлем братский привет рус-
скому революционному пролетариату, выражая одновременно сердечную 
симпатию и благодарность за сочетающееся с беспримерной самоотвержен-
ностью стремление способствовать делу всеобщего мира с помощью созда-
ния мира на Востоке, который мы можем считать предвестником всеобщего 
м и р а . . . » , говорилось в проекте резолюции, принятой на посвященных Дню 
женщин митингах в следующих городах и селах : Будапешт, Братислава, 
Дьёр, Арад, Байя, Дебрецен, Орадеа, Пустакалан, Шочрон, Тимишоара, 
Монор, Сигетсентмиклош, Лученец, Мадьяровар, Петрожень, Ходмезё-
вашархей, Сольнок, Бачкошутфальва, Кромпахи, Дома , Пецель, Кошице, 
Вулкан, Секешфехервар, Шорокшарпетери, Вечеш, Надьканижа, Фельшё-
галла и Шаторальяуйхей. 
Мирная политика руководства социал-демократической партии Вен-
грии отнюдь не была такой революционной, как оно хотело уверить в этом 
массы. «Требование заключения мира без аннексий и контрибуций» служило 
интересам господствующих классов многонациональной Венгрии. В 1918 
году даже самый ограниченный политический деятель знал, что Германия, 
Австро-Венгрия и их союзники проиграли войну. Было ясно, что Австро-
венгерская монархия, являющаяся тюрьмой д л я чешского, словацкого, 
румынского, сербского, хорватского и других народов и сохраняющая свое 
господство над этими народами только с помощью жестокого террора, не 
может дальше существовать. С другой стороны, господство над этими нацио-
нальностями открывало как перед австрийскими, т а к и перед венгерскими 
господствующими классами такие неограниченные возможности эксплуа-
тации, что они применяли все средства в интересах сохранения довоенного 
положения, в частности и политику взаимопонимания с социал-демократи-
ческими партиями. Вожди как австрийской, так и венгерской социал-демо-
кратической партии были склонны продолжать классовое предательство и в 
отношении национальностей. Вместо того, чтобы разъяснить венгерским 
трудящимся, что «не может быть свободным народ, угнетающий другой 
народ», они провозглашая лозунг «мира без аннексий и контрибуций», воспи-
тывали венгерский народ в духе полного непонимания будущей судьбы и в 
духе вражды. Одновременно этот лозунг обострял противоречия между 
венгерскими пролетариями и пролетариями остальных национальностей 
Венгрии.
38 
Руководство социал-демократической партии и руководство женского 
комитета вместо выступления за справедливый мир выступали за мир 
австро-венгерского империализма и, желая сохранить старое, довоенное 
38
 Buchinger в книге «Találkozásom Európa szocialista vezetőivel» (Моя встреча С 
руководителями социалистов Европы) писал о Тарами и других вождях социал-
демократов, что, по их мнению, «раздробление монархии будет во вред и рабочему классу, 
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положение, продолжали осуществлять старую, довоенную политику социал-
демократической партии : они желали продолжать мнимую борьбу против 
той буржуазии, преданнейшими слугами которой они были. Поэтому, наряду 
с провозглашением туманных лозунгов за мир, их главным требованием 
оставалось требование всеобщего избирательного права при тайном голосо-
вании, распространяющегося и на женщин. Требуя избирательного права 
д л я женщин, они в то же время предали его. 
В апреле 1918 года партия организовала в Будапеште и во всех круп-
ных городах страны демонстрации за избирательное право. Задача женского 
комитета в этой игре заключалась в мобилизации женщин и в умалчивании 
их действительных требований. 
Мобилизация до крайности ожесточенных работниц прошла без труда . 
Они охотно принимали участие во всех движениях , от которых могли ж д а т ь 
изменения своей судьбы к лучшему. 
Работающие 12 часов в день, утомленные стоянием в очередях за про-
довольствием, измученные тревогой за своих сражающихся на фронтах 
мужей, сыновей или отцов работницы, которые без надежды на улучшение 
должны были видеть жалкое существование своих истощенных, похудев-
ших, растущих без надзора детей, — эти работницы готовы были бы на 
всякую борьбу, если бы была партия, которая руководила бы этой борьбой. 
Весной 1918 года в Венгрии не было такой партии Призывающие к рево-
люции листовки, издаваемые «Революционными Социалистами» не могли 
заменить единую, революционную рабочую партию. Всевенгерский комитет 
по организации женщин и дальше делал все в интересах подавления рево-
люционного настроения масс. Его лозунгами были : повышение военных 
пособий, установление минимума работ на дому, выработка буржуазной 
социальной политики и, в качестве главного требования, избирательное 
право. В мероприятиях и в резолюциях женского комитета и теперь не 
фигурировала ни всеобщая забастовка, ни превращение войны в граждан-
скую войну. «Нёмункаш» хвалила воодушевление и готовность работниц к 
борьбе, которые были «ценными» особенно в связи с тем, что работницы при-
нимали участие в борьбе за такое избирательное право, о котором они «хо-
рошо знают, что речь идет не об их избирательном праве. Д л я них вполне ясно, 
что этот законопроект об избирательном праве не уничтожит с их лба клейма 
бесправия. Если ж е они все таки борются и приносят жертвы в интересах 
его осуществления, то они делают это потому, что хорошо знают : л и ш ь 
этот путь ведет к прекращению политического угнетения работниц».
39 
Женский комитет отождествил себя и с предательством всеобщей з а -
бастовки в июне 1918 года : (Забастовка) «показала в с е м . . . , что мы еще 
недостаточно сильны, что мы еще не так сильны, чтобы смогли свергнуть 
39
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стоящую против нас, замечательно подготовленную и замечательно орга-
низованную реакцию. . .»
4 0 
Обслуживающая буржуазию политика женского комитета имела свои 
последствия. В рядах пролетарок усилились теоретическая неразбериха, 
неосведомленность. Сейфертне из Вальмазуйвароша писала, что она не видит 
существенной разницы между работой феминистов и работой женского 
комитета. Когда Эрнёне Мюллер в ответ на это в статье, опубликованной в 
«Нёмункаш», разъяснила, что феминисты борются только против угнетения 
женщин, а социализм — против всяческого угнетения, что феминисты внутри 
капитализма хотят залечить часть ран, социализм ж е хочет ликвидировать 
капитализм как причину этих ран, разъяснила и конечные цели капита-
лизма, бальмазуйварошская женщина поняла разницу. В ответ она писала 
о том, что именно должно было бы быть в то время сущностью женского 
движения и о чем всегда забывал женский комитет ; она указала на веду-
щий к социализму революционный п у т ь : « . . . с т а р и к и . . . все еще 
хотят сохранить с т а р о е . . . Но мы уже не можем допустить этого. Мы, матери, 
должны объединиться и разрушить этот проклятый, старый, гнилой, под-
лежащий отбросу, эксплуатирующий и представляющий интересы только 
отдельных людей беспорядок и создать более красивый и лучший порядок 
и т. д.»
41
 Такой голос в «Нёмункаш» звучал только из писем рабочих. 
Венгерскому женскому движению нехватало именно руководства, 
направленного на свержение старого и на создание нового мира. Именно 
поэтому Объединение работниц, несмотря на все усилия, оставалось только 
прозябающим кружком самообразования. В 1918 году, после 15 лет существо-
вания, в Будапеште Объединение насчитывало всего лишь «442 право-
мочных члена».
42
 И это, по сравнению со 142 членами в 1917 году, было уже 
большим развитием. Постоянным явлением были выходы из Объединения, 
что объясняется классовопредательской политикой Объединения. Если 
бы в нем вместо устройства различных просветительных, учебных лекций 
на темы о женском вопросе, здравоохранении, дороговизне, вместо советов 
о воспитании детей, реформистских разъяснений, работниц учили тому, 
что только с помощью революционной борьбы смогут они обеспечить себе 
хлеб, добиться человеческой жизни и политических прав, и организовали 
бы их на эту революционную борьбу, то работницы не оставили бы женское 
движение. 
Профсоюзное движение сильнее привлекало работниц потому, что в нем 
они нашли более упорную борьбу и некоторую экономическую опору, хотя 
профсоюзы вообще занимались воспитанием работниц еще меньше, чем 
Объединение работниц. Т а к и м образом рост числа организованных работниц 
40
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42
 Nőmunkás 1 мая 1918 Г. 
В Л И Я Н И Е В Е Л И К О Й О К Т Я Б Р Ь С К О Й С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 2 6 5 
в последние годы войны не означал их политического развития в такой ж е 
степени. Большие массы пролетарок, в частности и организованных, нахо-
дились под влиянием церкви. Их экономические и политические револю-
ционные движения вспыхивали стихийно. Они неоднократно доказывали 
свой героизм, но за отсутствием организованности, руководства и поддержки, 
терпели поражения. „. 
Социал-демократические руководители женщин изменили свой голос, 
то есть дали голос женщинам левого убеждения только тогда, когда с т а р а я 
Австро-венгерская монархия уже начала распадаться в результате р а з -
личных событий на фронтах и внутри страны. 
15-го октября 1918 года комитет по организации женщин созвал ми-
тинг в знак протеста против дороговизны. Н а этом митинге докладчик требо-
вал смены правительства и призывал работниц принять участие в борьбе 
за демократическое преобразование. 
Социал-демократическая партия перешла к очередному, самому ж г у -
чему вопросу, к вопросу предстоящего преобразования, но не наметила его 
пути. Женский комитет, к а к и само руководство социал-демократической 
партии, накануне революции все еще надеялся на какое-то преобразование 
мирным путем. В то же время во всей монархии проходили забастовки, де-
монстрации, бунты воинских частей, участники которых требовали мира . 
Создавались национальные советы, которые требовали предоставления 
независимости чешской, югославской, польской и румынской националь-
ностям. 25-го октября был учрежден венгерский Национальный Совет, 
на предприятиях и в казармах были созданы советы рабочих и солдатских 
депутатов. Во всех районах города состоялись демонстрации, участники 
которых требовали заключения мира, провозглашения республики и оттор-
жения от Австрии, независимости страны. 28-го октября произошло крова -
вое столковение между демонстрантами и полицией. Демонстрации продол-
жались и на другой день. 
Революция вышла на улицы. В ц е л я х оказания помощи революции 
несколько телефонисток Центральной телефонной станции «Терез» Маргит 
Ромханьи, Эржебет Палинкаш, Мэрингерне и другие, выслушивали раз-
говоры генералов, руководящих политических деятелей и короля и сооб-
щали их содержание Национальному Совету и руководителям революцион-
ных групп. Полученные таким образом известия еще более возбуждали 
революционное настроение. 
30-го октября толпа, в когорой было много женщин, вернула с Восточ-
ного вокзала один сводный батальон. К вооруженным солдатам присое-
динились солдаты будапештского гарнизона. Войска захватили в свои р у к и 
казармы, вокзалы, почтовое управление. В ночь на 31-ое октября вся сто-
лица перешла в руки рабочих и солдат. Революция победила. 
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3. Буржуазно-демократическое правительство 
Правительство, пришедшее в Венгрии к власти с помощью октябрьской 
революции 1918 года, было буржуазно-демократическим правительством. 
Оно состояло частью из членов буржуазных партий, руководители которых 
уже годы тому назад поняли, что война проиграна, и старались вывести 
страну из войны, частью же из руководителей социал-демократи-
ческой партии. 
Новое правительство было буржуазным правительством. Оно не же-
лало превратить буржуазный общественный строй в социалистический. 
Оно не хотело обобществить средства производства, ни шахты, ни фабри-
ки, ни огромные поместья. Под предлогом «восстановления порядка и спо-
койствия» оно стремилось к разоружению революционных масс. 
С этим правительством солидаризировалось и социал-демократическое 
женское движение. 
1-го ноября 1918 года газета «Нёмункаш» опубликовала статью, в ко-
торой говорилось : « . . . М ы с доверием и надеждой смотрим на Националь-
ный Совет и на новое правительство, потому что в них и наши люди, наши 
товарищи, и это является гарантией победы программы, за осуществление 
которой они борются». 
В таком же духе было составлено обращение организационного коми-
тета работниц «К работницам, женщинам, девушкам» : «Примите участие 
в восстановлении спокойствия и порядка, чтобы как можно скорее можно 
было наслаждаться благодатью мирного труда».
43 
Члены женского движения, которые верили в революционный дух 
нового правительства, вскоре увидели, что оно является врагом революции, 
защищает интересы помещиков, банкиров и фабрикантов, хочет организо-
вать такую армию, которая свободна «от большевистской заразы», и ста-
рается превратить советы рабочих и солдатских депутатов в органы, 
подчиненные социал-демократической партии и военному министерству. 
Социал-демократическая партия «на шесть недель прекратила классовую 
борьбу». 
В то ж е время Всевенгерский Комитет по организации женщин незыб-
лемо верил буржуазно-демократическому правительству, хотя оно не дало 
пролетаркам избирательного права. Согласно новому закону об избира-
тельном праве , на основании которого хотели провести выборы в Нацио-
нальное Собрание, избирательное право получили все без исключения 
мужчины в возрасте старше 21 года. Женщины же имели избирательное право 
только в том случае, если им исполнилось 24 года и они были грамотными. 
В стране, где неграмотность была особенно распространена среди сельского и 
« И В Р Д Архив. Сборник листовок II. 11/1Ö18/XI. 1915. 1. 
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хуторского населения, главным образом среди женщин, этот закон означал 
лишение политических прав значительной части женского пролета-
риата. 
Буржуазное социал-демократическое правительство отреклось т а к ж е 
и от принципа «за равный труд — равная оплата». День ото дня различные 
министерства и военные предприятия увольняли тысячи женщин без вы-
платы выходного пособия. В то же время уволенные мужчины получали 
возмещение.Больше всего бросалось в глаза ущемление интересов женщин при 
выдаче пособий безработным. Саботирующие капиталисты закрыли свои 
фабрики и заводы, помещики не обрабатывали свои земли, с фронтов 
возвращались массы солдат — на венгерский пролетариат обрушилась 
ужасная безработица. Правительство выдавало безработным пособия : 
мужчинам 10 крон, женщинам 6 крон в день, служащим соответственно 
15 и 10 крон в день. И это в той стране, где в результате войны сотни 
тысяч женщин содержали семьи. 
Революционная часть венгерского пролетариата не примирилась с 
саботажем революции, вела в городе, на предприятиях и в учрежде-
ниях, в деревне и в крупных поместьях ожесточенную борьбу против пра-
вительства и представителей защищаемого правительством капиталисти-
ческого строя, прогнала господ и прислужников старого режима: [крупных 
помещиков, фабрикантов, горнозаводчиков, исправников, директоров учреж-
дений, сельских нотариусов и жандармов. Правительство, устраивая кро-
вопролития и расстрелы, спешило на помощь прогнанным кровопийцам, 
восстанавливало их в должности. Венгерский трудящийся народ защищался, 
прилагая все свои силы. Его борьбой руководила у ж е революционная 
партия, Коммунистическая партия Венгрии. 
С образованием коммунистической партии (20 ноября 1918 г.) рабочее 
движение разделилось на две части : на поддерживающее буржуазию крыло 
и на крыло, борющееся за пролетарскую революцию. Поддерживающее 
буржуазию крыло и некоторые руководители социал-демократической 
партии вели ожесточенную борьбу против коммунистической партии. 
Пример Великой Октябрьской социалистической революции и аги-
тация коммунистов нашли в массах венгерского пролетариата благоприят-
ную почву. На фабриках, в шахтах, в селах и т. д. создавались коммунисти-
ческие партийные организации, к коммунистической партии присоедини-
лась часть организаций социал-демократической партии. 
Правые руководители социал-демократической партии старались оста-
новить этот процесс, пытались, где только могли, изолировать коммунистов 
от масс. Применительно к данному положению они вели против коммунистов 
открытый или скрытый клеветнический поход. В этом помогали им т а к ж е и 
некоторые руководители женского комитета, нападавшие, главным образом, 
на коммунисток. 
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В коммунистической партии с начала ее существования активную 
роль играли несколько работниц и женщин из рядов интеллигенции. Жен-
ский комитет уже и раньше ревниво оберегал женское движение от этих 
товарищей, после же того как руководство коммунистической партии по-
ставило перед ними определенную цель, Комитет объявил им решительную 
борьбу. Их называли «отравителями», клеветали на них, стараясь очернить 
их в глазах работниц. 
Йолан Хевеши в своих воспоминаниях рассказывает, что «в декабре 
1918 года мы приняли участие на женском собрании профсоюза 
рабочих табачной фабрики в Обуде. Мы хотели предложить на собрании 
работниц табачной фабрики принять проект революционной резолюции 
КПВ. Организаторы собрания, правые социал-демократы, узнав нас, в 
своих выступлениях начали расхваливать советы. О советском строе они 
говорили к а к о чем-то таком, что может быть осуществлено в Венгрии 
лишь в далеком будущем. Затем, ловко обернув речь, начали говорить 
о подрывной деятельности реакции и «разоблачили» нас как замаскирован -
ных делегатов христианско-социалистического профсоюза. На основании 
этого они не дали нам слова и, когда мы все же хотели говорить, находя-
щиеся в помещении правые социал-демократы провоцировали драку. Т а к 
они сорвали собрание, неблагоприятного для них исхода которого они с 
правом боялись. Несмотря на этот маневр, на другой день в помещении 
КПВ на Вышеградской улице явилась делегация работниц табачной фаб-
рики и заявила о присоединении к коммунистической партии».
44 
Начиная с этого времени газета «Нёмункащ» нападала на коммунисток 
как на «реакционеров». Еще яснее, чем «Нёмункаш», высказывалась социал-
демократическая газета трудящихся табачной фабрики «Табакарбейтер», 
выходящая на немецком языке. Эта газета по именам называла и нападала 
на тех работниц с Обудской табачной фабрики и на работниц пештских 
табачных фабрик, которые присоединились к тем, «кто в Будапеште нару-
шил партийное единство и, проповедуя большевизм, образовал коммунисти-
ческую партию».
45
 Газета угрожала этим работницам «неприятными для них 
последствиями». 
Так поступали правые социал-демократы в то время, когда во всей 
стране начала действовать ободренная политикой правительства контрре-
волюция, пытавшаяся привлечь на свою сторону и женщин. Писательница 
Цециль Тормаи и графиня Рафаэльне Зичи вместе с союзом объединений 
католических женщин и с объединением протестантских женщин присту-
пили к организации Национального союза венгерских женщин (НСВЖ). 
Программа Н С В Ж почти открыто подстрекала на рассовую ненависть и на 
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шовинизм. Под лозунгом «Христианское национальное мировоззрение, 
неделимость страны и семья».
46
 Союз стремился «через женские сердца 
построить бастион защиты от заразы коммунизма».
47 
Несмотря не все происки социал-демократов и реакционеров вместе с 
мужчинами к коммунистической партии присоединялось все больше работ-
ниц, крестьянок и женщин из кругов интеллигенции. 
Так, например, в Сегеде в конце 1918 года на созванном социал-демо-
кратической партией собрании, на котором Матиас Ракоши в большом выступ-
лении ознакомил присутствующих с сущностью коммунизма, первая рас-
пространительница в Сегеде газеты «Вёрёш Уйшаг» (Красная Газета) 
Юлишка Сель внесла предложение о том, чтобы местная организация со-
циал-демократической партии «немедленно заявила о присоединении к ком-
мунистической партии».
48
 Позже сегедская организация социал-демокра-
тической партии присоединилась к коммунистической партии. 
Тяготение к коммунистической партии проявлялось в ряде таких 
движений, в которых принимало участие много женщин, но руководство 
самим женским движением оставалось и дальше в руках социал-демократов. 
Было ошибкой, что Коммунистическая партия Венгрии не уделяла жен-
скому движению должного внимания и не отвоевала его от социал-демо-
кратов. Отсутствие работающего под руководством коммунистов женского 
движения позже причинило много трудностей в работе партии. 
«Нёмункаш», расходящаяся в то время в 31 тысяче экземпляров, что 
означает примерно 100 тысяч читателей, распространяла среди работниц и 
крестьянок предательскую политику социал-демократической партии. 
Разъясняя, что «между социал-демократами и коммунистами нет принци-
пиальных противоречий»
49
, газета открыто требовала осуществления поли-
тики социал-демократической партии, к а к единственной реальной политики 
«которая приведет к социализму, в то время как путь К П В ведет к разрухе». 
«Нёмункаш» ужасом новых страданий устрашала трудящихся жен-
щин, силы которых и так уже были на исходе, проповедовала, что в инте-
ресах защиты домашних очагов пролетариев надо стремиться к тому, чтобы 
избежать «революции во что бы то ни стало». Избежание революции «во что 
бы то ни стало» означало предательство революции, оказание помощи контр-
революции : «Можно ждать новых сотрясений, кровавых кризисов. Можно 
ждать движений, которые могут сопровождаться и ужасными разруше-
ниями. Это надо было бы энергично и разумно предупредить. За это в инте-
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ресах страны должен взяться л ю б о й . . . будь то правительство в тепереш-
нем составе или же чисто буржуазное правительство . . .»
5 0 
Словом, какое бы то ни было правительство, которое подавит рево-
люцию. 
На то, что «Нёмункаш» мыслила действительно так , проливает свет 
занятая газетой позже позиция. Почему бы не могла подавить революцию 
сама социал-демократическая партия? В то время, как эту «работу» т а к 
хорошо выполнили там, в Германии, министры от социал-демократической 
партии Носке и Шейдеман с помощью офицерских контрреволюционных 
банд? Для такой «работы» социал-демократическая партия, естественно, 
нуждалась т а к ж е и в доверии масс. Работницы, жены рабочих могли сыграть 
важную роль в поведении масс партии. 
Поэтому «Нёмункаш» повторяла своим читателям: «Социал-демокра-
тическая партия везде и всегда, когда только могла, старалась облегчить 
судьбу работниц. Мы, работницы, всеми силами должны сплотиться вокруг 
социал-демократической партии, чтобы помочь осуществить политику 
партии . . ,»
51 
В том ж е номере, в котором «Нёмункаш» призывает трудящихся жен-
щин сплотиться вокруг партии, она не стесняется проливать крокодиловые 
слезы, оплакивая Розу Люксембург, жертву социал-демократических руко-
водителей, потопивших в крови немецкую пролетарскую революцию. 
Газета представляет убийство Розы Люксембург, Карла Либкнехта 
и сотен революционеров каким-то роковым, необъяснимым происшествием, 
в котором затушевывается предательская роль руководителей социал-демо-
кратов. Люксембург и Либкнехт «с их взрывающей в о л е й . . . должны были 
попасть в противоречие с миллионными массами, которые медленнее и не-
поворотливее к а к по своему мышлению, так и по своей воле и знаниям. . .» 
« . . .Нам особенно больно то, что они пали в братоубийственной войне . . ,».
52 
Так сняли правые социал-демократы ответственность за убийство с 
руководителей-предателей и с контрреволюционных офицерских банд и пере-
ложили на невинные массы пролетариата. Т а к же скрывали они и преда-
тельство венгерских социал-демократических руководителей, пытаясь вы-
дать их махинациям активность и революционный дух женских масс. 
Но социал-демократическим руководителям, несмотря на все происки, 
не удалось подавить революцию. Это было грандиозное народное движение, 
в котором и работницы искали путь развязки — революционной развязки 
— и организовывались на массовую борьбу. 
Во всей стране, даже в небольших деревнях, образовались группы 
женщин, приступили к организации даже поденщицы, как , например, стри-
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гущие овец работницы. Возродились старые местные группы и отраслевые 
группы (группы домашних работниц). Всевенгерский Комитет по органи-
зации женщин присоединил эти объединения к социал-демократической 
партии, внимательно следя за тем, чтобы организацию не «заразили зачатки 
коммунизма». Этим женщинам Комитет разъяснял решения чрезвычайного 
съезда социал-демократической партии, проведенного в феврале 1919 года, 
пытаясь убедить их в правильности преследования коммунистов. 
«На съезде много говорилось о вредном влиянии большевистской аги-
тации, и, согласно принятой резолюции, большевики, называющие себя 
коммунистами, будут исключены из партии», указывает «Нёмункаш» разъ-
ясняя, что это делается в интересах победы коммунизма.
53 
Борьба за превращение буржуазной революции в социалистическую 
или за полное подавление революции продолжалось между представи-
телем венгерского пролетариата : Коммунистической партией Венгрии и 
представителем венгерской буржуазии: социал-демократической партией, 
заключившей союз с правительством. Враги революции всячески преследо-
вали коммунистическую партию. Конфисковали ее газеты, разгромили цен-
тральное помещение, на основании ложных обвинений арестовали ее руко-
водителей, загнали партию в подполье. В период подполья небольшой жен-
ский актив — Йолан Силадьи, Рожи Чиллаг, Ольга Матэ, Клара Геллерт, 
Лиза Альварле и другие—«с большой уверенностью поддерживали связь 
между работавшими в подполье руководителями партии, зачастую в исклю-
чительно трудных у с л о в и я х . . . обеспечивали возможности их нелегального 
положения . . .»
54 
Политика КПВ, несмотря на недостатки, была политикой, направ-
ленной на захват пролетариатом власти, политика же социал-демократи-
ческой партии все более открыто служила интересам буржуазии. Венгер-
ские трудящиеся массы сплотились вокруг коммунистов, о чем свидетель-
ствовало их поведение во время забастовок и на демонстрациях. Трудя-
щиеся массы зачастую даже не слушали социал-демократических руководи-
телей и ни в коем случае не шли за ними. Коммунистическая партия под-
готовляла трудящиеся массы к вооруженному восстанию, к захвату власти. 
Международный империализм ошеломило такое развитие положения. 
Империалисты с ужасом видели дальнейшее распространение, укрепление, 
особенно в Венгрии, социалистической революции, которую они считали 
специфическим русским явлением и к подавлению которой они готовились. 
Они хотели воспрепятствовать расширению революции с помощью раздроб-
ления Венгрии. Обещая соседним странам большие венгерские территории, 
они хотели добиться военного союза с румынской, чешской и т. д. буржуа-
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зией и с ее помощью подавить революционные движения восставших трудя-
щихся этих стран. Д е р ж а в ы Антанты предъявили Венгрии новые террито-
риальные требования. Венгерское буржуазное-социалистическое прави-
тельство не смело взять на себя непопулярную задачу согласиться на раз-
дробление страны, для защиты же родины у него не было силы, потому что 
оно у ж е потеряло доверие масс. 
В инт°ресах спасения капиталистического общества правительство 
хотело передать власть чисто социал-демократическому правительству. 
Но руководители социал-демократической партии, з н а я , что массы отвер-
нулись от них, не решились взять на себя эту задачу . Не найдя другого 
выхода из кризиса, они договорились с арестованными руководителями 
коммунистов. Они приняли программу коммунистической партии : приход 
к власти рабочего класса , осуществление диктатуры пролетариата. Для 
вида они согласились на все, но правое большинство социал-демократи-
ческой партии уже с момента соглашения в тайне старалось свергнуть власть 
пролетариата. 
4. Венгерская Советская Республика 
Создание Венгерской Советской Республики доказало, что диктатура 
пролетариата — это не какое-то «специфическое русское явление», а ору-
дие освобождения трудящихся для сохранения и осуществления власти ; 
пример д л я всех трудящихся . 
Чем больше были радость и надежда трудящихся всего мира, тем 
больше было бешенство империалистов из-за распространения социалисти-
ческой революции. Существование Венгерской Советской Республики раз-
рушило планы, которые строили империалисты в ц е л я х нападения на Совет-
скую Россию. Итак, они хотели расправиться прежде всего с диктатурой вен-
герского пролетариата. В свержении советской власти в Венгрии большую по-
мощь оказало империалистам то обстоятельство, что классовый враг проник в 
правительство и в партию пролетариата еще тогда, когда руководящая борьбой 
масс, но малочисленная коммунистическая партия допустила ошибку при 
объединении с социал-демократами. Коммунистическая партия не требо-
вала очистки социал-демократической партии от предательских элементов. 
Массы видели, что во главе партии и правительства стоят те вожди социал-
демократов (Кунфи, Тарами, Пейер и т. д.),против которых они вели острую 
борьбу до объединения партий. Занимающие руководящие партийные и 
государственные позиции предатели-социал-демократы использовали свою 
власть д л я того, чтобы тормозить деятельность коммунистов, всячески 
старались подорвать революцию. Они саботировали проведение в жизнь 
правильных мероприятий, постановлений. Назначали на руководящие 
должности и командирами формирующейся армии буржуа и офицеров-
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контрреволюционеров, которые выдавали империалистам планы советской 
республики и ее армии. Положение еще более усугубляла неправильная 
а грарная политика советской республики. Не было удовлетворено вековое 
требование венгерской крестьянской бедноты : не была осуществлена зе-
мельная реформа, форсировалось производственно-кооперативное движение, 
преимущества которого крестьянская беднота еще не знала.
5 5
 Вследствие 
этого часть трудящегося крестьянства равнодушно относилась к революции, 
не помогала защищать советское правительство, когда на него с трех сторон 
обрушились войска международного империализма. Диктатура венгер-
ского пролетариата под давлением превосходящих сил противника, в резуль-
тате предательства социал-демократов и собственных ошибок, потерпела 
поражение. Но, несмотря на все ошибки, за четыре с половиной месяца 
своего существования диктатура пролетариата сделала очень многое : орга-
низовала государственную власть пролетариата, экспроприировала экспро-
приаторов, обобществила средства производства и осуществила социальные 
и культурные мероприятия, о каких до того венгерский пролетариат не 
смел даже и мечтать. Создание, существование и деятельность Венгерской 
Советской Республики является одной из самых блестящих страниц истории 
нашей нации. В мрачные годы белого террора и фашизма блестящий пример 
диктатуры пролетариата показывал партии и массам путь, по которому они 
должны идти несмотря на всякие устращения, на весь террор. 
* 
Венгерские пролетарки стали счастливыми участниками рабочей вла-
сти. Венгерское советское правительство открыло перед ними путь к эконо-
мическому, политическому, общественному и культурному освобождению. 
Революционный Правительственный Совет постановлением № 26 
объявил политическое равноправие женщин : 
« . . .В советской республике избирательное право имеет только трудя-
щийся народ. Избирателями являются и могут быть избранными в члены 
советов без различия в поле (Курсив мой. М. А.) все те граждане, которым 
исполнилось восемнадцать лет и которые живут полезным для общества 
трудом, как рабочие или служащие и т. д., или ведут домашнее хозяйство 
(Курсив мой. М. А.), предоставляя тем самым упомянутым выше рабочим 
и служащим и т. д. возможность трудиться . . . » 
Венгерское советское правительство не только дало женщинам право 
голоса, но поощряло их на то, чтобы они «пользовались обеспеченным им 
правом голоса, и все приняли участие в выборах». Правительство в листов-
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ках, газетах, плакатах призывало женщин к осуществлению своих полити-
ческих прав, к участию в выборах советов 7-го апреля 1919 года. 
В то время, как Государственное собрание союзных советов 23-го июня 
без изменений приняло приведенное выше постановление Революционного 
правительственного совета от 2-го апреля 1919 года, узаконив тем самым 
равноправие женщин, венгерское советское правительство не узаконило 
принципа «за равный труд — равная оплата». Правда, этот принцип был 
принят уже тем фактом, что не были установлены специальные категории 
женского труда, но ни в постановлениях правительства, ни в Конституции 
не говорилось о зарплате женщин. Постановлением регулировалась только 
поденная плата женщин, работающих в сельском хозяйстве. Согласно 
постановлению женщинам полагалась примерно
 1/3 поденной оплаты муж-
чин при уборке урожая, когда тяжелую работу косьбы выполняли мужчины. 
Д л я молодых рабочих, юношей и девушек устанавливалась одинаковая 
зарплата. 
Осуществление принципа «за равный труд — равная оплата» было 
старым требованием как международного, так и венгерского женского 
движения. Итак, являлось ошибкой, что советское правительство не уза-
конило этот принцип в Конституции. Постановления правительства о зар-
плате предоставляли заводским советам рабочих депутатов, уполномочен-
ным органам и профсоюзам довольно широкие возможности при установ-
лении сдельной оплаты труда. Таким образом, при установлении зарплаты 
женщинам осуществлялись различные, противоречащие духу советской 
республики, реакционные взгляды. «Обязанность наших товарищей (жен-
щин) быть и в этом отношении начеку и следить за тем, чтобы при примене-
нии постановления о з а р п л а т е . . . не остаться в убытке, ибо это не только 
было бы во вред им, но являлось бы одновременно и фальсификацией комму-
нистического духа».
56 
В буржуазном обществе работниц чаще всего использовали как нео-
бученную рабочую силу, квалифицированных работниц было очень мало, 
школьное образование пролетарок было очень отсталым. Поэтому имели 
очень большое значение постановления Правительственного Совета об 
обязательном восьмиклассовом школьном обучении, которые открыли двери 
средних и высших школ перед детьми рабочих и крестьян, открыли перед 
женщинами все техникумы. Д л я женщин были организованы курсы пере-
обучения и повышения квалификации, а также институты охраны матерей 
и детей, детские ясли, детские сады, был организован летний отдых детей 
и т. д., что в большой мере приблизило женщин к их освобождению от 
домашнего рабства. 
Венгерское советское правительство вело упорную борьбу за обществен-
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ное освобождение женщин, боролось против всех предрассудков, которые 
продолжали жить даже и в кругах рабочих революционного убеждения, 
как мужчин, так и женщин. Недостаточно было издать постановления, 
касающиеся брака, развода, «внебрачных» детей»,
57
 равной ответственности 
родителей, равноправия мужчин и женщин, необходима была широкая, 
терпеливая разъяснительная пропагандистская работа против укоренив-
шихся предрассудков. Правительство, опознав положение, старалось по-
мочь делу, организуя курсы агитаторов. На этих курсах сначала прини-
мали участие 40 женщин. Кроме этого проводились местные мероприятия 
в целях развития сознательности трудящихся женщин, их интереса к поли-
тике. Так, например, каждый четверг по вечерам на территории всей столицы 
устраивались собрания женщин. «Целью этих собраний женщин было вос-
питание широких масс работниц и мобилизация их на борьбу за сохранение 
власти пролетариата. . .»
5 8 
Особо следует упомянуть об охране материнства и младенчества, как 
о значительном революционном мероприятии, осуществленном Венгерской 
Советской Республикой за исключительно короткий срок в трудных усло-
виях, в обстановке наступления империалистов, блокады и внутренней 
контрреволюции. 
« . . .21-го марта 1919 года в Будапеште было более тридцати 
тысяч младенцев, которых вместо пеленок пеленали в газетную бумагу, 
которых вместо молока кормили черным хлебом, было более ста тысяч тя-
жело больных туберкулезом и страдающих от голода; 36тысяч беременных 
женщин в отчаянии ждали родов и 180 тысяч пролетарских детей жили в 
комнатах, где кроме них жили еще 6—11 человек.» 
«Когда в первые дни пришла делегация беременных женщин из трид-
цати пролетарок, я вместе с ними плакала от беспомощности первых 
дней. Но мы быстро стали на ноги. Енё Ласло привез из дворца Ульманна 
три грузовика полотна, шелковых и шерстяных т к а н е й . . . В самые трудные 
дни мы нашли в магазине аптекарских товаров «Тальмайер и Ко» 52 цент-
нера шоколада, и в то время в течение нескольких дней большая часть про-
летарских детей в Будапеште получала на завтрак шоколад». 
«Однако эти сро.чные, проведенные наспех мероприятия, имевшие 
характер скорой помощи, вскоре сменила последовательная работа.» 
«Женские монастыри были превращены в детские больницы и в дет-
ские дома, барские особняки — в детские дома или детские приюты, де-
сятки тысяч детей жили в солнечных, просторных, чистых квартирах, снаб-
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жение детей молоком и младенцев бельем было централизовано, исчезли 
пеленки из газетной бумаги. Было введено обязательное заявление о бере-
менности, открылись курсы для беременных женщин, Правительственный 
Совет издал постановления о «внебрачных» детях, о браке, об освобождении 
беременных женщин от работы. На время родов всем трудящимся женщи-
нам обеспечивались койки в родильных домах и после родов место в домах 
отдыха на Балатоне. Мы организовали летний отдых, и все имеющие в Буда-
пеште пустыри и свободные сады превратили в детские площадки. . .» — 
говорится в статье, посвященной охране материнства, младенчества и детей 
во время Венгерской Советской Республики.
59 
Массы венгерских пролетарок с большим воодушевлением приветство-
вали диктатуру пролетариата, приняли ее и доказали это целым рядом дел. 
«После провозглашения Коммуны. . . поняла я, собственно говоря, что про-
поведуемые мной идеи тождественны с идеями коммуны. . . Я везде пропо-
ведовала свое убеждение, в частности в Калоче, Надькате, Бичке, а 
также в некоторых селах Бихарского комитата, в Шальготарьяне. . .»,
60 
— рассказала крестьянка Мария Чорба перед органами классового суда в 
марте 1922 года. 
Однако преданность венгерских трудящихся женщин к освободительной 
диктатуре пролетариата не изменяла того факта, что до 21-го марта 1919 
года они не имели революционной организации, что руководство социал-
демократической партии последовательно вводило их в заблуждение и сдер-
живало их стремления. 
Всевенгерский комитет по организации женщин из пропагандистской 
группы социал-демократической партии превратился в женский организа-
ционный комитет объединенной партии. Правда, внутри организационного 
комитета произошли изменения, некоторые из наиболее ожесточенных про-
тивников коммунистов были отстранены, на сцену вышли и приступили к 
работе симпатизирующие коммунизму женщины, главным образом, работ-
ницы и ряд членов Всевенгерского Союза женских служащих. Но, несмотря 
на всю доброжелательность, их работа носила отпечаток неправильного 
объединения двух партий, шла и дальше реформистским путем. Члены руко-
водства комитета вместо того, чтобы организовать борьбу против спекулян-
тов, мешочников, утайщиков товаров, вместо того, чтобы вскрыть трудности 
и вести среди женщин широкую организационную работу, устраивали, 
главным образом, лекции на тему об идеальном коммунистическом будущем, 
писали об этом статьи и очерки. 
После страданий и лишений пяти военных лет, когда молодая Венгер-
с к а я Советская Республика должна была организовывать армию, чтобы 
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защитить власть пролетариата от наступающих на страну с трех сторон 
империалистических войск, укрепление, защита «внутреннего фронта» 
должны были быть отчасти задачами и женщин. Обозрение внутреннего 
фронта и определение задач требовали зорких глаз и коммунистического 
опыта. В советской республике этого конечно женщинам недоставало больше, 
чем мужчинам, многие из которых — бывшие военнопленные — сражались 
в рядах Красной Армии Великой Октябрьской социалистической революции. 
Венгерская советская республика должна была преодолевать тысячи 
трудностей. Война, продолжавшаяся четыре с половиной года, и после 
нее буржуазно-демократическая республика, во время которой была воз-
можность вывезти за границу часть государственного имущества и саботи-
ровать производство, совершенно опустошили государственную казну, 
государственные зернохранилища и с к л а д ы . . . одновременно, объявленная 
Антантой блокада поставила перед диктатурой пролетариата исключительно 
трудные задачи. Нехватало важнейших продовольственных продуктов, 
промышленных товаров, аптекарских товаров. Не было ни муки, ни хлеба, 
ни мяса, ни жира. В деревне уже несколько лет за неимением керосина 
сидели в темноте или освещали изготовленными дома масляными светиль-
никами. 
Контрреволюция нашла в недовольстве, вызванном положением, благо-
приятную почву для своей подрывной деятельности. 
«Попы в церквях, буржуазия в замаскированном виде на рынках, в 
очередях, на трамваях, в кино и театрах, во всех публичных местах 
находили возможность распространять ядовитые грибы контрреволюции, 
особенно среди пролетарок . . . Нельзя дальше допускать, чтобы в церквях 
в присутствии только имеющих входные билеты христианско-социалисти-
ческих слушателей можно было организовать контрреволюцию, слушать 
политические проповеди. . .» , говорится в «Нёмункаш».
61 
Венгерское советское правительство, прилагая огромные усилия, 
старалось улучшить положение. Однако ни организационная, ни агита-
ционная работа ВКОЖ не оказывала власти советов должной помощи в 
борьбе за преодоление трудностей. 
Контрреволюционной пропаганде с помощью распространения слу-
хов о том, что «детей отнимут от родителей», «женщин коммунизируют», 
«отменят институт брака» и т. д. удалось запугать аполитические женские 
массы и раздуть их недовольство, затруднить тем самым работу женского 
организационного комитета. Однако десятки и сотни тысяч женщин, в про-
тивоположность обманутым женщинам, с воодушевлением поддерживали 
советское правительство и включились в политическую жизнь. Желая 
пользоваться обеспеченными им правами, они требовали места в социали-
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стическом строительстве, в защите социализма. Они неоднократно вынуж-
дены были бороться против предрассудков прошлого. Женщины Венгер-
ской Советской Республики поняли великую ленинскую истину, а именно : 
«Не может быть социалистического переворота, если громадная часть тру-
дящихся женщин не примет в нем значительного участия.»
62 
Письма, полицейские документы, процессы, возбужденные после 
свержения Венгерской Советской Республики, свидетельствуют о том, 
что трудящиеся женщины города и деревни с воодушевлением принимали 
участие в работе первой диктатуры венгерского пролетариата. 
Каройне Бранауэр, 32-летнюю жену мостильщика, мать 3 детей, при-
говорили к тюремному заключению на 3 года за то, что она, будучи членом 
директории с. Сентэндре, «конфисковала. . . главным образом у крестьян . . . 
продовольствие и другие вещи и отправила их в городские склады для 
целей советской республики. . .» , а также за то, что, предъявив письменный 
приказ, она обязала «владельца ломбарда» с. Сентэндре «выдать заложенные 
вещи» их собственникам.
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Мишкольцская прокуратура возбудила судебный процесс против 
хейёчабинских жителей Маргиты Хози, Йожефне Хози и Яношне Ковач. 
Суд вынес частичный обвинительный приговор по их делу за то, что в дни 
советской республики они заявили : «румыны нанесчи Красной армии пора-
жение у Токая из-за того, ч т о . . . ее командирами были буржуазные офицеры, 
которых надо было бы всех выбить!», а также, что «да благословит бог того, 
кто придумал этот хороший мир, все надо раздать беднякам. . .» и т. д.
64 
Портниху из Мишкольца, вдову Ласлоне Адам арестовали в сентябре 
19!9 года за то, что «во время советской республики в своих выступлениях 
на открытых собраниях в деревнях, проповедуя принципы коммунизма, . . . 
она подстрекала рабочий класс на ненависть к среднему классу и к инсти-
туту частной собственности...»
6 5 
Против Зольтанне Холлош (девичье имя Маргит Тот) судебное след-
ствие было возбуждено потому, что в своем обращении к мишкольцским 
домашним работницам она указала на то, что «старое общество затаптывало 
их, коммунистическое же общество хочет поднять их в ряды трудящегося 
человечества.. .»
66 
Крестьянских девушек: 17-летнюю Анну Жарноцки из с. Ясароксал-
лаш и 23-летнюю Марию Ковач из г. Дьёндьёш приговорили за то, что они 
донесли на дьёндьёшского адвоката д-ра Енё Секея за утаивание продо-
вольствия и других товаров потребления.
67 
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По подобным причинам судил Эгерский суд домашних работниц Мар-
гиту Ласло, Этель Новак и Жофию Хегель. Они обратили внимание вла-
стей советской республики на спрятанные в саду, в стенах и в потолке бар-
ского дома в с. Носвай продовольствие, одежду, драгоценности, золотые и 
серебряные вещи. Правда, хортистский суд безо всякого сомнения уста-
новил, что был составлен список найденных вещей ; вещи были отправ-
лены в Будапешт, одежда — передана управлению по распределению 
одежды, а драгоценности — Ссудному Банку, где все было найдено после 
свержения советской республики, — девушки все же были осуждены как 
преступницы.
6 8 
За «подстрекательство» судили дьёндьёшскую торговку фруктами 
Игнацне Боди, потому что она 26-го июля 1919 года в дьёндьёшском обще-
житии для рабочих «на с о б р а н и и . . . произнесла речь в интересах сохра-
нения советской республики, заявив, что «общественное снабжение нельзя 
доверять буржуазии, а только профсоюзам». «Буржуазии не только не надо 
доверять таких важных дел, ее надо истребить до последнего человека. .»
6ít 
Подобным было мнение и 44-летней Яношне Задьва (Юлианна Чиба) 
из Дьёндьёша, которая, согласно обвинительному акту Эгерского суда, 
постоянно агитировала в Дьёндьёше и окрестностях. Перед помещением, 
где выдавалось молоко, она призывала женщин присоединиться к комму-
низму : «на собрании работниц в профсоюзе земледельцев она подстрекала 
слушателей на реквизицию привезенного крестьянами (кулаками. М. А.) 
продовольствия по низкой цене и описывала имущий к л а с с . . . , как раз-
орителя бедняков, с которым надо расправиться как с в р а г о м . . ,»
70 
Многие венгерские пролетарки поняли большую важность защиты 
диктатуры пролетариата. 
Как только началась организация венгерской Красной армии, появи-
лась листовка с обращением «Пролетарки», в которой женщин призывали 
поддерживать диктатуру пролетариата. Листовка предупреждала : «Осте-
регайтесь того, чтобы из-за равнодушия и беспечности не уступить ни на 
йоту от того, что дала вам до сих пор вторая революция. Силы контррево-
люции еще не умерли, они только притаились . . . » В листовке говорилось, 
что советское правительство «создало Красную армию. Армию революции. 
Вы, матери, не радуетесь никакой войне, но, давая теперь государству солдат, 
мы знаем, что они будут проливать свою кровь за наше государство, за 
страну пролетариев и за благосостояние пролетариев . . .»
7 1
 Листовка o ipa -
жала мнение многих женщин. Большое число женщин принимало участие 
в вербовке солдат в Красную армию, в армию пролетариев являлись т а к ж е 
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и женщины. «В Секешфехерваре примерно 80 девушек и женщин подали 
Военному народному комиссариату заявление о приеме их в Красную ар-
мию.»
72 
В Будапеште была создана «Гвардия красных амазонок» с целью под-
готовки женщин — квалифицированных рабочих и специалистов, которых 
можно будет направить во все местности страны для облегчения работы 
отдельных народных комиссариатов, для замены вступивших в армию 
мужчин. На учредительном собрании Жужа Надь сказала в своем выступ-
лении следующее : « . . .мы требуем, чтобы и нам, после угнетения в тягост-
ном прошлом, без различия в поле, дали возможность принять участие в 
творческой работе диктатуры пролетариата . . . Мы хотим разместить наших 
членов на время обучения группами по выбранным ими специальностям.. .» 
На этом же учредительном собрании по предложению Берты Ментцер 
женская гвардия приняла решение, согласно которому для приема женщин 
в гвардию необходимо «удостоверение о трехмесячном пребывании в рядах 
членов профсоюза или партии», но «с точки зрения полной гарантии всту-
пающие члены становятся действительными членами гвардии только через 
месяц после их вступления».
73 
Работницы и крестьянки с тревогой и любовью следили до конца за 
героической борьбой Красной армии. 
1-го мая 1919 года положение Венгерской Советской Республики 
стало критическим. На заседании Центрального Совета рабочих и солдат-
ских депутатов революционеры и контрреволюционеры вступили в горячие 
дебаты о том, продолжать ли защиту советской власти или же отказаться 
от дальнейшей борьбы. От имени венгерских трудящихся женщин высту-
пила член Совета рабочих депутатов портниха Шари Мануэль, которая 
между прочим сказала : 
« . . .Мы провели в Будапеште ряд совещаний с женщинами, еще прежде 
чем положение стало критическим. Тогда не прозвучало ни одного голоса, 
который сказал бы, что, если надо будет, не хотим умереть за будущее наших 
детей. В этом очень серьезном положении я чувствую, что мы, матери, пожа-
луй глубже понимаем серьезность этого значительного момента, чем муж-
чины. От имени женщин заявляю, что, если надо будет, мы защитим Буда-
пешт и не только Будапешт, но и диктатуру пролетариата. Если муж-
чины не будут защищать ее, то они встретят сопротивление своих жен.» 
«Товарищи! Прошу вас, не сомневайтесь в нас, и у нас есть сильная 
воля Мы хотим работать честно. Вы спокойно можете оставить Пешт. 
Утверждаю от имени женщин, что если надо будет, мы защитим Будапешт 
во что бы то ни стало.»
74 
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Фабричные работницы чувствовали глубокую солидарность с диктату-
рой пролетариата. Арань Абоньи писала в «Нёмункаш» :75 « . . . Т е п е р ь мы 
должны прежде всего защищать диктатуру венгерского пролетариата, со-
ветскую республику, потому что враждебные империалистические войска 
уже начали наступление. Все, кому позволяет физическая сила и семейное 
положение (дети и т. д.), должны с оружием в руках защищать святое дело 
пролетариата всего м и р а . . . Кто не имеет к этому склонности, тот пусть 
работает на Красную армию в качестве санитарок или на оружейном заводе, 
на заводе боеприпасов, консервов, в швейной мастерской или выполняет 
работу сражающихся пролетариев на заводе или там, где они работали . . .» 
« . . . Н а с охватывает чувство гордости, когда мы видим героическое и 
стойкое воодушевление наших товарищей, их поведение в борьбе, которая 
ведет к победе. Дадим нашим сражающимся товарищам обещание, что мы 
будем и в тылу работать всей душой, чтобы закончить эту освободи-
тельную борьбу победой пролетариата. . .» , говорится в телеграмме завод-
ского совета рабочих депутатов предприятия «Хофхерр—Шранц», направ-
ленной от «имени работающих в тылу товарищей (мужщин и женщин)76 
Главному Командованию армии 4-го июня 1919 г. В адрес Главного Коман-
дования поступали десятки телеграмм с подобным содержанием с фабрик, 
где рабочие и работницы работали в интересах победы пролетарской армии. 
После того, как героическая Красная армия в июне 1919 года, отбросив 
руководимые французскими и итальянскими генералами империалисти-
ческие войска, освободила Северную Венгрию- и большую территорию 
Восточной Словакии, население деревень с воодушевлением доказало свою 
солидарность с диктатурой пролетариата, « . . . н а ш и солдаты видели, что 
деревня читает листовки. В деревнях солдатам бесплатно давали пищу, 
диктатуру пролетариата сознательно приветствуют жители не только осво-
божденных, но и других местностей. С ними можно говорить, и они созна-
тельно могут разъяснить, понимают конечную цель. Женщины, крестьянки 
уверены в успехе конечной цели. . .»
7 7 
Такое же воодушевление проявляло население Сольнока и других 
городов в связи с их освобождением. «Вступление было настоящим триум-
фальным шествием. (Войска) шли на главную площадь города под бурные 
овации рабочих, солдат, работниц. . .»
7 8 
Воодушевление, дающее женщинам силу для ведения социалистиче-
ской оборонительной войны, дало им силу и для — хотя и не всегда пра-
вильной — борьбы с внутренним врагом. 
7 6 1 0 мая 1919 г. 
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Неправильно работали возникающие в большом числе женские коми-
теты, которые в интересах преодоления трудностей, за улучшение снаб-
жения, за укрепление трудовой дисциплины не организовывали местных 
вызтуплений. В большинстве случаев они удовлетворялись разъяснениями 
и призывами к терпению. Они выдвинули лозунг «общей кухни» в то время, 
когда республика должна была сосредоточить силы на оборону родины, а не 
на создание «общих кухмнь». Общественное питание можно было бы орга-
низовать ьа предприятиях, в школах и т. д. и без лозунга «общей кухни». 
Матери и домашние хозяйки только одобрили бы это мероприятие. 
Враги использовали лозунг «общей кухни» (который собственно го-
воря означал заводские столовые) в своих целях. Запугивая неориентирован-
ных женщин тем, что «сначала отнимут ваши домашние очаги, а потом ва-
ших детей и мужей», враг возбудил в них недоверчивость к ряду правильных 
мероприятий правительства. 
Несмотря на все эти недостатки и подрывную деятельность врага Все-
венгерский комитет по организации женщин к июню, к съездам (съезд партии, 
Всевенгерский съезд женщин, Всевенгерский съезд советов) сильно укре-
пился целым рядом новых заводских и местных женских комитетов. 
12—13 июня 1919 года состоялся съезд Социалистической партии 
Венгрии (после съезда — Социалистическая коммунистическая рабочая 
партия Венгрии), 14—15 июня — съезд Всевенгерского Комитета по орга-
низации женщин и 14—23 июня — съезд Всевенгерского Союза Советов. 
На съезде объединенной партии представители работниц правильно 
указали на ошибки, допущенные партией в женском вопросе, на неправиль-
ное применение правильных распоряжений. «В очень многих местах не 
давали слова присланным из центра докладчицам, к тому же при содей-
ствии или даже по указанию директории или секретариата партии. . .»
7 9 
Партия спешила исправить эти нанесенные работницам обиды. 17-го 
июня партия просила Революционный Правительственный Совет дать всем 
директориям указание «поддерживать женщин, работающих в интересах 
женского движения и оказывать женскому движению помощь. . .»
8 0
 Рево-
люционный правительственный совет в соответствиии с этой просьбой дал 
советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов указание о поддержке 
женских движений. 
О политической неразвитости женского движения свидетельствует то, 
что представители работниц на съезде объединенной партии в своих выступ-
лениях не затронули важнейшего вопроса: диктатуры. В то время, когда 
коммунисты Ласло Рудаш, Матиас Ракоши, Тибор Самуэли, Дьюла Аль-
пари и другие товарищи упорно боролись за создание ленинской партии, 
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против политики социал-демократов, требующих «более умеренного осу-
ществления диктатуры». 
На всевенгерском съезде женщин присутствовали 286 делегатов от 
62 провинциальных и 52 будапештских женских организаций. Делегатки 
отдельных женских организаций представляли несколько местных групп, 
в том числе только дьёрские делегатки представляли 53 местных группы. 
Курс съезда во многом отклонялся от курса прежних социал-демократи-
ческих съездов женщин : « . . .Меньше обсуждал ошибки прошлого, бочьше 
смотрел в будущее. Мы не чувствовали того, что вот собрались работницы, 
прослушают доклады, некоторые из них расскажут о своих бедах и о бедах 
своих товарищей, а потом разойдутся по домам, — и все останется по-ста-
рому. . ,»
81 
Съезд женщин прежде всего заверил Революционный Правительствен-
ный Совет и Всевенгерский съезд советов в своей полной солидарности и 
уверил их в революционной воле трудящихся женщин. Съезд принял реше-
ние всеми силами бороться против подрывной деятельности проникших в 
ряды женского движения контрреволюционеров. Призвал Революционный 
правительственный совет и Всевенгерский съезд советов, чтобы они и осво-
бождением женщин осуществили принципы социализма и срочно издали 
постановление о том, чтобы «перед женщинами также были открыты все 
специальности и профессии, «тобы женщинам во всех специальностях и 
профессиях действительно (и не только в принципе) платили за равный 
труд совершенно равную с мужской зарплату . . ,»
82 
Далее съезд женщин требовал, чтобы детей моложе 14 лет не застав-
ляли работать нигде, в частности и в сельском хозяйстве. (Это последнее 
требование являлось неправильным, потому что распоряжение, лишающее 
работающих с двух часов ночи матерей помощи, которую оказывают им 
12—14-летние дети, вызвало бы враждебное настроение в кругах крестья-
нок советской республики, которая признает систему мелких хозяйств.) 
Съезд требовал также обязательного обучения детей до 14-летнего воз-
раста, совместного обучения мальчиков и девочек, упрощения формаль-
ностей, необходимых для заключения брака, обязательного врачебного 
осмотра черед заключением брака, оплаченного отпуска женщинам до 
и после родов, санитарного контроля над работой беременных женщин 
на предприятиях, улучшения подготовки акушерок, урегулирования их 
штатов, открытия больниц, домов для матерей и грудных детей. Съезд тре-
бовал также организации физического воспитания девушек и «подготовки 
умственно и духовно к родительскому призванию» молодежи обоих полов. 
Съезд женщин требовал закрытия публичных домов, ликвидации про-
ституции путем перевоспитания и обучения профессии. Требовал учреж-
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дения революционного судопроизводства по всем видам полового наси-
лия и установления предела охраны дегей в 18-летнем возрасте как для 
девушек, так и для юношей . . . 
Для освобождаемых от домашних работ женщин съезд требовал соз-
дания консультации по выбору профессии. 
Участницы съезда надеялись, что, удовлетворив эти желания и требо-
вания, диктатура пролетариата «поднимет трудящихся женщин и их детей 
в строгом смысле слова на человеческий уровень и сделает их равноправ-
ными, солидарными революционными сотрудниками трудящихся мужчин.»
83 
Съезд женщин разработал «план организационной и административной 
работы»
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 женского организационного комитета в целях центрального руко-
водства движением, которое охватило всю страну. Но здесь женский комитет 
вновь совершил прежнюю ошибку, не сделал разницы между партийными 
и массовыми организациями. ВКОЖ Социалистической-коммунистической 
партии Венгрии взял на себя задачу как привлечения женщин в женские 
группы партии, так и их специальную организацию. Члены женских групп 
становились бы одновременно и членами партии, имели бы права членов 
партии. 
Явна противоречивость этого решения. До того право женских групп 
на Существование объяснялось тем, что они объединяют и воспитывают 
женщин, которые не принимают участия в организованной политической и 
экономической работе, и в то же время членам этих женских групп хотели 
дать право быть членами партии, передового отряда пролетариата. 
Такое ошибочное представление могло зародиться только потому, что 
Социалистическая-коммунистическая рабочая партия Венгрии не являлась 
марксистско-ленинской партией, не была передовым отрядом. Вследствие 
этого она не могла ясно определить понятие члена коммунистической партии. 
Таким образом, не было органа, который критиковал бы ошибки ВКОЖ, 
руководил бы его деятельностью и принял бы внесенные на съезде правиль-
ные предложения, которых было много внесено на съезде. 
Таковым было предложение Веры Зингер, которая, говоря об общ-
ности интересов женщин города и деревни, хотела, чтобы работницы города 
показывали пример в укреплении союза женщин города и деревни. 
Делегатка 53 групп города Дьёр и его окрестностей Роза Сюч обра-
тила внимание работниц на изменившиеся задачи профсоюзов. Профсоюзы 
должны организовывать не борьбу за повышение зарплаты, а должны по-
пуляризировать среди женщин диктатуру пролетариата и знакомить их с 
обязанностями перед диктатурой пролетариата. 
Делегатка из Ленинвароша (Пештэржебет) призвала сельских деле-
гаток углубить пропаганду в провинции : снабжение города продоволь-
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сгвием зависит от деревни, лучшее же снабжение служит делу революции. 
— Делегатка из. г. Надьканижа просила агитаторов-женщин для развиваю-
щегося движения. К этому желанию присоединилась делегатка из Диош-
дьёра, которая однако предупредила, что «агитаторами в провинции должны 
быть женщины из провинции». Одновременно она указала на то, чго воспи-
тание детей «все еще находится в руках попов». 
Мария Чорба и другие делегатки предупредили съезд о том, что непра-
вильно установить для членов партии-женщин специальный членский 
взнос. — Делегатка из Цегледа указала на необходимость соблюдения прин-
ципа «за равный труд — равная оплата». 
Съезд женщин прошел под знаком интернационализма и одновременно 
патриотизма. Участницы съезда направили приветственные телеграммы 
Всевенгерскому съезду советов и венгерской Красной армии. 
Одновременно со съездом женщин приступил к работе Всевенгерский 
съезд советов. 
На этом съезде т а к ж е присутствовали представители женского дви-
жения и представители резолюции съезда женщин как требования трудя-
щихся женщин Венгрии. Делегатка женщин Мария Чорба в своем выступ-
лении говорила о снабжении населения продовольствием, внесла предло-
жение о запрещении мешочничества и о лучшей организации подвоза про-
довольствия. 
Все три съезда свидетельствовали о революционном развитии дви-
жения венгерских трудящихся женшин. Но на съездах проявлялись также 
и тормозящие развитие тенденции проклятого наследия прошлого, недовер-
чивость к революционной деятельности, инициаторским и творческим спо-
собностям женщин, отрыв революционной теории от практики. 
Среди делегатов съезда советов было очень мало женщин и ни одной 
делегатки из провинции.
85 
Почти все выступившие на съездах женщины жаловались на то, что 
женщин не избирают в советы, в исполкомы, на руководящие должности. 
На это жаловались делегатки из Хатвана, Ленинвароша, Пецеля и т. д. 
В Мишкольце секретарь профсоюзной организации отстранил женщин от 
всякой работы. Среди нескольких сотен делегатов съезда партии было всего 
лишь восемь женщин ; из 80 мандатов исполкома Будапештского совета 
женщины получили всего лишь два мандата. В Фельшёгалле, ссылаясь на 
то, что «нет официального уведомления о том, какие задачи входят в ком-
петенцию женского организационного комитета», препятствовали работе 
комитета. Не лучше было положение и в Дьёре. Имеются сведения из Ко-
шнц о том, что там женщинам дали место в совете только после получения 
письменного указания о г Правительственного Совета. 
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Такие города и села, как Уйпешт, Альбертфальва, Шаторальяуйхей, 
Надьтетень, Тататоварош, Ракошсентмихай, Ходмезёвашархей, где среди 
членов советов были женщины, считались редкостью. Имеющий революцион-
ное прошлое город Ходмезёвашархей проводил образцовую женскую поли-
тику. 24-го марта 1919 года в городе были образованы десять комиссий для 
оказания помощи работе совета. В четыре комиссии (по делам рынков, здра-
воохранения, культуры и социального обеспечения) входили также и 
женщины. Четыре из пяти членов комиссии по делам рынков были жен-
щины. 
Итак, можно понять резолюции съезда женщин, в которых съезд тре-
бовал от партии и правительства должное женщинам место в партийном 
и государственном руководстве. 
Вскоре после окончания съезда советов в Будапеште и во многих 
местностях страны вспыхнуло восстание контрреволюционных элементов. 
Путч, в подготовке которого принимали участие агенты империалистов, 
венгерские реакционеры, офицеры старого режима и социал-демократы, 
был в течение нескольких дней подавлен венгерскими революционными 
силами. 
Урок этого восстания и прения на съездах убедили верных советской 
республике женщин в необходимости расширения работы среди женских 
масс, в том, что работницам и бедным крестьянкам надо давать непосред-
ственные поручения, в необходимости шире включить широкие массы жен-
щин в созидательную работу советской республики. 
В развитии женского движения произошел поворот к лучшему. В на-
чале июля В К О Ж правильно понял роль женщин в снабжении страны про-
довольствием. Об этом свидетельствуют выступления женщин на заседаниях 
советов рабочих и солдатских депутатов. 5 июля 1919 года Мария Алади 
на заседании 80-го исполкома Будапештского Центрального революционного 
совета рабочих и солдатских депутатов просила президиум « . . .хлопотать в 
Красной милиции в интересах того, чтобы не препятствовали, а по возмож-
ности поддерживали работу 30—40 женщин, высланных секретариатом 
партии для пропаганды среди стоящих в очередях женщин».
86 
Примерно в середине июля ВКОЖ вновь выдвинул вопрос о мобили-
зации женщин. Совет народного хозяйства пытался приобрести продоволь-
ствие с помощью организации обмена в провинции и, улучшив систему рас-
пределения, раздать продовольствие непосредственно трудящимся Буда-
пешта. Газета «Нёмункаш» внесла предложение о том, чтобы в контроле за 
распределением продовольствия принимали участие члены женских коми-
тетов, неподкупные пролетарки, которые способны вскрыть недостатки и 
злоупотребления, требовать возбуждения следствия против виновников, 
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те женщины, которые в недавнем прошлом на женских собраниях повторно 
указали на контрреволюционный характер мешочничества. 
Активное участие пролетарок в работе Венгерской Советской Респуб-
лики помогло бы развернуть такое женское движение, которое во время 
диктатуры, охватив всю страну, мобилизовало бы трудящихся женщин 
города и деревни на борьбу против старых предрассудков, включило бы их 
в развитую политическую и общественную жизнь, завоевало бы женщинам 
место в общественной жизни страны, место, соответствующее их числу и 
их активности. 
Падение Венгерской Советской Республики воспрепятствовало постав-
лению женского движения на марксистско-ленинскую основу. Но в связи 
с тем, что это движение, несмотря на все недостатки, было широким массо-
вым движением, объединяло десятки, сотни тысяч трудящихся женщин, 
работниц, крестьянок и женщин из рядов интеллигенции, в связи с тем, 
что женщины стонущей под игом крепостничества страны впервые свернули 
двойной гнет, оно не могло исчезнуть без следа. Като Хаман, Гизелла Верзе-
вици, Мария Чорба, Флора Мартош и другие женщины продолжали пропо-
ведывать единственный путь, ведущий к освобождению женщин. Они про-
поведовали, что равноправие и свобода женщин неотделимы от освобож-
дения всего пролетариата и могут быть осуществлены только после захвата 
власти рабочим классом. Под знаком этого они жили и работали, терпели 
тюрьму и пытки. Их примеру следовали сотни работниц, крестьянок и жен-
щин из рядов интеллигенции, самоотверженно борясь за диктатуру проле-
тариата, которая освободит женщин. 
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L'INFLUENCE D E LA G R A N D E RÉVOLUTION SOCIALISTE D'OCTOBRE 
ET D E LA R É P U B L I Q U E HONGROISE DES CONSEILS SUR LE MOUVEMENT 
OUVRIER FÉMININ HONGROIS 
M. A R A N Y O S S Y 
R é s u m é 
Sous l'influence de la Grande Révolution Socialiste d'Octobre, dans toute la Hongrie, les 
mouvements pour la paix des ouvrières et paysannes pauvres connut un regain d'ampleur. Ces 
mouvements étaient dirigés contre le régime capitaliste qui avait déclenché la guerre mondiale, 
et pour la révolution socialiste. Dans les usines et dans toutes sortes d'entreprises se succédaient 
les grèves et les manifestations contre la guerre . . 
Des femmes de plus en plus nombreuses prenaient part à ces actions. L'organisation dont 
elles disposaient depuis 1903, — le mouvement féminin du Parti social-démocrate hongrois — 
avait constitué en 1912 une «Comission nationale d'Organisation féminine», mais celle-ci se 
trouvait sous l'étroite dépendence des chefs opportunistes du parti social-démocrate. Durant 
la guerre, cette Comission nationale pratiqua une politique de «collaboration des classes, 
d'union sacrée», avec le gouvernement réactionnaire et belliciste. Tant et si bien qu'elle se re-
trouva plus à droite même que l'union nationale des employées.(N. O. E.) La NOEéta i tune organi-
sation petite-bourgeoise et féministe, mais, du fait des conséquences de la guerre, elle se mit à 
déployer des actions revendicatives qui permirent à ses membres, en majorité employées mal 
payées et sans fortune, de se développer politiquement. La N O E organisa des grèves d'employées 
des postes et d'autres catégories, ainsi elle glissa vers la gauche — tandis que la commission 
nationale féminine du parti social-démocrate évoluait vers la droite. 
Cependant, le nombre des femmes syndiquées allait en augmentant. En 1917, on en 
compta déjà 48.811 — ce qui représenta une augmentation de 487% des effectifs, par rapport 
à 1916. Cette très rapide croissance du mouvement syndical féminin fut favorisé par l'emploi 
toujours plus massif des femmes dans l'industrie où elles remplaçaient les hommes partis au 
front. Rien que dans l'industrie métallurgique, on comptait 15.000 ouvrières syndiquées. Il 
faut noter encore que ces couches de travailleuses — telles les employées — qui, auparavant, 
se tenaient à l'écart des mouvements ouvriers rejoignirent les ouvrières dans leur lutte et adop-
tèrent leurs méthodes stratégiques. 
On constata simultanément un rapide accroissement — tant en province que dans la 
capitale — du nombre des femmes participant aux manifestations qui, dès l'automne de 1917, 
se faisaient de plus en plus pressantes et énergiques pour obtenir la conclusion immédiate de la 
paix. Elles exprimaient aussi leur enthousiasme pour la révolution socialiste russe. A partir de 
1917 également, tant à Budapest qu'en province, les grèves allèrent se multipliant, grèves où, 
malgré une féroce répression, les ouvrières étaient de plus en plus actives. 
Dans cette ambiance et sous la pression croissante des masses enthousiasmées par la 
révolution d'octobre, la Commission nationale d'Organisation féminine du parti social-démo-
crate fit mine de se déplacer vers la gauche et se mit à exalter la jeune République des Soviets. 
Mais elle le fit en des termes décourageant de suivre cet exemple . . . laissant à entendre que le 
prolétariat hongrois n'était pas encore mûr pour une révolution semblable . . . «nous ne sommes 
pas encore assez forts pour battre le camp très bien organisé de la réaction» — disait-il dans son 
organe, le «Nőmunkás». (l'Ouvrière). 
Ainsi, la Comission nationale d'Organisation féminine faisait-elle tout pour freiner la 
montée de l'ardeur révolutionnaire des travailleuses. Malgré cela, en mars 1918, la Journée 
internationale des Femmes fut commémorée dans tout les pays. 
A cette époque, tout l'édifice de la monarchie austro-hongroise était secoué de coups de 
plus en plus rudes portées par les masses populaires. Dans tous les différents pays de l'empire, 
les mouvements révolutionnaires de libération s'amplifiaient. Les grèves et les manifestations 
devenaient de plus en plus vigoureuses. Les ouvrières y prenant part de plus en plus résolument, 
multipliaient aussi les actions en faveur des soldats déserteurs. Le 25 octobre 1918, le gouverne-
ment impérial n'ayant plus la situation en mains, se constitua le Conseil national hongrois, 
tandis que dans les usines et les casernes se formaient des conseils ouvriers et de soldats. Le 28 
octobre eurent lieu à Budapest de puissantes manifestations de rues pour la paix, la Répu-
blique et la séparation d'avec l'Autriche-—manifestations qui furent marquées par de violentes 
batailles avecla police, et qui recommencèrent le lendemain. Là aussi, les femmes furent nombreuses 
parmi les manifestants —et les téléphonistes du central «Teréz», en organisant l'écoute des 
conversations des généraux et politiciens réactionnaires, informèrent les dirigeants du Conseil 
national et des mouvements révolutionnaires des machinations contre-révolutionnaires en cours. 
Le 30 octobre, les femmes empêchèrent un bataillon de partir pour le front — le 31 octobre, 
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les soldats se joignant aux ouvriers, l'insurrection fut déclenchée. Les principaux édifices publics 
furent occupés par les soldats et les ouvriers en armes — et à Budapest l'insurrection triompha. 
Vint au pouvoir un gouvernement bourgeois et social-démocrate. Aussitôt, la Comission 
nationale d'Organisation féminine trahit la cause pour laquelle les ouvrières s'étaient battues 
aux côtés des prolétaires. Elle n'appuya pas leurs revendications sociales, économiques et poli-
tiques, -— mais donna tout son appui à la politique anti-ouvrière du nouveau gouvernement. 
Cependant, et malgré les intrigues de toutes sortes des dirigeants réformistes du parti 
social-démocrate, des milliers d'ouvrières, de paysannes pauvres et d'intellectuelles vinrent porter 
leurs adhésions au Parti des Communistes de Hongrie qui venait d'être fondé et qui luttait pour 
la poursuite de la révolution commencée. 
Toutefois, le mouvement féminin continua de rester privé d'une direction marxiste, car 
celle-ci demeura aux mains des opportunistes sociaux-démocrates de la Comission nationale. 
Et ce fait eut par la suite de graves conséquences. 
Le 21 mars 1919, le prolétariat hongrois réussit à s'emparer du pouvoir. Dès ce moment, 
les travailleuses hongroises participèrent activement à l'exercice du pouvoir ouvrier et s'enga-
gèrent dans la voie de l'émancipation économique, politique, sociale et culturelle. Partant du 
principe «à travail égal—salaire égal», le gouvernement de la République des Conseils fixa des 
barèmes de salaires au rendement et lança une puissante campagne sociale et éducatrice pour 
aider les travailleuses sans spécialité à se hisser au niveau des ouvrières qualifiées. La Répu-
blique des Conseils vécutpendant 133 jours et durant cette période,les travailleuses menèrent une 
lutte incessante pour l'application du principe de «à travail égal—salaire égal». La Comission 
nationale d'Organisation féminine où, depuis l'avènement de la République des Conseils, les 
éléments de gauche avaient pris le dessus, se chargea d'un rôle dirigeant dans ce mouvement. 
L'oeuvre de la République des Conseils dans le domaine de l'émancipation sociale des travailleuses 
fut d'une importance extrême. Malgré la guerre et le blocus impérialiste qui s'efforçait 
d'étouffer la jeune république hongroise, elle réalisa un système jusqu'alors inconnu en Hongrie 
de protection de la mère et de l'enfant. On vit s'ouvrir des maternités, des crèches, et des mai-
sons de repos. On se préoccupa de vêtir les enfants, de les nourrir à l'école, de les divertir et de 
les envoyer en villégiature. Du fait que toutes ces mesures n'existaient pas auparavant en Hon-
grie, elles eurent une importance capitale. 
Pendant les premiers mois de l'existence de la République des Conseils, la Commission 
nationale d'Organisation féminine, ayant à lutter contre les survivances de l'opportunisme du 
passé, consacra à la propagande la majeure partie de son activité et négligea ainsi d'organiser 
les larges niasses de la population féminine en vue d'activités réelles et efficaces. C'était là une 
faute d'autant plus grande que dans de nombreuses entreprises et localités, c'était de leur propre 
initiative que les travailleuses s'offraient à aider les armées de la Révolution dans leur combat 
contre l'intervention impérialiste étrangère. Ainsi cette énergie révolutionnaire offerte par les 
travailleuses ne fut pas convenablement orientée vers l'essentielle contribution à la défense de 
la République. 
L'attitude de la Commission nationale ne changea qu'après les résolutions des trois con-
grès— Congrès de fondation du Parti des ouvriers socialistes et communistes de Hongrie, le 13 
juin 1919 ; Congrès de la Commission nationale d'Organisation féminine, 14—15 juin; Congrès 
de l'Union nationale des Conseils, 14—23 juin. Ces congrès contribuèrent à déterminer les tâches 
principales du mouvement des travailleuses hongroises. 
A ce congrès féminin, 286 déleguées représentèrent 62 organisations de province et 52 
organisations de Budapest. Chacune de ces organisations représentait elle-même plusieurs groupes. 
Au nombre des résolutions qui y furent prises, citons particulièrement celles qui concernent 
la solidarité avec l'action du gouvernement de la République des Conseils et le Congrès national 
des Conseils, la lutte contre l'ennemi intérieur, la revendication de la réalisation des principes 
socialistes, etc. Ce congrès fit du bon travail, mais il commit également quelques fautes dont 
la plus grave fut de répéter l'ancienne erreur selon laquelle l'adhésion à l'organisation féminine 
entraîne l'adhésion au Par t i— erreur qui revient à ne pas distinguer entre organisation de masse 
et parti. 
A la suite de ces congrès, l'activité et la politique de la Commission nationale d'Organi-
sation féminine commença néamoins à montrer une notable amélioration. Il est vrai que les 
organisations féminines eurent aussi à lutter contre l'incompréhension et les préjugés de 
beaucoup d'organisations locales des syndicats, du parti et des autorités. En de nombreux 
endroits on ne leur confiait des tâches qu'avec réticence. Puis, la marche défavorable des 
événements militaires, l'intervention massive des puissances impérialistes étrangères, ne permit 
plus d'éliminer toutes les erreurs. La chute du gouvernement et de la République des Conseils 
mit fin au développement du mouvement féminin dirigé dans l'esprit du marxisme-léninisme. 
Cependant, malgré ces événements et toutes ses erreurs, ce mouvement n'était pas appelé 
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à disparaître sans laisser de traces, car il s'appuyait sur une large base populaire formée de dizaines, 
de centaines de milliers d'ouvrières, de paysannes pauvres et d'intellectuelles qui gémissaient 
sous le double joug d'un pays rédui t au servage. 
Entre les deux guerres mondiales, au temps de la clandestinité du mouvement commu-
niste, l'action de nombreuses f e m m e s communistes allait démontrer la justesse de la thèse selon 
laquelle l'unique voie de l'émancipation des travailleuses se confond avec celle du triomphe du 
mouvement révolutionnaire et de son avènement au pouvoir. 
D E R E I N F L U S S DER GROSSEN SOZIALISTISCHEN O K T O B E R R E V O L U T I O N U N D 
R Ä T E U N G A R N S AUF D I E B E W E G U N G D E R U N G A R I S C H E N A R B E I T E R I N N E N 
M. A R A N Y O S S I 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Unter dem Einfluss der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution nahmen die Friedens-
bewegungen der Arbeiterinnen u n d der Frauen landarmer Bauern in ganz Ungarn einen grossen 
Aufschwung. Diese Bewegungen richteten sich gegen das kapitalistische System, das den Welt-
krieg heraufbeschworen hatte, und kämpften für die sozialistische Revolution. In den Fabriken 
und Werkstätten folgte ein Streik auf den anderen, eine Demonstration auf die andere. 
An diesen Aktionen nahmen die Frauen immer zahlreicher teil. Ihre seit 1903 bestehende 
Organisation, die Frauenbewegung der Sozialdemokratischen Partei Ungarns, die im Jahre 1912 
ein Landeskomitee der Frauenorganisation (Országos Nőszervező Bizottság) ins Leben gerufen 
hatte, stand ganz unter der Lei tung der opportunistischen Führer der Sozialdemokratischen 
Partei. Während des Krieges betät ig te sich dieses Landeskomitee der Frauenorganisation im 
Zeichen der Zusammenarbeit der Klassen, der heiligen Einheit, der Zusammenarbeit mit dem 
reaktionären Kriegskabinett. Das Landeskomitee ging auf diesem Wege so weit, dass es noch 
weiter nach rechts rückte, als der Landesverband der Weiblichen Angestellten (Nőalkalmazottak 
Országos Szövetsége). Der Landesverband der Weiblichen Angestellten war eine kleinbürgerliche, 
feministische Vereinigung, doch führte er mehrere Aktionen gegen den Krieg und seine Folgen. 
Die Mitglieder des Verbandes — meis t schlecht entlohnte, völlig unbemittelte Frauen — ent-
wickelten sich daher in den Kämpfen u m die Forderungen des Tages auch politisch. Der Landes-
verband der Weiblichen Angestellten organisierte die Streiks der Postler und anderer Kategorien; 
so wurde er weiter nach links gedrängt , als das Landeskomitee derFrauenorganisation der Sozial-
demokratischen Partei. Inzwischen wuchs die Zahl der organisierten Arbeiterinnen beträcht-
lich. 1917 zählte man 48 811 Gewerkschaftsmitglieder, was im Vergleich zu 1916 einem Wachs-
t u m von 487% gleichkam. Dieses rasche Anwachsen der gewerkschaftlichen Bewegung der 
Arbeiterinnen war teilweise darauf zurückzuführen, dass die Industrie an Stelle der an die Front 
kommandierten Männer immer mehr Arbeiterinnen beschäftigte. Bloss in der Eisen- und Metall-
industrie arbeiteten 15000 organisierte Arbeiterinnen. Hier gilt es, noch hinzuzufügen, dass diese 
Schichten von Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten die sich früher der Arbeiterbewegung 
ferngehalten hatten, alsbald den Anschluss an die Kämpfe der klassenbewussten Arbeiterinnen 
fanden. 
Auffallend schnell stieg sowohl in der Provinz als auch in der Hauptstadt die Zahl der 
Frauen, die seit Herbst 1917 regelmässig an Demonstrationen tei lnahmen und den sofortigen 
Friedensschluss immer nachdrücklicher und energischer forderten. Diese Demonstrationen brach-
ten auch die Sympathie der Massen für die russische sozialistische Revolut ion immer entschie-
dener zum Ausdruck. Von 1917 an mehrten sich die Streiks in Budapest und in der Provinz, 
obwohl die Unterdrückungsversuche v o n Tag zu Tag grausamere Formen annahmen. An diesen 
Streiks waren die Arbeiterinnen immer aktiver beteil igt . 
In dieser Atmosphäre und unter dem Druck der Massen rückte das Landeskomitee der 
Frauenorganisation der Sozialdemokratischen Partei scheinbar nach links und feierte seiner-
seits die junge Sowjetrepublik. Doch t a t sie dies in einer Form, die den Massen die Lust nehmen 
musste , dem Beispiel der russischen Revolution zu folgen. Das Komitee betonte, dass das unga-
rische Proletariat noch nicht genug reif für einen ähnlichen revolutionären Schritt sei. »Wir 
sind noch nicht stark genug, um die uns gegenüberstehende, glänzend vorbereitete und vor-
züglich organisierte Reaktion zu s türzen . . .« — schrieb die »Nőmunkás« (Arbeiterin) in einem 
ihrer Leitartikel. 
Das Landeskomitee der Frauenorganisation setzte alle Hebel in Gang, um dem revolutio-
nären Schwung der Arbeiterinnen Einhal t zu tun. Im März 1918 feierte m a n den Internationalen 
Frauentag nichtsdestoweniger im ganzen Lande. 
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Zu dieser Zeit wurde der Bau der Österreichisch-Ungarischen Monarchie durch die ihm 
von allen Seiten beigebrachten wuchtigen Schläge, Schläge der Volksmassen in seinen Grund-
festen erschüttert. In allen Teilen des Reiches nahmen die revolutionären Befreiungsbewegungen 
immer grössere Dimensionen an. Streiks und Demonstrationen wurden stürmischer. Die Arbei-
terinnen nahmen immer entschlossener an ihnen teil und zugleich wurden ihre Aktionen im In-
teresse der fahnenflüchtigen Soldaten häufiger. 
Am 25. Oktober 1918, an dem Tage, da die Monarchie gestürzt wurde, trat auch in Un-
garn der Nationalrat zusammen, und zur selben Zeit wurden in den Betrieben und Kasernen 
Arbeiter- und Soldatenräte gebildet. A m 28. Oktober kam es in den Strassen von Budapest zu 
machtvollen Demonstrationen, auf denen die Forderungen nach Frieden, nach der Republ ik 
und der Loslösung von Österreich weit vernehmlich erscholl : die Demonstrationen führten 
zu heftigen Zusammenstössen mit der Polizei und f l a m m t e n in den folgenden Tagen erneut auf . 
An diesen Demonstrationen beteiligten sich auch viele Frauen. Zur selben Zeit organisierten 
die Telephonisten der Fernsprechzentrale Terézváros (Theresienstadt) das Abhören der Tele-
phongespräche reaktionärer Politiker und Generale, und informierten den Nationalrat u n d die 
Führer der revolutionären Bewegung über die konterrevolutionären Massnahmen der Reak-
tion. Am 30. Oktober verhinderte eine Gruppe von Frauen den Abgang eines Bataillons an die 
Front. Am 31. Oktober schlössen sich die Soldaten den Arbeitern an. Dies bedeutete den Aus-
bruch der Erhebung. Alle wichtigeren öffentlichen Gebäude wurden von Soldaten und b e w a f f -
neten Arbeitern besetzt. In Budapest hatte die Revolut ion gesiegt. Eine bürgerlich-demokra-
tische Regierung, in der auch die Sozialdemokraten vertreten waren, übernahm die Macht. Das 
Landeskomitee der Frauenorganisation schloss sich sofort der neuen Regierung an. Diese Reg ie -
rung verriet jedoch die Forderungen der Arbeiter,liess die Produktionsmittel nicht in Gemein-
eigentum übergehen und suchte die Revolution zu entwaffnen. Auch das Landeskomitee der 
Frauenorganisation unterstützte die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen For-
derungen der Proletarierinnen nicht. 
Trotz der Ränke der reformistischen Führer der Sozialdemokratischen Partei, traten vie le 
Tausende von Arbeiterinnen, Bäuerinnen und Frauen der werktätigen Intelligenz der Parte i 
der Kommunisten Ungarns (Kommunisták Magyarországi Pártja) bei, die, im November ge-
gründet, den Kampf um die Weiterentwicklung der Revolution führte. 
Im Landeskomitee der Frauenorganisation fehlte es aber noch lange an einer marxist i -
schen Führung, die Leitung blieb unter dem Einfluss der Opportunisten der Sozialdemokrati-
schen Partei. Die schwerwiegenden Folgen dieses Umstandes wirkten sich später stark auf die 
Bewegung der Ungarischen Arbeiterinnen aus. Am 31. März 1919 ergriff das ungarische Prole-
tariat die Macht. Von diesem Zeitpunkt an waren die ungarischen Arbeiterinnen an der Aus-
übung der Macht mitbeteiligt, und betraten den Weg der wirtschaftlichen, politischen, sozialen 
und kulturellen Befreiung. 
Die Regierung der Räterepublik führte nach dem Grundsatz »gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit« Leistungslöhne ein und rief eine gewaltige gesellschaftliche Bewegung ins Leben, deren 
Ziel es war, vor allem unqualifizierte Arbeiterinnen auf das Niveau von Facharbeitern zu heben . 
Der ungarischen Räterepublik waren 133 Tage beschieden, während dieser Zeit führten die 
werktätigen Frauen einen ständigen Kampf um die praktische Verwirklichung des Grundsatzes 
»gleichen Lohn für gleiche Arbeit«. Das Landeskomitee der Frauenorganisation, in dem zur Zeit, 
der Räterepublik die Elemente der Linken die Führung übernahmen, spielte in diesem K a m p f e 
eine wichtige, führende Rolle. Die Räterepublik ta t Ausserordentliches zur Befreiung der 
Arbeiterinnen. Trotz des Krieges und der imperialistischen Blockade, die die junge ungarische 
Räterepublik zu ersticken suchte, traf diese zum Schutze von Mütter und Kinder Massnahmen, 
die man in Ungarn bis dahin nicht einmal dem Namen nach kannte. Entbindungsheime, Kinder-
krippen und Erholungsstätten wurden errichtet. Die Regierung sorgte für die Bekleidung der 
Kinder, für Schulküchen und Zerstreuung und schickte die Stadtkinder massenweise zur Er-
holung aufs Land. Diese Massnahmen beeindruckten stark die werktätigen Massen. 
In den ersten Monaten der Räterepublik widmete sich das Landeskomitee der Frauen-
organisation unter dem Einfluss des sporadisch noch vorhandenen einstigen Opportunismus, 
hauptsächlich der Propaganda, und verabsäumte es, die Massen der Frauen zu aktiver Organi-
sationstätigkeit und Verwirklichung ihrer Ziele sowie zur Verteidigung der Räterepublik zu 
erziehen. Dabei meldeten sich die Arbeiterinnen in den meisten Betrieben und Ortschaften aus 
eigener Initiative, u m die Revolutionsarmee in ihrem Kampfe gegen die Intervention der aus-
ländischen Imperialisten zu unterstützen. Aber infolge der Haltung des Landeskomitees wurde 
die grossartige revolutionäre Begeisterung, die die Arbeiterinnen erfüllte, nicht zum Schutze 
der Republik verwertet. 
Die Erfahrungen dreier Kongresse trugen jedoch zur Verbesserung der Arbeit des Landes-
komitees der Frauenorganisation bedeutend bei. A m 12. und 13. Juni 1919 tagte der Kon-
gress der Sozialistischen Partei Ungarns (Magyar Szocialista Párt), die nach dem Kongress 
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den Namen Partei der Sozialistischen-Kommunistischen Arbeiter Ungarns (Szocialista-Kommu-
nista Munkások Magyarországi Pártja) annahm, a m 14. und 15. Juni das Landeskomitee der 
Frauenorganisation der Partei und vom 14. bis 23. Juni der Landesverband der Räte . Diese 
drei Kongresse konkretisierten die Hauptaufgaben der Bewegung der ungarischen Arbeiterinnen. 
Auf dem Kongress des Landeskomitees der Frauenorganisation vertraten 286 Delegierte 
die 62 Provinz- und 52 Budapester Organisationen. Zu den Organisationen gehörten mehrere 
Gruppen. Von den auf dem Kongress gefassten Beschlüssen seien insbesondere diejenigen 
erwähnt, die seine ungeteilte Solidarität mit der Regierung der Räterepublik, die Bedeutung 
des Kampfes gegen den inneren Feind, und die Wichtigkeit der Verwirklichung der 
sozialistischen Grundsätze betonten. Der Frauenkongress leistete gute Arbeit, doch unterliefen 
ihm auch Fehler : unter anderem erklärte er, dass der Eintritt in die Organisation der 
Arbeiterinnen d e m Eintritt in die Partei gleichkomme, wodurch er den Unterschied zwischen 
Partei und Massenorganisation in den Augen der Massen verwischen wollte. 
Nichtsdestoweniger machte sich in der Folge unter dem Einf luss dieser Kongresse eine 
Verbesserung in der Politik und Tätigkeit des Landeskomitees der Frauenorganisation bemerk-
bar. Doch muss ten die Frauenorganisationen noch vie l gegen die rückständigen Anschauungen 
der damaligen Parteiorganisationen und örtlichen Behörden kämpfen. Vielenorts gewährte man 
diesen Frauenorganisationen nur nach langem Für und Wider die Betätigungsmöglichkeit. Die 
ungünstige Wendung in der militärischen Lage, die Einmischung der fremden, imperialistischen 
Mächte erschwerten die Beseitigung dieser Fehler nur noch mehr. Als die Räterepublik und ihre 
Regierung gestürzt wurden, bedeutete dies auch das Ende der marxistisch—leninistisch ge-
führten, auf breiter Basis organisierten Bewegung der Arbeiterinnen. 
Da j edoch diese Bewegung trotz aller ihrer Fehler eine breite Massenbewegung war, die 
Zehn- und Überzehntausende von Arbeiterinnen, Bäuerinnen und Frauen der Intelligenz erfasst 
hatte,verlor sie sich nicht spurlos. Zur Zeit der unterirdischen Tätigkeit der Kommunistischen 
Partei, in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen, bewies die Arbeit zahlreicher kommu-
nistischer Frauen die Richtigkeit des Grundsatzes, dass die Befreiung der Proletarierinnen 
nur auf dem W e g e der revolutionären Bewegung und der Machtergreifung durch die Arbeiterklasse 
möglich ist. 
DIE LAGE DER BAUERNSCHAFT 
UND DIE BAUERNBEWEGUNGEN 
( 1 7 8 0 - 1 7 8 7 ) 
(ZUR B A U E R N P O L I T I K DES A U F G E K L Ä R T E N ABSOLUTISMUS) 
É. H. BALÁZS 
Die Lage der Bauernschaft und der Befreiungspatent 
Um das Wesen des aufgeklär ten Absolut ismus zu e rkennen , müssen wir 
un te rsuchen , was für eine Bauernpol i t ik er in einer bes t immten Lage, zu einer 
bes t immten Zeit betrieb.1 
Bei der Analyse des Uberbaues können wir feststellen, dass der aufge-
klärte Absolut ismus — obzwar er die Privilegien des Adels u n d der Kirche 
gründlich einschränkt — doch eine spezielle Form der s tändischen Monarchie 
bildet.2 I n diesen Jah rzehn ten , und besonders in diesen J a h r e n erreicht der 
Absolut ismus der Habsburger seine Blütezei t . Die Zentral isat ion des Gesamt-
reiches ist nahezu verwirklicht und ist mi t der konsequenten Zerstörung der 
unabhängigen Staat l ichkeit , der politischen Selbständigkeit der einzelnen Lände r 
ve rbunden . Als aber in den österreichischen und in den böhmischen E r b -
landen der feudale Par t ikular i smus l iquidiert wird, bedeutet dies zugleich auch 
die Fö rde rung der kapital ist ischen industriel len Entwicklung, des bürgerlich-
nat ionalen For tschr i t t s . Die hier e r s ta rkende Bourgeoisie wird zwar — eben 
auf die Vormundschaf t Wiens ve r t r auend — träge und revolutionsfeindlich, 
s t a t t der K o k a r d e wählt sie die Schlafmütze , doch sie existiert u n d ist immerhin 
Träger der bürgerl ich-nationalen K u l t u r . Anders ist die Lage in Ungarn. Die 
völlige Zentralisierung des Rciches b e d r o h t — darüber h inaus , dass das L a n d 
seine Unabhängigkei t verloren h a t — die nat ionale Sprache, die nat ionale 
Kul tu r . U n d die untergeordnete koloniale Lage, die fü r U n g a r n innerhalb des 
Reiches n ich t nur beschieden, sondern bereits im Enstehen is t , macht die posi-
tiven Möglichkeiten des aufgeklär ten Absolut ismus fast gänzlich zunichte. Von 
den vorhergehenden J ah rzehn t en u n d insbesondere von diesen Jahren k a n n 
festgestellt werden, dass die Krä f t e des Landes in dem un f ruch tba r en Wider-
s tand gegen die fremde Wil lkürher rschaf t aufgerieben werden. Die herrschende 
Klasse, die mangels einer ungarischen Bourgeoisie den K a m p f gegen die Ein-
1
 Die kurze Charakteristik des aufgeklärten Absolutismus s. bei W. W. Birjukowitsch 
— B. H. Porschnjew — S. D. Skaskin : Nowaja Istorija Moskau, 1950. 
2
 Die vorliegende Abhandlung ist ein detailliertes, dokumentiertes Kapitel aus dem in 
Vorbereitung befindlichen Lehrbuch der ungarischen Geschichte für Universitäten. 
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schmelzimgsbestrebungen allein a u f n i m m t , kann sich nur schwer von den 
Sehranken der s tändischen Anschauungen freimachen. Sie ist nicht geneigt, die 
gerechten Forderungen de r von ihr ausgebeuteten Baue rnscha f t zu beachten — 
Grundherr und Bauer s t ehen sich in misst rauischem Zorn gegenüber, wodurch 
sie es den Habsburger erleichtern, ihren Einfluss fas t schrankenlos zur Gel tung 
zu bringen. 
Das al te Spiel Wiens geht weiter : es gilt die Steuerfähigkei t der Baue rn -
schaft den f ronherrschaf t l ichen Forderungen gegenüber zu wahren, zugleich 
aber die herrschende Klasse gegen den ant i feudalen K a m p f der Bauernscha f t 
zu un te r s tü tzen . 3 Die Klassenbasis des Regimes können wir heute klar e rkennen , 
doch die Zeitgenossen, die Beteiligten wurden sich ihrer bei weitem nicht be-
wusst. In der zweiten H ä l f t e des »französischen J a h r h u n d e r t s « ist der Absolu-
tismus in den mittel- u n d osteuropäischen Ländern der »zweiten Leibeigen-
schaft« schon im Interesse seiner Exis tenz zu Re fo rmen gezwungen.4 Diese 
Reformen werden von den betroffenen Klassen missvers tanden. Die überwie-
gende Mehrheit der her rschenden Klasse protest ier t , n i ch t nur bei uns, sondern 
auch in anderen Ländern des Reiches — sie sieht n ich t , dass diese Reformen , 
diese Zugeständnisse b e r u f e n sind, der Bauernschaf t den Wind aus den Segeln 
zu fangen. Sie sieht nicht , dass es nur «lurch Reformen möglich ist, die ausge-
beutete Mehrheit den In te ressen der ausbeutenden Minderhei t entsprechend im 
Zaum zu ha l ten , oder wie sich die Ideologen des Zei ta l ters und die amtl iche 
Phraseologie ausdrücken, »das Gemeinwohl« aufrechtzuerhal ten . Zugleich wer-
den «lie wir tschaf tspol i t i schen Prinzipien «les aufgeklär ten Absolutismus auch 
von der Bauernschaf t missvers tanden ; «lie Bauern e rwar t en vom Regime ihre 
völlige Befreiung, «lie völlige Liquidierung der Privilegien der herrschenden 
Klasse. Das josephinische Sys tem ist übr igens ta tsächl ich voller Widersprüche . 
Die Erlasse zur Regelung der Lage der Kirche, «1er Rechtsprechung, der Zensur , 
«les Schulwesens und nicht zuletzt der Lage der Bauernschaf t zeigen viele fo r t -
schrittliche Züge. Die Verordnungen schlagen unvermeidl ich Breschen in die 
starren Mauern des Feuda l i smus — wenn sie diese auch nicht niederreissen 
wollen.5 Die Lehren aus tien Ereignissen machen die Bes ten zu bewussteren 
3
 Diese bewusste Bauernpolitik des Wiener Hofes wird in den neuen ungarischen Unter-
suchungen beleuchtet, die sich mi t der sog. Fronregulierung von 1767 befassen ; s. F. Eckhart : 
A bécsi udvar jobbágypolitikája (Die Bauernpolitik des Wiener Hofes [1760 —1790]) Századok 
(Jahrhunderte), 1956. Heft 1. K. Vörös : Az 1765 — 66-i dunántúli parasztmozgalom és az úrbér-
rendezés (Die Bauernbewegung in Transdanubien von 1765 — 66 und die Fronregulierung. 
Abhandlungen zur Geschichte der Bauernschaft in Ungarn 1711 —1790, Bpest. 1952.) 
4
 K. Marx: Über die absolute Monarchie (Marx —Engels — Lenin—Stalin : Zur deut-
schen Geschichte, Berlin, 1953. Bd. I. S. 583) 
5
 E. Priester : Kurze Geschichte Österreichs. Wien, 1949, S. 202 — 226, ist der Meinung, 
dass die Herrschaft Josephs II. nicht «veniger bedeutet, als »die Anerkennung des Volkes als 
einer selbständigen, handelnden Kraft« (S. 207), und nimmt an, dass »die Schaffung eines Parla-
ments, die Umwandlung Österreichs in eine konstitutionelle Monarchie« ernstlich in Erwägung 
zu ziehen sei. — Wir meinen, dass i m Gegensatz mit den angeführten Feststellungen die Her-
vorhebung des Widerspruchsvollen, in seinen wesentlichen Elementen feudalen Charakters 
des aufgeklärten Absolutismus notwendig ist. 
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K ä m p f e r n des For tschr i t t s , als sie es bisher w a r e n . Sie erlernen, dass die Ver-
besserung in der Lage der Bauernschaf t durch die ungarischen herrschenden 
Klasse herbeigeführ t werden muss. Solange dies nicht geschieht , richten die 
Bauern des Landes ihren Blick nach Wien, e r w a r t e n von dort Hilfe . Es müssen 
noch einige J a h r e vergehen, dami t auch sie sehen : unsere bürgerl ich-nat ionale 
Entwick lung u n d die Er langung nnd Er r ingung unserer Unabhängigkei t s ind 
u n t r e n n b a r , ve rbunden . Zur Bewer tung des Verhal tens der ungarischen herr -
schenden Klasse ist daher die Analyse der Bauernbewegungen, ihres Ausganges, 
der Erlässe und Vorlagen zur Regelung der L a g e der Bauernschaf t ebenfalls 
grundlegend. 
Was den Herrscher anbelangt , so f ragt es sich, ob er paral le l mit der re-
formierenden Veränderung des Überbaues auch die Absicht ve rb inde t die P roduk-
tionsverhältnisse zu reformieren? I s t er bes t reb t , die Gegensätze zwischen P r o -
duk t ivk rä f t en und Produkt ionsverhäl tn issen, die sich seit d e m Vorherrschen 
der Gutswir tschaf t s tändig vert iefen, (nach d e m Muster der Sprachenverord-
nung, der Verordung über die Reorganisat ion der Verwal tung und ande re r 
operat iver Verfügungen) im Wege von Verordnungen zu b e h e b e n ? Die bürger-
liche Geschichtsschreibung ha t Joseph II . eben wegen seiner Verordnung ü b e r 
die Bauern hervorgehoben u n d mit vielen schönen At t r ibu ten geehrt ; der als 
Graf von Falkenstein herumreisende Herrscher wurde in der ungarischen Ge-
schichtsschreibung fas t an die Seite Matthias des Gerechten gestellt und bei de r 
Wer tung unseres grossen nat ionalen Königs u n d des Habsburgers , der das L a n d 
dem Reich einverleiben wollte, wird der Unterschied verwischt . Joseph I I . in-
teressierte sich ta tsächl ich viel f ü r die Welt, vor allem für die Angelegenheiten 
seines Reiches. Seine Briefe an die Famil ienangehörigen und Mitarbeiter zeugen 
von reger Beobachtungsgabe und von Mitempfinden für das Elend einzelner 
Menschen.6 Doch in seinen subjekt iven Äusserungen findet sich viel mehr Ge-
reiztheit über den Unvers tand der Menschen, als unmit te lbares Mitgefühl: doch 
nicht die subjekt iven Äusserungen zeigen, wie sich Joseph I I . der Bauernschaf t 
gegenüber verhielt , sondern die T a t e n angesichts der gegebenen Probleme. Diese 
zeigen, inwiefern er ihre Lage erleichtern woll te , an wessen Seite er stand : a u f 
der Seite des feudalen Gutsbesitzers oder auf der des Leibeigenen. 
Bevor wir das P a t e n t über die Leibeigenen und die Bauernbewegungen 
dieser Epoche untersuchen , müssen wir die Zahlenangaben skizzieren, die die 
Lage der Bauernschaf t beleuchten. Gegen Mi t t e des J a h r z e h n t s wurde n a c h 
Überwindung grosser Schwierigkeiten eine Konskr ip t ion durchgeführ t ; sie 
unterschied bei den Bauern zwischen Leibeigenen mit zumindes t x/4 Parze l le 
einerseits und Knech ten , Kleinhäuslern (inquilini, subinquilini) und dem Gesinde 
6
 S. A. von Arneth : Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz, samt Briefen 
Josephs an seinen Bruder Leopold (I—III. Wien, 1867) ; weiterhin besonders : Joseph II. und 
Leopold von Toscana. Ihr Briefwechsel 1 7 8 1 - 1 7 9 0 (I—II, Wien, 1872). 
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anderseits.7 Die Konskr ip t ion findet i m Lande (Siebenbürgen u n d Kroa t ien 
mit inbegriffen) 635,562 leibeigene Fami l i enhäup te r u n d 561,167 »Erben« 
derselben (zusammen 1.196,729). Die Zah l der Kleinhäusler (inquilini) und 
Gesindeleute beträgt ohne »Erben« (da es ja in diesem Falle nichts zu erben 
gibt) 952,530. Der Prozen tsa tz der Baue rn mi t Grund u n d Boden ist in Kroa t i en 
am höchs ten , beträgt do r t 33,7% ; in Siebenbürgen b e l ä u f t er sich auf , 32 ,4%, 
in Ungarn jedoch nur auf 26 ,1%. Die Volkszählung e r s t reck t sich auch auf den 
Adel, auf d e n geistlichen S tand , auf die Bürgerschaf t u n d berücksicht igt auch 
»sonstige« Erwerbszweige u n d beleuchtet mi t der R u b r i k über die Abwesende 
die grosse Anzah l der he rumwandernden Leu te , die sich als Lohnarbei ter verdin-
gen oder sons two ihr Glück versuchen. H i e r sei bemerkt , dass nach einer anderen 
Quelle — die Konskript ion h a t keine solche Rubrik — die Zahl der Be t t l e r fast 
25,000 e r re ich t . 8 
Obzwar das Material de r Volkszählung im Jahre 1938 statistisch zusammen-
fassend aufgearbe i te t und bereits von den Zeitgenossen, be i allen, die Lage des 
Landes und seine Probleme als Grundlage benu tz t wurde, wären die Zah len nur 
mit dem Mater ia l der grossen Vermessung verglichen wirklich lehrreich.9 Es 
ist nämlich wichtig, auf G r u n d der Volkszählung zu wissen, dass die Verhäl t -
niszahl der Bauernschaf t in dem durch die Flüsse Maros (Mures) u n d Tisza 
gebildeten E c k und in der Bácska die höchs t e ist ; Folgerungen könnten jedoch 
nur gezogen werden, wenn wir Daten über Acker , Weingär ten und Weiden h ä t t e n , 
die von der Bauernschaf t benu t z t wurden . Auch die Volkszählung verwies auf 
den Agra rcha rak te r der ungar ischen S täd te , der sich n icht n u r im Alföld (Unga-
rische Tiefebene) zeigt ; doch die Zurückgebliebenheit , die in der bürger l ichen 
Entwicklung in diesem Zusammenhange in Erscheinung t r i t t , könnte a u c h nur 
durch das dimensionale Mater ia l veranschaul icht werden . 
Die D o k u m e n t e über die Ausmasse des grundherrl ichen Bodenbesi tzes 
und der bäuer l ichen Hufen wurden vom Adel , der um seine Privilegien besorgt 
war, im J a h r e 1790 vern ich te t . Einige wenige blieben j edoch erhalten, so die 
Ausweise des Komita tes Heves . 1 0 Wie aus ihnen hervorgeht , befanden sich in 
diesem K o m i t a t e 135,965 Ka tas t r a l joch in Händen der Grundherren , d . h . in 
gutsherrschaf t l icher Verwal tung, bei der Bauernschaf t als Fronacker 111,173 
Katas t ra l joch . Gutsherrliche Weingärten ers t reckten sich übe r 902 K a t a s t r a l -
joch, bäuer l iche Weingärten über 2730. Die Volkszählung von 1787 weis t im 
7
 Mit den ersten allgemeinen Volkszählung in Ungarn befassen sich mehrere Detai lab-
handlungen. Eine zusammenfassende Bearbeitung des Problems bietet G. Thirring : Magyar-
ország népessége II. József korában (Die Bevölkerung Ungarns zur Zeit Josephs II) Bpest, 1938. 
8
 Schwartner : Die Statistik des Königreichs Ungarn, Ofen, 1810, S. 210. 
9
 Die Katastervermessung des Landes bezog sich auf den Boden in gutsherrschaftlichen 
und bäuerlichen Händen, sowie auf den Ertrag der Acker. Die Verordnung über die Boden-
vermessung erschienen in : Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph II. für 
die к. k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer systematischen Verbindung 
(Bd. VIII. S. 6 1 - 1 7 0 ) . 
10
 Budapest , Országos Levéltár, Helytartótanácsi levéltár (Landesarchiv, Archiv des 
Statthaltereirats, weiterhin : LA-St) : Departamentum dimensionale, Heves. 
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Komi t a t e Heves folgende Zahlen aus : 9047 Bauern mi t Parzellen, 8969 Erben 
von Bauern und Bürgern (die Zahl der im Komi t a t e erfassten Bürgerfamil ien 
be t r äg t nur 606), 20,412 Kleinhäusler (inquilini) u n d mehr als 32,557 Kinder 
n ich t genau festgestellter gesellschaftlicher Kategor ien . Schliesslich beträgt 
die Zahl der Adeligen über 18 Jahren nach der Konskript ion 5640. Von der 
männl ichen Bevölkerung des Komi ta tes sind 6 ,7% Adelige, 10 .8% bäuerliche 
Fami l ienhäupte r mit Grundbesitz , 24 ,4% Kleinhäusler (inquilini) u n d Gesinde, 
in deren H ä n d e sich nur sehr minimaler Grund u n d Boden, eher Weingär ten 
befinden konn t en . 
Die 6 ,7% Adeligen hal ten nahezu 6 0 % des Kul tu rbodens in gutsher rschaf t -
licher Verwal tung. Inwiefern sie sich auf den Frondiens t (Robot) der fron-
pfl ichtigen Bauernschaf t s tü tzen — in welchem Masse sie Lohnarbei t in Anspruch 
nehmen, wissen wir nicht . Doch ist es auffal lend, dass bei den Weingär ten , die 
doch bedeutend mehr Arbeit beanspruchen , das Verhältnis u m g e k e h r t ist. Das 
in Händen der Bauern befindliche Weinbaugebie t beträgt das dreifache des 
gutsherrl ichen. Eine solch reduzierte Ausnu tzung der ertragreichen Weingär-
t e n weist auf Kapi ta lmangel hin, vermut l ich können wir auch be im Ackerboden 
nicht damit rechnen, dass Lohnarbei t in grösserem Umfang angewendet wurde. 
Das mit den Familienangehörigen be inahe 100,000 Köpfe zählende Kleinhäus-
ler-Element dü r f t e daher im Komi ta t e Heves der Willkür der Gutsherren u n d 
der reichen Bauern ausgesetzt, in grosser Not gelebt haben. 
Wenn wir die Lage der Bauernschaf t im Masss tab des ganzen Landes be-
t rach ten , so finden wir auf Grund der Da t en , dass die Fronlasten im festgesetzten 
R a h m e n der vorhergegangenen Epoche unve rände r t geblieben s ind . Die Kriegs-
steuer wird im Jah re 1786 um eine halbe Million erhöht , die Hauss teuer , welche 
die Auslagen des Komita tes deckt , zeigt auch eine anschliche E rhöhung ; im 
J a h r e 1780 be t räg t sie 1,357,088 Gulden, im J a h r e 1787 bereits 2,064,598 Gul-
den — in zwei Jahrzehn ten erhöht sie sich auf das Dreifache. N a c h den Berech-
nungen Gergely Berzeviczys entfiel auf ein Bauernlehen durch die Kriegs- und 
Hauss teuer eine jährliche Steuerlast von ungefähr 30 Gulden.1 1 
Dami t die Bauernschaf t ims tande sei, die Staatssteuer zu bezahlen, muss 
schon zu dieser Zeit, ander tha lb J a h r z e h n t e nach der Fronregelung, eine weitere 
Regelung vorgenommen werden. D u r c h die Fronregelung wurde das Verhäl t -
nis zwischen Gutsherrn u n d Leibeigenem u n t e r staatliche Kont ro l le gesetzt . 
Hierbei blieben viele Fragen offen u n d dadurch waren viele Möglichkeiten zu 
Missbräuchen gegeben. Die Stabilisierung des Bodenbestandes des Bauernle-
hens (Parzelle), die ungelöste Frage der Kleinhäusler ohne G r u n d und Boden, 
die Aufrechterha l tung der ewigen Leibeigenschaf t wurden z u m Hindernis des 
For tschr i t t s — und was v o m S t a n d p u n k t e Wiens das entscheidende war — zur 
Hemmnis in der Entwicklung der Steuergrundlage. So schien es zeitgemäss, 
11
 Berzeviczy Gergely élete és művei (Leben und Werke von G. Berzeviczy). Herausge-
geben von J. Gaal, Bpest, 1902, Teil II, S. 131. 
2 9 8 É. H. BALÁZS 
ähnlich wie in den a n d e r e n Ländern des Reiches, a u c h in Ungarn die Erleich-
terung des Leibeigenenverhältnisses anzuordnen . W i e bekannt , erschien am 1. 
November 1781 der sogenannte Befreiungserlass f ü r Böhmen, Mähren und die 
im Reich verbliebenen Teile Schlesiens, am 14. J u n i 1782 für die Ste iermark , 
im J u n i 1782 für K ä r n t e n , im Dezember fü r Nieder-Österreich.1 2 Diese Verord-
nung s cha f f t die Bezeichnung »Leibeigener« ab u n d führ t die Bezeichnung 
»Un te r t an« ein. Die Verordnung ermöglichte die freie Eheschliessung, n a c h 
Abs t a t t ung der Verpf l ichtungen an den Gutsherrn Freizügigkeit u n d die freie 
Berufswahl . Joseph I I . w a r der Meinung, dies werde »sich günstig auf die Land-
wir tschaf t und die I n d u s t r i e auswirken, gesunder Menschenvers tand und Men-
schenliebe sprechen f ü r die neue Ordnung« . Die Vero rdnung stiess in den einzel-
nen Lände rn auf grossen Widers tand der besitzenden Klasse und sie muss te 1785, 
ja selbst noch 1787 e rneuer t werden. Eine Un te r s tü t zung der s teuerfähigen 
Bauernschaf t ist gleichbedeutend d a m i t , dass die Bauernscha f t ihre Fronpf l ich-
ten mi t Geld loskaufen k a n n und dass jährlich be t rächt l iche f iskal ische Lie-
genschaften und sekularis ier te Ki rchengüter fallweise den Bauern in Pach t 
gegeben werden . 1 3 W a s Ungarn anbelangt , hören wir schon im J a h r e 1783 von 
ghnlichen Best rebungen — Ablösung des Frondienstes und Pacht sind jedoch 
ähne Geld schwer zu verwirkl ichen. 1 4 W a s in den entwickel teren Lände rn zeit-
oemäss u n d notwendig w a r , das kann in Ungarn mange l s entsprechender wirt-
schaftl icher Voraussetzungen höchstens als eine vorwärtsweisende Theorie ge-
wärte t werden . 
Zur Regelung des Verhältnisses de r Leibeigenen erschien im Augus t 1783 
die Zirkrdarverordnung des ungarischen S ta t tha l te re i ra t s , 1 5 die un te r Berufung 
auf die von vielen Seiten eingelaufenen Beschwerden der Bauern die K o m i t a t e 
anweist, den Gutsbesi tzern folgendes zur Kenntnis zu bringen : der Leibeigene 
ist berecht igt , frei eine E h e zu schliessen, über seine mobi len Güter zu ver fügen , 
ein Gewerbe zu erlernen u n d auszuüben. Es ist ve rbo ten , den Leibeigenen von 
seinem Boden zu ver t re iben , von ihm andere Leis tungen als die festgesetzte 
Fron zu fordern , ihn zu Hausarbe i ten anzuhal ten es sei denn dass er das selbst 
verlangt. Diese Schrift aus dem Jahre 1783 ist ein Vor läufer des im Augus t 1785 
12
 Uber alle Probleme dieser Epoche, so auch über die Bauernfrage, bietet reiches Material 
P. v. Mitrofanov : Joseph II. Seine politische und kulturelle Tätigkeit, I—II, Wien—Leipzig, 
1910, Bd. II, S. 6 0 5 - 6 2 3 . 
1 3
 K. Grünberg : Die Bauernbefreiung und die Auflösung des gutsherrlich-bäuerlichen 
Verhältnisses in Böhmen, Mähren und Schlesien. I — II. Leipzig, 1894. (insbesondere : Bd. I, 
S. 3 1 4 - 3 4 3 und Bd. II, S. 3 9 6 - 4 5 0 . ) 
14
 Darauf Bezugnahmen in LA-St. Dep. Pol. Com. 19748 ; Benigna Mandata 15215 — 
25359, 6. August 1784. — 1789, vor dem Sturz des josephinischen Systems dürfen die Kammer-
güter nicht nur, sondern müssen in Pacht gegeben werden. LA-St. Dep. Venditionis Bonorum, 
1789, fons 1. positio 70 (weiterhin F.-p.). 
16
 Akten über die Bauernfrage finden sich in grosser Zahl in LA-St. Circularia impressa. 
Diese oft mehrsprachigen gedruckten Serie von Verordnungen, Zircularschreiben an Behörden 
und Dienststellen, Fragebögen die etwa 2000 Schriftstücken aus der Zeit Josephs II. umfasst, 
wurde von unserer geschichtswissenschaftlichen Literatur bisher nicht verwertet. Die obige 
Akte : LA-St. Circ. impr. 337. 
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veröffent l ichten Erlasses der in U n g a r n im wesentl ichen die äusseren Bedin-
gungen der in den Ländern des Reiches bes tehenden Zustände schaff t . 1 6 
Was besagt das b e r ü h m t e Leibe igenenpatent? Sie stellt die den Menschen 
von Na tu r u n d vom S taa t e gebührende persönliche Freiheit u n d das Besitz-
r e c h t des Ackermanns fes t . Sie schaf f t die Bezeichnung Leibeigener und die 
Gebundenhe i t an die Scholle ab, sie sichert die Freizügigkeit o h n e Rücksicht 
a u f Nat iona l i tä t und Religion. Sie be ton t wieder die Bewilligung der freien 
Eheschliessung, die freie Berufswahl und Gewerbeausübung des Bauern. Der 
Dients im Hause des Gutsher rn wird im Sinne des oben gesagten gebunden. Der 
Bauer kann über seine Mobilien ver fügen , er k a n n ohne gesetzlichen Grund von 
seinem Boden nicht ver t r ieben werden, ansonsten ist er j edoch zu den a l ten 
Leistungen verpf l ichte t . 
Ein Erlass kann nu r dann richtig gewertet we rden wenn seine Begleitum-
s t ä n d e in Be t rach t gezogen werden. Bei der Analyse der in den achtziger J a h r e n 
her r schenden Verhältnisse konnte die viel gewürdigte Vero rdnung den Leib-
eigenen keine Freiheit br ingen, doch erhöhte sie ihr Selbstbewusstsein u n d 
erschärf te in fests tel lbaren Masse den Klassenkampf . Es k a n n n u n die F r a g e 
aufgeworfen werden, ob die Änderung der Benennung — die sich übrigens 
in der Praxis übe rhaup t n ich t durchgesetzt ha t — von irgendwelcher Bedeutung 
war, wenn die Leis tungen die al ten geblieben s ind. Die Frage muss offenbar 
verneint werden. Is t die Abschaf fung der Gebundenhe i t an die Scholle e in 
Erfolg zu einer Zeit, da — nachdem die Gutswir t schaf t vorherrschend gewor-
den war — im überwiegenden Teile der Prozesse der Bauer es w a r , der auf sei-
nem Boden verbleiben wollte, und der Gutsherr es war , der ihn m i t allen Mit te ln 
zum Versiedeln veranlassen wollte? Dieser P u n k t ist in der gegebenen P h a s e 
des Klassenkampfes n icht mehr als eine Äusserl ichtkeit , ein formales Ergebnis . 
Die Bewilligung der f reien Eheschliessung h a t t e v o m S t a n d p u n k t des Baue rn 
keinerlei Interesse, denn Beschwerden über gutsherrliche Einmischungen 
solcher N a t u r sind in Ungarn sozusagen u n b e k a n n t . Die Berufswahl , die Er le r -
nung eines Gewerbes war fü r die Söhne der B a u e r n auch b isher gegeben, j a 
sogar notwendig, denn auf den immer weiter aufgetei l ten u n d zerkleinerten 
Parzellen konn ten mehrere Famil ien nicht ih ren Unte rha l t finden. Diese 
bereits bes tehende Praxis ergab in den Markt f lecken Transdanubiens , im all-
gemeinen den grösseren Gemeinden die grosse Anzahl von Gewerbes tümpfe rn . 
Der Bauer ver fügte auch bisher übe r seine Mobilien, die Verwer tung des E r n t e -
ertrages, des Weines u n d des Viehbestandes muss t e im In teresse der Steuer-
zahlung gesichert werden. Die Verordnung verweis t auf die selbst erworbenen 
Äcker, Wiesen, Mühlen, die der Bauer — angemessen bewertet u n d nach Belie-
ben — verkaufen , verschenken, ver tauschen, ve rp fänden , tes tamentar i sch v e r -
machen du r f t e . Doch werden auch hier die Rech t e des Gutsher rn bes tä t ig t 
16
 LA-St. Circ. impr. 426. 
1 1 Acta His tor ica I I I /3 . 
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und es is t bemerkenswer t , dass n i c h t einmal die Möglichkeit der A u f n a h m e 
eines Dar lehens e r w ä h n t wird. Später , v o m Jahre 1788 an , macht die Ver fügung 
die A u f n a h m e eines Dar lehens ausgesprochen von der Bewilligung des Grund-
herrn abhängig.1 7 Pos i t i v ist jener P u n k t der Ver fügung , der die En tz i ehung 
der Parze l le ohne gesetzlichen und genügenden Grund verbietet . 
» I m Gegenteil, es muss ge t r ach te t werden die friedliche u n d unges tör te 
bäuer l iche Besi tzhal tung stets auf rechtzuerha l ten , die Versetzung v o n einem 
Dorf ins andere, oder v o n einem K o m i t a t ins andere muss vermieden werden.« 
Die Prozesse in den fo lgenden Jah ren zeigen jedoch, dass die Komi ta t s -Behör -
den u n d die zentralen Dienststellen, b is hinauf n a c h Wien, bis zur Person 
Josephs I I . in der Fests te l lung des gesetzlichen Grundes sehr grosszügig zu 
Gunsten des Grundherren waren. Was U n g a r n anbelangt kann die Leibeigenen-
vero rdnung an sich das Ganzes g e n o m m e n bloss als Geste be t r ach t e t werden, 
die auch i m Falle ihrer Verwirklichung n ich t vielversprechend fü r eine Bauern-
schaft i s t , die von ih rem fremden He r r s che r in kolonialer Lage geha l t en wird, 
in einem Lande , wo der Herrscher die industrielle P roduk t ion n icht zu fördern 
t r ach te t , wo der Bauer — ob er n u n Leibeigener g e n a n n t wird oder nicht — 
nicht weiss, wohin gehen , wenn er v o n seiner Fre ihe i t Gebrauch m a c h t und 
von seiner Scholle wegzieht . 
O b z w a r die Verordnung festgelegt hat te , dass die Fronpf l i ch ten des 
Bauern unveränder t for tbes tehen, w u r d e n von der herrschenden Klasse selbst 
die formel len Zugeständnisse für als zu weit gehend gehalten. Das K o m i t a t 
Szabolcs verweigerte o f fen die K u n d m a c h u n g der Verordnung, besorgte Adres-
sen me in t en , die Lockerung des »pf l ichtgemässen Gehorsams« werde fü r das 
Land böse Folgen haben . Das Komi ta t A b a u j wendet sich im Sep tember 1785 
an den S ta t tha l te re i ra t u n d meldet auf G r u n d der Geschwerden der Gutsherren 
und aus eigener E r f a h r u n g , dass die Bauernschaf t die Fronleis tungen verwei-
gere.18 Z u r Ableistung des Frondienstes erscheinen aus einem Dor fe kaum 
1—2 B a u e r n , den Behörden gegenüber benehmen sie sich reni tent , m a n sieht, 
dass sie ih re gänzliche Befreiung e rwa r t en . Das K o m i t a t ist voll böser Vorah-
nungen : e ine traurige Ka tas t rophe k a n n hereinbrechen. Das K o m i t a t b i t te t 
den S ta t tha l te re i ra t , den König von der besorgniserregenden Lage in Kenn tn i s 
zu setzen. Mit ähnlichen Klagen melden sich die K o m i t a t e Csongrád, Trencsén, 
Borsod, N y i t r a , Bars u n d Pozsony. Das K o m i t a t A b a u j besagt im J a h r e 1790, 
auf diese Epoche zurückblickend : die Bauernscha f t » . . . h a t den pf l ichtgemässen 
Gehorsam u n d die Treue , die bisher g u t m ü t i g bezeugt wurden, gänzlich auf-
gesagt. S t a t t Gehorsam is t sie durch Z o r n s ta t t Treue durch E n t r ü s t u n g . . .« 
an ihren He r r en gebunden . 1 9 
17
 LA-St . Dep. Pol. Com. 1788. F. 65. p. 1. 
18
 LA-St . Dep. Urbariale 1785. F. 8. K o m i t a t Abauj. 
19
 Collectio repraesentationum et prothocollorum inc. s tatuum et ordinum regni Hun-
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Die Bauernschaf t hingegen begrüss te freudig die Leibeigenenverordnung 
und erwar te te deren For tse tzung. Diese war auch schon geplant u n d die bereits 
e rwähnte Frondiens tablösung im ganzen Lande, ve rbunden mit der Besteuerung 
der Adeligen h ä t t e ta tsächl ich eine meritorische Änderung b r ingen können. 
Die Frage der Bes teuerung des Adels wird jedoch erst später aufgeworfen u n d 
bleibt unerledigt . Es kann daher n ich t von einer »Befreiung« des B a u e r n gespro-
chen werden. Die Begeisterung der bürgerl ichen Geschichtsschreibung, die, die 
Bewer tung der ta tsächl ichen Lage, die getreue Beschreibung des Ausganges 
der ßauernbewegungen beiseite lassend, un te r den Zauber des Gesetzes, des 
geschriebenen Wor tes gerät , ist dahe r n icht beg ründe t . Doch a u c h der S tand-
p u n k t unserer bisherigen marxis t i schen Geschichtsschreibung ist n i ch t begrün-
det , der alles, was von den Habsburge rn ausging, verwirf t und in diesem Falle 
nur die Konzession mach t , dass sie die Verordnung, die die Lage der Bauern-
schaf t rechtl ich unbeding t erleichterte, als Folge des grossen siebenbürgischen 
rumänischen Bauernaufs tandes b e t r a c h t e t . Wo doch die Vero rdnung bereits 
f rühe r erschienen war , und der von Hor ia und Closca geführ te Aufs t and n u r 
so viel Erfolg ha t t e , dass die Verordnung des J a h r e s 1783 — nachdem die 
bes türz te herrschende Klasse ihren Widers tand aufgegeben h a t t e — im J a h r e 
1785 von neuem un te r Zuerkennung der Freizügigkeit he rausgebrach t werden 
konnte . Der Aufs tand zwang daher nicht Wien u n d Joseph I I . , sondern die 
ungarische Gutsbesi tzer zu Zuges tändnissen . Das Archivenmater ia l der in 
diesem J a h r z e h n t geführ ten Fronprozesse und Bewegungen, sowie die Bauern-
unruhe des Jah res 1790 machen es nämlich zweifellos, dass die einhietliche 
Behandlung der Länder des Habsburger-Reiches in diesem Falle ein Posi t ivum 
brachte , in Ungarn zeigte sich die Rückwi rkung der entwickel teren böhmischen 
und österreichischen Verhältnisse, der Konzessionen in R ich tung der bürger-
lichen Entwick lung . 
Die Bauernschaf t glaubte zur Zeit , als diese Verordnung v e r k ü n d e t wurde , 
dass sie befrei t sei. In diesen I r rg lauben verfiel sie nu r so lange, als sie die Ver-
o rdnung missvers tand und meinte , diese habe die Fronlasten abgeschaf t . Aus 
diesem I r r t u m wurde sie durch die Behörden und selbst durch J o s e p h I I . alsbald 
geheilt. Der Glaube an den »guten Kaiser«, das Ver t rauen , dass gegen die unmi t -
te lbare , tagtägl iche gutsherrl iche Ausbeutung der Herrscher Schu tz biete, leb te 
zwar in den achtziger und neunziger J ah ren wei ter , doch in j e d e m Komi t a t e , 
in jeder Or t schaf t erhielten die Ver t rauenden von Fall zu Fa l l ihre b i t t e re 
Lekt ion. Das Ver t rauen der Baue rnscha f t kann teilweise damit e rk lä r t werden, 
dass die ta tsächl ich pur i táné Persönlichkeit Josephs I I . auf diejenigen, die m i t 
ihm zusammenkamen , eine entsprechende W i r k u n g ausübte . D e n einfachen 
Bauern , die im Auf t rage ihres Dorfes nach Bewäl t igung vieler Schwierigkeiten 
nach Wien gelangten, war es ein grosses Erlebnis , dass sie die Bu rg be t re ten 
du r f t en und auf dem b e r ü h m t e n Korr idor , der als Audienzraum diente, per -
sönlich dem Kaiser begegnen konn t en . Doch ein noch grösseres Erlebnis u n d 
11* 
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eine b i t t e re Lehre w a r es, dass diese ver t rauensvol len Bittstel ler ein Opfer 
ihres Ver t rauens w u r d e n . Der Hof, Joseph I I . gaben schliesslich den Lokal-
behörden oder Gutsherren Recht und die Bauern, die ihre Beschwerden in Wien 
vorgebracht ha t ten , w u r d e n als Aufwiegler , als S törer der öffentl ichen Ruhe , 
als t u r b u l e n t e Elemente den unwürd igs ten Erniedr igungen ausgesetzt . Einige 
wurden von den Pancluren nach H a u s e gebracht , andere zu beschämenden 
Zwangsarbei ten angeha l ten ; es gab auch solche, die ihre Heimat verloren und 
sogar aus dem K o m i t a t gehetzt w u r d e n , andere k o n n t e n im Gesicht gebrand-
mark t als Schiffstrecker an der Donau oder Theiss ihre Leichtgläubigkeit ver-
f luchen, u n d nicht e iner musste f ü r seinen Glauben an den guten Kaiser mit 
dem Leben zahlen. Diese schwerste Lek t ion mussten H o r i a u n Closca, die Führe r 
des rumänischen Baueraufs tandes lernen, die eben im Ver t rauen auf die sieben-
bürgische Reise Josephs I I . im Jahre 1783 und auf ihre Vorsprache beim Kaiser 
zu den Waf fen gegriffen haben. 
Der rumänische Bauernaufs tand in Siebenbürgen und die ungarländischen 
Bewegungen 
In Siebenbürgen, das selbst die F ronvero rdnung entbehren musste , aber 
auch im ganzen Lande wurde die Bauernschaf t d u r c h die Erscheinungen der 
ursprüngl ichen Akkumula t ion in einer immer schwierigere Lage versetzt . 
Die auf die Fronregelung folgenden Regelungen h a b e n nicht nur die letzten 
Reste der ländlichen Bodengemeinschaf t beseitigt, sondern sie haben auch schon 
gemeinsame Pacht der Dorff luren angegriffen, Weide und Wald kamen in 
Gefahr und immer m e h r gerodetes L a n d wurde zur Beute der n immersa t ten 
Grundbesi tzer . Die En te ignungen n a h m e n ernste Masse an. Die enteig-
neten, besitzlosen Baue rn , die nicht das Los der Kleinhäusler tei len wollen, 
werden von der her rschenden Klasse als Räuber be t rach te t . Dass die Zahl 
dieser R ä u b e r im Lande sehr hoch war , das zeigt eine sehr detaillierte Verord-
nung des S ta t tha l te re i ra tes aus dem J a h r e 1783. I n ihr werden die strengen 
Sankt ionen damit beg ründe t , dass die »Räube r« das a r m e steuerzahlende Volk 
p lündern . Wenn die Sache tatsächlich so stünde, w ä r e es nicht nöt ig , ganze 
Seiten l ang — in sehr drohender Weise — dem Volke zu verbieten, mi t den 
Räubern in Verbindung zu treten, ihnen irgendwelche Lebensmit te l zu ver-
kaufen, m i t ihnen Unte r redungen zu ermöglichen. Die Verordnung ist in solchem 
Masse misstrauisch und vorsichtig, dass sie besagt : die Bauern dür fen — ohne 
vorheriger Anmeldung be im Ortsr ichter — ihren Wohns i t z nicht einmal auf 
einen Tag verlassen. Die Brücken und F u r t e n müssen bewach t werden. Die Lage 
dür f t e in den südöstlichen Teilen des Landes, 2 0 in den Komi t a t en Arad , Ternes 
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u n d Krassó am kri t ischesten gewesen sein. I m Sommer 1784 sand te der Her r -
scher den Grafen Jankovics als königlichen Kommissa r in diese Gegend, de r 
dann ein halbes J a h r später auch bei der Liquidierung des grossen bewaf fne ten 
Aufs tandes tä t ig war . Das auf die Räuber ausgesetzte Blu tge ld ist ziemlich 
hoch (50—100 Gulden), zu gleicher Zeit t r a c h t e n die Behörden , sie du rch 
Amnest ieversprechungen an sich zu locken.21 Das gemeinsame Vorgehen von 
Militär und Zivilbehörden gegen »Räuber u n d sonstige gefährl iche Leu te« 
wird schon im vorhinein fü r erfolglos gehal ten. Jankovics verweist in e inem 
seiner Berichte im Monate Augus t darauf, dass die radikale Ausmerzung der 
Schwierigkeiten ein längeres Ver fahren erheischt . Im K o m i t a t e Bihar u n d 
in Slawonien ha t sich die Praxis bewähr t , einzelne Dörfer in gemeinsame Sied-
lungen zu vereinigen, an anderen Orten die Auf te i lung der f iskalischen Gü te r 
und deren Verkauf an pr ivate Gutsherren. J ankov ics stellt näml ich fest, dass 
die Anordnungen zur Auf rech te rha l tung der öffentl ichen Sicherhei t , d. h. de r 
Sicherheit der Feudalherren , auf den Gütern dei privaten E igen tümer genauer 
eingehalten werden. Weiters sei die Koopera t ion zwischen den Komi t a t en 
Bihar , Arad, Temes, Krassó, den angrenzenden siebenbürgischen Komi t a t en , 
den beiden Militärgrenzen und den regulären Truppen no twendig . Jankov ics 
ist es auch, der anregt , die Zugehung der R u m ä n e n durch die Kinder , durch die 
Schule zu lösen u n d auch die Popen unter s t rengere Aufsicht zu stellen. D a s 
Volk ver t rau t sehr auf seine Geistlichen ; es muss daher mit den griechisch-orien-
talischen Bischöfen Fühlung genommen werden , damit sie alles u n t e r n e h m e n 
mögen, um die Popen zu disziplinieren ; wei terhin sollen sie von Zeit zu Zei t 
über die Lage Bericht e r s t a t t en . 
Die räuber ischen Elemente , die die herrschende Klasse bedrohen, s ind 
nicht nur im Südost des Landes tä t ig . Aus anderen Verfügungen wissen wi r , 
dass das Räuberwesen im K o m i t a t Pest, zwischen Donau u n d Tisza, öst l ich 
der Tisza, in den Landst r ichen der Puszta u n d Tanya-Gehöf te (Einzelgehöfte) 
grosse Ausmasse angenommen ha t . Als zur Zeit des Türkenkrieges infolge 
des Ansteigens der Lebensmit telpreise die Gehaltsregelung der Komi ta t s -Hei -
ducken (Komitatspolizei) und Pandúrén (Komi ta t sgendarmer ie ) aufgeworfen 
wird, berufen die sich ständig auf die grosse Anzahl der R ä u b e r , auf die Gefah-
ren, denen die Sicherheitsorgane in ihrer Beschäft igung ausgesetzt s ind . 2 2 
I m Pos tverkehr ist ab 1786 die Aufgabe v o n Wertsachen verboten , denn es 
k o m m t häufig vor , dass die Pos tkutschen Ausgeraubt werden. Offensicht l ich 2 3 
bilden einen grossen Teil der R ä u b e r vera rmte Bauern, die eher nicht a rbe i t en 
können, als nicht arbeiten wollen. Im vergangenen J a h r z e h n t konnten solche 
zugrundeger ichte ten Leute wenigstens zum Wande r s t ab greifen und das L a n d 
21
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verlassen, doch zu Zeiten Josephs I I . w a r die Auswanderung verboten. Gegen 
die Leute , die auf der Suche nach B r o t und Glück von den österreichischen 
Behörden auf die ungarische Grenze abgeschoben werden , gehen die K o mi t a t e 
streng vor , weil sie die — mi t der »Stä rke« des Landes gleichbedeutende — 
Volksdichte durch ihre Abwanderung gefährenden. Die bezügliche Verordnung 
gesteht auch ein, dass »hauptsächl ich der Vorwand vorgebracht wird, sie hä t te 
ihren Unte rha l t nicht ge funden« und deshalb auswandern wollen. » U m dies 
abzuwenden . . . ist den Verhältnissen der einzelnen Gebiete entsprechend 
Leinen-, H a n f - und Schafwollspinnerei e inzuführen u n d dadurch fü r die Schaf-
fung verschiedener Erwerbsmögl ichkei ten zu sorgen«.2 4 Es wird neuerlich 
erklär t , dass auch beim Übergang in ein anderes Komi ta t ein Pass no twendig ist, 
die Kontrol l tä t igkei t de r Behörden wi rd auf diese Weise vere infacht . Das 
bewähr te System der Denunzia t ion wird auch hier angewendet . Wer j e m a n d e n 
anzeigt, der F luchtabs ich ten hegt, erhäl t eine Prämie von 5 Gulden, wer einen 
F lüchtenden fes tn immt, e lhäl t einen D u k a t e n . 
I m Räuberwesen f a n d e n , ausser den im Lande verbliebenen, j edoch hier 
keine H e i m a t findenden L e u t e in noch grösserem Masse Deserteure Zuf luch t . 
I m ganzen J ah rhunde r t w a r es Gepflogenheit , dass die angeworbenen, o f t mit 
Gewalt verschleppten j u n g e n Leute zur Fest igung der bewaffnete Mach t der 
Habsburger in fremden L ä n d e r n bei t rugen. 
Das wichtigste Mach tmi t t e l des S taa tes , die A r m e e kann ihre innere 
Funkt ion — die Ausgebeute ten im Zaume zu halten — so wirksamer erfüllen. 
Doch der mehrere J a h r z e h n t e dauernde Militärdienst muss doch zeitweise 
un te rbrochen werden. Die Soldaten e rha l t en Urlaub u n d gelangen während 
dieser Zeit vorübergehend unter die Oberhoheit ihrer engeren H e i m a t , des 
Komi ta te s . Das Komi ta t hä l t Verbindung mit dem Regiment , in d e m der 
Ur lauber d ien t . Wenn der Soldat ausserhalb Ungarns von seinem Regiment 
desert iert , ersetzt das K o m i t a t die verloren gegangenen Monturstücke, indem 
es von der Familie des Gef lüchte ten , falls derselbe In fan t e r i s t war, 60 Gulden, 
falls er Kaval ler is t war 120 Gulden e in t re ib t . Wenn die Desertion wäh rend des 
Urlaubs, zu Hause erfolgt, wird er vom K o m i t a t e ku r ren t i e r t ; bleibt dies erfolg-
los, dann erlässt der S ta t tha l t e re i ra t e inen gedruckten Steckbrief, de r allen 
Komi ta t en zugesendet wird . 2 5 Die Zahl dieser Steckbriefe n immt von J a h r 
zu J ah r zu u n d es sind viele Urteile e rha l t en , in denen die Deserteure zu Frei-
hei tss t rafen von 5—10 J a h r e n verurteilt wurden. 2 6 N u r die durch den Türken-
krieg en t s t andene Zwangslage bringt eine Erle ichterung. Wird der Deser teur 
ergriffen, wird er einfach wieder in Dienst gestellt, nur w e n n er sich als dienst-
untaugl ich erweist, wird er eingekerkert u n d ausserdem zu einer Gelds t rafe 
24
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26
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verurtei l t .2 7 Doch vielen Soldaten gelang die F luch t ; diese ve r füg t en auch übe r 
Waf fen und konn ten sie in ihrem Räuber leben, zu dem sie gezwungen wurden, 
verwenden. Wie die zeitgenössischen Aufzeichnungen e rwähnen , haben sich 
viele solche Leute dem grossen rumänischen Aufs tand angeschlossen und bei 
den K a m p f h a n d l u n g e n eine Rolle gespielt. 
Der rumänische Baue rnau f s t and vom 1784, der nach seinen Anführe rn 
un te r dem Namen Horia—Closca-Aufstand b e k a n n t ist, ist die grösste Bauern-
bewegung des Jahrhunder t s . 2 9 D u r c h ihn kamen auf einem mehre re Tausend 
Quadra tk i lometer umfassenden Gebiete die E inwohner von 3—400 Gemeinden, 
e twa 20—30 000 Leibeigene in Bewegung. Der Haup t schaup la t z des Aufs tandes 
waren die Täler der Flüsse Aranyos (Aries), Abrud und Ompoly (Ampoiul) in 
Siebenbürgen, ein Gebiet, dessen Besitzer seit J ah rhunde r t en der Staat war . 
Auf den S taa t sgü te rn s tand das Volk, wie dies seit Mitte des J a h r h u n d e r t s 
mehrere schrift l iche Beschwerden bezeugen, u n t e r sehr schwerer f ronher rschaf t -
licher Ausbeutung . Es verlor seine Privilegien (von zoll- u n d dreissigstfreies 
Getreide, Lebensmit te le infuhr) , u n d war gezwungen an Stelle von Natural lei-
s tungen Geldleistungen zu en t r ich ten . Der F iskus verlangte s t a t t des Zehents 
nach Bienen u n d Schweinen Geldbeträge, er erhöhte die F ronarbe i t und es 
wurden den Leu ten mehrere Nu tzungen (freie Weide, Holzbenutzung, das R e c h t 
zum Roden und hauptsächl ich das Schankrecht) genommen. Doch auch au f 
den Gütern der pr ivaten Gutsbesi tzer war die Lage der Bauernscha f t schwer. 
Die Verwirkl ichung der Fronregelung liess in Siebenbürgen auf sich war ten ; 
die Regierung Maria Theresias befasste sich mehr als ein J a h r z e h n t h indurch 
mi t dieser Frage ohne zu einer Lösung zu gelangen. Die G r u p p e n der pr ivi-
legierten Klasse in Siebenbürgen, die grundbesi tzende Ungarnsche, Székler u n d 
Sachsen h inder ten und verzögerten unter F ü h r u n g des Gouverneurs Brucken-
tha l selbst die Vorberei tung der Regelung. Sie konstruier ten sich eine moralische 
Grundlage : die f remde S t aa t smach t möge sich nicht in die inneren Angelegen-
hei ten Siebenbürgens einmischen. I m wesentlichen befürch te ten sie jedoch — 
mi t Recht —, dass im Interesse der Sicherung der s taat l ichen Steuergrundlage 
ihrer Ausbeutungstä t igkei t gewisse Schranken gesetzt würden . So waren die 
Leibeigenen auf den Staats- und auf den P r iva tgü te rn in einer schweren, auch 
v o m gesetzlichen S tandpunk t sehr unsicheren Lage, und die Massen der ver -
a r m t e n Bauern wurden durch die Massen der Besitzlosen ve rmehr t , zu deren 
27
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28
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Liquid ierung — wie wir im vorhergehenden gesehen haben — berei ts Vor-
bere i tungen getroffen w u r d e n . 
In dieser gespannten Lage, im J ä n n e r 1784 wurde vom Kaiser zur Ver-
s tä rkung der Grenzer-Regimenter im Bereich der Mili tärgrenze in den Dörfern 
versuchsweise eine Konskr ip t ion angeordne t . Als im J u n i eine neuerliche Ver-
ordnung der Mil i tärbehörden erschien, die missvers tanden werden konn te , ent-
stand u n t e r den R u m ä n e n in der Gegend des Flusses Maros das Gerücht , man 
könne sich zum Grenzerdienst melden u n d sich die n u n m e h r unerträgl ichen 
Lasten der Leibeigenen ent ledigen. Insbesonders das Volk der Komi ta te H u n y a d 
und Alsó-Fehér s t römte u n t e r der F ü h r u n g ihrer P o p e n nach Gyula fehérvár 
(Alba Iul ia) , um sich zu melden . Die S p a n n u n g zwischen Volk und Gutsherren 
nahm zu ; der durch die Verweigerung der Dienst leistungen bes türz te Adel 
wandte sich an die K o m i t a t e , diese an das Gubernium u n d dieses wieder an Wien. 
Der Oberkommandierende , General Fre iher r von Preiss wurde vom Kaiser für 
die unverantwort l iche Ein le i tung der Konskr ip t ion zwar nicht getadel t , doch 
liess Joseph I I . die weitere Konskript ion einstellen. Die S t immung verschlech-
ter te sich infolge der E n t t ä u s c h u n g noch mehr , und a m 31. Oktober 1784 fasste 
die in Mesztákon (Mesteacän) (Komi ta t Zaránd) versammel te rumänische 
Volksmasse den Beschluss, nach Gyulafehérvár zu z iehen und ihre A u f n a h m e 
als Grenzer u n d ihre Bewaf fnung zu e rb i t t en . Ihr A n f ü h r e r war ein Kamera i -
Leibeigener namens Crisan, der die B a u e r n der p r i v a t e n Gutsbesitzer durch 
eine angeblich kaiserliche Schrif t bewog, sich ihm nazuschliessen. Diese Schrif t 
dürf te einer der Bescheide gewesen sein, die die Leibeigenen der s taa t l i chen 
Domäne von Zalatna (Zlatna) auf ihre Beschwerden von Wien erhalten h a t t e n . 
In Ver t re tung dieser waren Horia und Closca wiederholt in Wien ; sie konn ten 
aber im L a u f e der J a h r e ihren Gefähr ten keine wirkliche Hilfe br ingen, nur 
Versprechungen, dass ihre Beschwerden untersucht werden , und schrif t l iche 
Mittei lungen, dass es den Behörden ve rbo ten sei, vor Herausgabe einer end-
gültigen Entscheidung die beschwerdeführenden Leibeigenen zu verfolgen. 
Horia , Closca, und Crisan, die A n f ü h r e r des beginnenden bewaf fne ten 
Aufstandes stellten sich, angetr ieben v o m Hass gegen ihre unmi t te lbaren Aus-
beuter und voll Vert rauen auf den guten Kaiser, fas t zu gleicher Zeit an die 
Spitze der Massen. Ohne gemeinsamer P l a n , ohne entsprechende Vorbere i tung 
brach die rumänische Bauernschar aus Mesztákon auf . Der erste Zusammen-
stoss fand im Dorfe K u r e t y (Curechiu) s t a t t , und wurde von den Stuhlr ichtern 
und Komi ta t s -Heiducken herbeigeführ t , die gegen die von Crisan ge führ ten 
Leibeigenen auszugen. Die im Zusammenstoss siegreichen Rumänen gaben nun 
ihren ursprünglichen P lan auf und zogen nicht nach Gyulafehérvár , sondern 
nahmen ihren Weg in R i c h t u n g des Tales der Fehér Kőrös (Crisul Alb) und 
begannen ihre K a m p f t ä t i g k e i t . In den Dör fe rn der Umgegend wurden die Häuse r 
der Adeligen in Brand ges teck t , Gutsverwal ter und Berggemeinden lern ten den 
Zorn des vielgeprüften Volkes kennen. Die zügellose Ausbeutung u n d die 
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vielen Grausamkei ten h a b e n Generat ionen h indurch in den Seelen die E r b i t t e -
rung geschürt ; so kam es, dass sich das Volk überall , wohin sich nur die Teil-
nehmer der Volksversammlungen von Mesztákon wand t en , ihnen anschloss. 
Herrschaf t sgebäuden und Kastel le wurden in Brand gesteckt und gep lünder t , 
was nicht in F o r m mili tärischer Akt ionen, sondern in F o r m von Massenbewe-
gungen geschah ; neben Männern waren auch die F rauen u n d Kinder dabei . 
Kris tyor (Cristior), Brád (Brad) , Ribicze (Ribi ta) , Kőrösbánya (Baia de Cris) 
kamen nache inander an die Reihe und in der ersten Novemberwochen war 
bereits das ganze K o m i t a t Zaránd (später K o m i t a t H u n y a d und die nördl ichen 
Bezirke des Kommi ta t e s Arad) Kampfgeb ie t . Die Nachr icht von den hier s t a t t -
findenden K ä m p f e n verbre i te te sich rasch. Die rumänischen Dorfbewohner erho-
ben sich im Westen bis Borossebes (Sebis) und Borosjenő (Ineu) , zugleich d r ang 
ein Bauernheer in das K o m i t a t H u n y a d ein und rief die Bewohner zum Auf-
s tand auf . Zwischen dem 5. und 10. November s tand das ganze K o m i t a t in 
F lammen . 
Zu dieser Zeit war Crisan nicht meh r u n t e r ihnen. In der oberen D o m ä n e 
von Zala tna , in Topánfa lva (Cîmpeni) t r a f er mit Horia u n d Closca zusammen 
und sie bere i te ten die Mobilisierung des ganzen dortigen Volkes vor. Sie wuss ten , 
dass in den Komi ta t en Zaránd , H u n y a d u n d sogar im K o m i t a t e A r a d g e k ä m p f t 
wurde. Die nächs te Aufgabe bildete die Mobilisierung der Komi ta te Alsó-Fehér 
und Torda-Aranyos . Das Gebiet wurde u n t e r den Anführe rn aufgeteilt : Crisan 
und Closca zogen in R ich tung A b r u d b á n y a (Abrud), Hor ia war in der oberen 
Domäne Za la tna tä t ig . Komi t a t sbeamte und Gutsverwal ter , adelige Wuchere r , 
Bürgersleute, Geistliche der herrschenden Klasse fielen u n t e r der ha r t en F a u s t 
und den einfachen Waf fen der rumänischen Bauern. Doch schonte das Bauern-
heer auch die Verrä ter aus ihren eigenen Reihen nicht : viele Ortsrichter , Gross-
bauern und Popen wurden bes t ra f t . Le tz te re hielten jedoch im allgemeinen mit 
dem Volke, t rugen das Kreuz vor den in den Kampf ziehenden Baue rn und 
t au f ten die gefangengenommenen Unga rn , auch die Bauern , mit Gewal t zu 
Griechisch-Orthodoxen u m . 
Am 11. November t ra fen sich in K r a k k ó (Cricau) (Komi ta t Alsó-Fehér) 
die Heere u n d es konn ten die bisher erzielten Erfolge ermessen werden. E s wurde 
of fenkundig , dass sich die überraschten Adeligen auf dem Lande bisher noch 
nicht verteidigen konn ten ; nur bei Déva (Deva) und bei Torockó (Rimetea) 
griffen sie zu den Waf fen , hier fügten sie den Aufständischen auch empfindl iche 
Verluste zu. Es schien, dass die Behörden ohnmächt ig sind oder in den Gang der 
Ereignisse gar nicht eingreifen wollen. Die Aufs tändischen wussten n ich t , dass 
das Ausbleiben der Ver te id igungsmassnahmen vor allem durch gegenseitige 
Eifersüchteleien und Kompetenzs t re i t igkei ten zwischen dem Mil i tä rkommando 
und dem Gubern ium verursach t wurde. Hingegen konn ten sie mit nicht geringer 
Genugtuung erfahren dass hier in K r a k k ó zwei kaiserliche Offiziere, Oberst-
l eu tnan t Schultz und L e u t n a n t Probs t die Aufs tändischen aufsuchen, bezüglich 
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•der Beschwerden Abhilfe in Aussicht stellen u n d — als ob es sich um eine reguläre 
Armee hande ln würde — bis z u m 19. November einen Waffenst i l l s tand e rb i t t en . 
So meinen die Aufs tändischen , ohne sich d a r u m zu k ü m m e r n , dass sich die 
Adeligen der angrenzenden K o m i t a t e ohne Er laubnis der Behörden bewaf fnen 
u n d die adelige Insurrekt ion vorberei ten, die herrschende Klasse sei geschlagen 
u n d halten es f ü r zeitgemäss, eine u l t imat ive Note herauszugeben. Der zeit-
genössische ungar ische Text spiegelt getreu die unsicheren Zielsetzungen des 
Aufstandes u n d seine noch unsichereren Grundlagen. 3 0 Ziel ist : gänzliche 
Abschaffung des Adels und seiner Privilegien. Die Grundlage : E invers t ändn i s 
von Kaiser u n d Bauernschaf t . Der Aufruf h a t folgenden Wor t l au t : 
1. Das adelige Komita t soll mit allen seinen Possessoren ge tauf t werden 
und einen Eid leisten samt ih ren Sprösslingen. 
2. Einen Adel soll es wei terhin nicht geben, sondern j ede rmann soll se inen 
Erwerb im Diens te des Königs suchen. 
3. Die adel igen Possessoren sollen ihre Macht aus den Liegenschaf ten 
endgült ig herausziehen. 
4. Dass G r u n d und Boden der Adeligen auf Grund des Befehls des Kaisers 
u n t e r dem gemeinen Volke aufgetei l t werde. 
5. Die Adeligen sollen ebenso Steuer zahlen, als das gemeine cont r ibu-
e n t e Volk. 
6. Wenn die Tafel mit ih ren Possessoren dies ann immt , d a n n versprechen 
die Aufständischen Frieden, zum Zeichen dessen sie auf die Fes tung , die Grenzen 
d e r Stadt und au f anderen Or t en weisse F a h n e n aufzupf lanzen wünschen. 
Obzwar der Aufruf nur a n das K o m i t a t H u n y a d ger ichtet war, f a n d er 
wei te Verbrei tung. Eine Abschr i f t wird der K a m m e r mit dem Bemerken zuge-
s a n d t , dass die P u n k t e offenbar vom Adel konzipier t wurden u n d dieser d a m i t 
d a s Ziel verfolgte, die ungarischen Leibeigenen und im allgemeinen die L e u t e 
n i ch t grichisch-orientalischer Konfession von der Bewegung fern zu ha l t en . 
Die Verbreitung des Aufrufes d iente zweifellos den Interessen der ungarischen 
herrschenden Klasse . Der ers te Punk t , der den Über t r i t t zum or thodoxen 
Glauben forder t , verhinderte den Anschluss de r ungarischen Bauernschaf t u n d 
m a c h t e einen allgemeinen Bauernaufs tand unmöglich. Die Bewegung grei f t 
z w a r vorübergehend auch auf die Komi ta te Kolozs und Torda über, ve rebb t 
a b e r und die Székler Grenzer e rheben sich massenweise u m die ungarische 
besi tzende Klasse zu beschützen. Das Komi ta t Csanád be fü rch t e t noch am 15. 
November , dass sich auch seine Bauern e rheben , 3 1 doch im weiteren Verlauf 
de r Ereignisse hö ren wir nichts davon, dass sich Ungarn der Bewegung ange-
schlossen hä t t en . Umsomehr be tonen die Meldungen die Ungarnfeindl ichkei t 
d e r Bewegung. A m 12. November heisst es bloss, dass die Aufs tändischen 
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» . . . nur gegen den Adel« zu den Waffen gegriffen haben, 3 2 n a c h einigen Tagen 
wird jedoch schon geschrieben, dass die in d e n drei K o m i t a t e n rebellierende 
R u m ä n e n »im Adel und u n t e r den ungarischen Nichtadeligen grosse Schäden 
anger ichte t haben« 3 3 . Die Ta t sache , dass die Fr iedensbedingungen aus d e m 
Komi t a t e H u n y a d verbrei te t wurden und a u c h die Nachr ich ten die ak t ive 
Ante i lnahme des rumänischen niederen Kle rus an den K a m p f h a n d l u n g e n 
bes tä t ig ten , d iente der Isol ierung des Aufs tandes . 
Der rumänische niedere Klerus schloss sich im allgemeinen aktiv de r 
Bewegung an. Hingegen wurde der Auf s t and vom griechisch-katholischen 
Mönch Sámuel Klein, einem Mitschöpfer des im J a h r e 1791 eingereichten Sup-
plex libellus Valachorum, dem beachtl ichsten D o k u m e n t der na t ionalen Bestre-
bungen der R u m ä n e n , verur te i l t . Der griechisch-katholische Bischof b e m ü h t e 
sich im Interesse der Beschwichtigung und g a b dementsprechende Weisungen 
an die Archidiakone. Dies en t sp rach den Abs ich ten des Hofes u n d wurde a u c h 
nachträgl ich in einem Schreiben Josephs I I . bek rä f t i g t , das er a n Nicky, den Vor-
si tzenden des S ta t tha l te re i ra tes richtete. Derselbe Kaiser, m i t dessen N a m e n 
die rumänischen Bauern in den Kampf gezogen waren, n e n n t sie in diesem 
Schreiben »Rasende« und m a c h t es dem griechisch-orientalischen Klerus zur 
Pf l icht , die Aufs tändischen in die »pfl ichtgemässe Ruhe« zu rückzu füh ren . 3 4 
Joseph I I . wurde vom hohen Klerus auch n i c h t ent täuscht , doch auf den mi t 
den Bauern eng zusammenlebenden , durch seine Herkunf t , du rch seine L a g e 
mi t ihnen ve rbundenen niederen Klerus k o n n t e er nicht r e c h n e n . 
Die Beschwicht igungsakt ion des Gouverneurs und des Bischofs w u r d e n 
von den Mil i tärbehörden einstweilen nicht un te r s tü t z t . D a s Oberkommando 
kann t e den S t a n d p u n k t Wiens nicht . Es sah n o c h nicht, inwieferne der Hof die 
Einschüchterung, eventuell die Ausrot tung des so viele Schwierigkeiten berei-
tenden Adels f ü r nützlich e rach te t . General Preiss verbot die Organisierung 
der Insurrekt ion des Adels, was jedoch die Adeligen nicht h inder te , selbst zu 
handeln : die Adeligen der umgrenzenden K o m i t a t e bis h inauf nach Oberungarn 
griffen zu den W a f f e n und bere i te ten sich auf die Verteidigung vor. Sie d a c h t e n 
zwar an keinen Gegenangriff , haben aber a u c h so den Zorn des Herrschers au f 
sich geladen.3 5 A m 1. J ä n n e r 1785 erklärt J o s e p h II., dass j ede Insurrekt ion 
entgegen seinem Verbote erfolgte und dass er dies besonders deshalb verur te i le , 
weil sie eben die ruhigste Bauernbevölkerung schädigte.3 6 E r verpfl ichtet die 
Adeligen nach Komi ta t en , die ergebenden Ausgaben der Bauernschaf t an P r o -
duk ten und F u h r e n aus der Hauskasse zu ve rgü ten und die Quit tungen d e m 
König vorzulegen. 
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Das Oberkommando wünschte den Baue rnau f s t and , der mil i tär ische Ver-
bände von Anfang an n ich t angegriffen h a t t e , n i c h t zu b rechen . Doch e rschrak es, 
als es von den Rüs tungen des Adels e r f u h r , umsomehr, als im Zusammenhange 
damit oder davon unabhäng ig auch ungarische und Székler H u s a r e n zum 
Schutz de r Adeligen, gegen die Aufs tändischen auf t ra ten . Hierin lag die Begrün-
dung der Verhandlung in Krakkó , doch w u r d e n ihre Ergebnisse dadurch zunichte 
gemacht, dass die Zivilbehörde, das Gubern ium, das selbständige Voigehen 
der Mil i tärbehörden beans tande te und l o a n Molnár, den berühmten rumä-
nischen Augenarz t ersuchte , sich über die Lage zu or ient ieren. Molnár traf 
am 16. N o v e m b e r in der Gegend von B r á d mit Crisan zusammen. E r liess sich 
die Beschwerden der B a u e r n , ihre Klagen über Missbräuche der Gutsbesi tzer , 
der Päch t e r , der Verwalter der fiskalischen Domänen vortragen. I n diesen, 
sowie in den folgenden Verhandlungen, die Obers t leutnant Schultz am 21. N o v e m -
ber in Topán fa lva füh r t e , k a m es klar z u m Ausdruck, dass die rumän i sche 
Bauernschaf t nur auf den Kaiser v e r t r a u t , von ihm die Besserung ihres Loses 
erwartet . Dieser naive Glaube , den sie v o r den Militär- u n d Zivilbehörden an 
den Tag leg ten , erregt umsomehr Mitleid, als das kaiserliche Reskript , welches 
das Schicksal des Aufs tandes besiegelt, v o m 15. November da t i e r t ist. Am 23. No-
vember t r a f auch der Sonderkurier J o s e p h I I . in Szeben (Sibiu) ein, u n d von 
diesem Tage an waren die zwei mi te inander zankenden hohen Behörden zu 
energischstem Vorgehen verha l ten . Die Maschinerie se tz te sich in Bewegung. 
Zirkulare u n d Aid'rufe t r a c h t e n die Bauernscha f t von der Bewegung abzuhalten, , 
ja sogar d u r c h das Versprechen von P r ä m i e n die Gefangennahme der F ü h r e r 
zu erreichen. Der Bischof setzt die Dechan ten in Bewegung und d e m Volke 
wird überal l verkündet , dass sich Horia u n d seine Genossen den G e b o t e n und 
Gesetzen Got tes , des Kaisers und der K i r che widersetzen. Der niedere Klerus 
verblieb j e d o c h in seiner Mehrheit neben den Aufständischen, die einen neuen 
Angriff auf die Bergstädte vorberei te ten. D a n n traf die zweite , vom 20. N o v e m -
ber dat ier te kaiserliche Verordnung ein. I n dieser be t rau t de r Herrscher seinen 
geliebten Get reuen , den Gra fen Jankovics, de r sieh schon bei der Regulat ion des 
Tcmes-Gebietes Verdienste erworben h a t t e , als königlichen Kommissar m i t der 
Niederwerfung des Aufs tandes ; als Mitkommissar wurde i hm General Papi l la 
beigeordnet. General Preiss wurde abgelöst und Graf Domin ikus Fábr is w u r d e 
der neue mili tärische Oberbefehlshaber. 
J a n k o v i c s wurde vom Kaiser den d iversen Behörden übergeordnet ; er ord-
nete die Wiederhers te l lung der Ruhe u n d Ordnung an u n d stellte h iezu die 
Gewaltorganisat ion des feuda len Staates, d a s kaiserliche Mili tär zur Ver fügung . 
Dem Adel ve rbo t er die Insurrekt ion — hingegen s icher te er den Adel igen 
Schutz. Den Bauern verbo t er den K a m p f , doch versprach er ihnen Amnes t i e , 
wenn sie ih re Anführer ausl iefern. Diese Verfügung, die n iemanden be f r i ed ig te 
und keine Lösung der Lage brachte , t r a t ta tsächl ich in K r a f t . Jankovics f ü h r t e 
die Unte r suchung des Aufs tandes in Arad , ging dann a m 15. Dezember n a c h 
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Déva ; zu dieser Zeit war der Aufs t and durch das kaiserliche Militär berei ts 
niedergeschlagen. 
Die Offiziere, die vor einigen Wochen noch mi t den B a u e r n verhandel t 
ha t t en , n a h m e n an der bewaf fne ten Aktion teil und die Bauernschaf t , die ü b e r 
keine ernsten Waf fen ver füg te , konn t e sich den regulären T r u p p e n nur ohne 
Aussicht auf Erfolg widersetzen. Das aus Z a r á n d rekrut ier te Heer Crisans 
zers t reute sich nach der am 7. Dezember bei Belesseny er l i t tenen Niederlage. 
Die aus Za la tna rekru t ie r ten Bauern versammel ten sich mit Hor i a und Closca 
an der Spitze in T o p á n f a l v a ; diese wurden von den Truppen des Oberst leut-
n a n t s Schultz (der seinerzeit mi t ihnen verhandel t hat te) zersprengt . Jankovics 
f and nu r mehr Gefangene vor, die er hier, spä t e r in Gyulafehérvár , verhör te . 
Die D a t e n sprechen von 20—30 000 Aufs tändischen u n d auch die Zah l 
der Gefangenen war hoch, über 600. Unter den Gefangenen b e f a n d e n sich a u c h 
die Anführe r . Crisan beging während der Untersuchung Selbstmord. Hor i a 
und Closca erl i t ten nach mehrwöchiger Fol terung die »ein Exempe l s ta tuierende« 
Strafe . Beschämend f ü r die aufgeklär te Ordnung ist es, dass gegen Horia u n d 
Closca, und ebenso gegen den berei ts to ten Crisan die barbar ischs te Hinr ich-
tungsweise, das Räde rn und die Vierteilung angewendet w u rd en . Ihre zer-
s tückel ten Leiber wurden an die Tore von vier S täd te genagelt , um die unzu -
fr iedenen Bauern abzuschrecken und vom K a m p f gegen ihre H e r r e n abzuhal ten . 
Von den Gefangenen wurden von Jankovics 120 verurtei l t , 37 zum Tode ; die 
Todess t rafen wurden von Joseph I I . in Kerkers t ra fen umgewandel t . 
Dieser Aufs tand wurde zu eine bes türzenden Lektion, vo r allem fü r die 
rumänische Bauernschaf t , doch auch für alle B a u e r n Siebenbürgens und Ungarns . 
Der gute Kaiser gab ihnen auf ihre vielen Beschwerden n u r Schriften, a b e r 
keine wirksame Un te r s tü t zung und schlug ihnen schliesslich die Waffe aus de r 
H a n d . Die Bauernschaf t erwies sich unfähig , in einer K a m p f l a g e einheitlich 
au fzu t re ten . Schon zur Zeit der Bewaffnung b r a c h t e n die A n f ü h r e r Vergeltungs-
massnahmen gegen verräter ische Grossbauern, die sich schliesslich gänzlich 
den Aufständischen widersetzten. Eine grosse Lektion war es auch, dass de r 
Gegensatz rumänischer Bauer •— ungarischer Gutsherr , der über die feuda le 
Ausbeu tung und die Verschiedenheit der Sprache hinaus a u c h noch durch die 
Verschiedenheit der Religion ver t ie f t wurde , im Zeichen dieser nat ionalen 
Verschiedenheiten nicht gelöst werden konn te . Der Anschluss des möglichen 
Verbünde ten , der ungarischen Bauern unterbl ieb , und das R u m ä n e n t u m k o n n t e 
isoliert, t ro tz grosser Blu topfer , nicht e inmal minimale Resu l ta te erzielen. 
Das Vorgehen des Hofes Josephs I I . e rschüt ter te n icht nur die Baue rn -
schaf t Siebenbürgens und Ungarns , sondern auch die fortschri t t l ichen Menschen 
Europas . Wir wissen, dass dieser mächtige Aufs tand im Osten des Reiches 
Joseph I I . sehr »ungelegen« k a m , weil er die erfolgreiche Abwicklung seiner 
wichtigen aussenpolit ischen Akt ionen bedrohte . Gerade zu dieser Zeit h a t t e er 
wegen der österreichischen Schiffahr t auf der Scheide mi t Holland Zwistig-
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keiten, die fas t in einen bewaffneten Ko n f l i k t ausgear te t wären, u n d auch die 
bayrischen Pläne wurden zu dieser Zei t wieder aktuel l . Der Gedanke, eventuel l 
genötigt zu sein, T r u p p e n nach dem Os ten zu schicken, erfüllte ihn daher mit 
Besorgnis. Der rumänische Fürs t , Michael Sutu Hess die Pforte wissen, dass e r 
geneigt sei, die Aufs tändischen zu un te r s tü tzen . 3 7 Fr iedr ich, der König von 
Preussen, s a h schon die K o n t u r e n eines Krieges gegen Österreich sich abzeichnen. 
Joseph I I . , der die ungar ischen Adeligen gerne e inschüchter te und n u r schwer 
die S y m p a t h i e der Bauernscha f t aufs Spiel setzen konnte , sah sich nun gezwungen, 
streng gegen die k ä m p f e n d e n Leibeigenen vorzugehen. Auf sein Vorgehen re-
flektiert J e a n Pierre Br issot , der spätere girondistische Führe r in seinem »Von 
einem F r e u n d des Volkes an Kaiser J o s e p h II .« be t i t e l t en offenen Br ie fe . 3 8 
Brissot verur te i l te schon f rühe r das Auswanderungsverbo t , und er w i r f t nun 
die Frage a u f , ob dem Volke das Recht auf Revolution zustehe. Es ist unange-
bracht, den bewaffneten Aufs t and der Unwissenheit des Volkes zuzuschreiben, 
zu sagen : »sie waren unglücklich, das h a t sie bewaffne t .« Der Kaiser ist daher 
ungerecht vorgegangen, als er nur die B a u e r n bestraf te u n d nicht auch diejenigen 
Leute, die d a s Unglück heraufbeschworen ha t ten . E r billigt das P r o g r a m m der 
Bauern u n d vergleicht es geradezu mi t de r Verfassung von Maryland. So sah 
den Aufs t and ein zukünf t iger , obzwar gemässigter Mitbeteil igter der f ranzö-
sischen Revolu t ion . 
Un te r den Mitgliedern der ungarischen herrschenden Klasse f a n d sich 
jedoch kein einziger, den die Ereignisse dieser zwei M o n a t e zur Kr i t ik der feu-
dalen Verhäl tn isse oder bloss zu Konzessionen bewogen hä t t en . N u r das E n t -
setzen e n t s t a n d , das dann ganz Herr übe r sie wurde, besonders unter den Grund-
besitzern d e r an Siebenbürgen grenzenden Komita te , die in jeder Bewegung 
der Bauern eine Gefährdung ihrer Ex i s t enz und ihres Besitzes sahen. 
Im K o m i t a t e S z a t m á r , in einigen Marktf lecken der Grafen Károlyi , 
in Erdőd (Arded) , Beitek (Beltiug) und D o b r a , dann in den angrenzenden Dör-
fern war es die Bevölkerung schon überdrüss ig , dass ihre vertraglichen Rechte 
beiseite geschoben wurden . 3 9 Gerade zu dieser Zeit k a m ein Rech t s anwa l t 
namens László Mituch in diese Gegend, de r die Beschwerden der Unzufr iedenen 
anhörte u n d sie — of fenbar gegen E n t l o h n u n g — in F o r m einer B i t t s c h r i f t 
zusammenfass te und den gewohnten W e g nach Wien organisierte. I n der 
Beschwerde widerspiegelt sich, dass das Ansehen der Gutsherren du rch den 
grossen Bauernauf s t and e r schü t te r t wurde u n d die drei Marktf lecken, j a sogar 
auch die D ö r f e r wünschten, dass sie vom Gutsherrn be f re i t , als freie S t ä d t e n u r 
dem König S teuer zahlen sol l ten. Die geheimen Besprechungen fanden zu n ä c h t -
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lieber S tunde s t a t t und die Gutsverwal ter befürchte ten eine Verschwörung , 
die Vorbere i tung eines bewaf fne ten Aufs tandes . Das K o m i t a t wandte sich an 
den S ta t tha l t e re i ra t um Schutz . Unter B e r u f u n g auf die blutigen Ere ignisse 
in den benachba r t en K o m i t a t e n Siebenbürgens ersuchte es um mil i tä r i sche 
Hilfe und erhielt sie auch. Mituch wurde als Aufwiegler gefangengenommen 
und die Beschwerden der deutschen und ungar ischen B a u e r n wurden von e inem 
Rechtsanwal t namens József Körmendi wei te rgeführ t , der d a n n von den B e h ö r -
den ebenfalls verfolgt wurde . Die Zahl der Ak ten betrug i m Jahre 1788 be re i t s 
322, doch die Erledigung der Geschwerden war noch in den neunziger J a h r e n 
»im Gange«. 
Auch der J ah rzehn te sich hinziehende Prozess der Kamera ldomäne von 
Rózsahegy (Ruzomberok) wird wieder e rneuer t . Vier Dör fe r verweigern den 
Frondiens t , die Widers t and leistenden B a u e r n werden v o m Militär n ieder-
geschlagen und das K o m i t a t beauf t r ag t , 207 Familien v o n Haus und H o f zu 
ver t re iben. Joseph I I . willigt in die Ver t re ibung im Sinne des Leibeigenen-
erlasses n ich t ein. Zwei A n f ü h r e r des Widers tandes werden mit Anprange rung 
und Kerker , 47 Tei lnehmer mi t täglich 12 Stockhieben b e s t r a f t , solange sie ihre 
»Sünden« n ich t bereuen u n d die Dörfer z u m Silentium, das heisst zum Schwei-
gen, zur Aufgabe ihrer Ansprüche zwingen. Die Bewegungen der sechziger 
J a h r e erneuern sich auf den Gütern der Grafen B a t t h y á n y im K o m i t a t e Vas, 
auf den Gü te rn B o r o s t y á n k ő und N é m e t ú j v á r , ferner i m Bana t , im K o m i t a t e 
Bihar und in S iebenbürgen . 4 0 Der G r u n d f ü r die K a m p f l u s t der B a u e r n ist 
unbeding t in den Nachklängen des Horia—Closca-Aufstandes zu suchen . 
Dies ist a m entschiedensten aus der Bewegung auf de r Domäne der Grafen 
A l than in Csáktornya (Cakovec) im März 1785 ersichtl ich,4 1 wo die B a u e r n 
erklären, dass die Herren unrechtmässig v o m Volke Leistungen ver langen, die 
Herren und die Gutsverwal te r müssen umgebrach t werden und niemand weiter-
hin Steuer zahlen müsse. Der Zorn des Volkes richtete sich nicht nur gegen die 
Herren, sondern auch gegen die Schri f tkundigen (sie konzipieren näml ich die 
Verträge, die Fronbes t immungen , die so viel Unheil s t i f ten) . Doch wenden 
sich die Anführe r der Bewegung selbst a u c h an einen Schr i f tkundigen u m R a t 
und Auskunf t , an einen Kanzl is ten namens László H o r v á t h aus Varasd (Varaz-
din), der neben den Rechtsanwäl ten , die die Bewegungen organisieren und 
un te rs tü tzen , ebenfalls ein mili tantes Mitglied der schwachen Intel l igenz-
schicht ist . Der Gutsbesi tzer , Graf A l t h a n erreicht es, dass in seine Dörfer 
Militär abkommandie r t wird , das die A u f r ü h r e r Monate hindurch ter ror is ier t 
und schliesslich abn i s t e t . 
Der b lu t ig niedergeschlagene rumänische Bauernaufs tand in Sieben-
bürgen veranlasste bereits im Jänner 1785 die Herausgabe einer bezeichnenden 
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Verordnung z u m Schutze de r herrschenden Klasse . 4 2 Im Interesse der ö f fen t -
lichen Sicherhei t (wie lehrreich, um den Gebrauch dieses Wortes r icht ig zu 
bewerten !) g e w ä h r t das im K o m i t a t vertei l te Militär — Kaval ler ie und I n f a n t e -
rie — den Magis t ra ten Schutz und bildet, d a es »jedenfalls zur Hand is t« den 
Kern der even tue l l notwendigen bewaffne ten Macht . Im Fal le einer gefährl iche-
ren Bewegung zieht das Mil i tär aus Mähren h ierher und zur Versorgung der hier 
befindlichen T r u p p e n wird einstweilen der Sold für zwei Monate ausbezahl t . 
Die am selben Tage herausgegebene weitere Verordnung b e t o n t , dass in j e d e m 
Komita te grosse Angst he r r sche . 4 3 Den vorkommenden , die öffentliche R u h e 
bedrohenden Erscheinungen is t die grösste Aufmerksamke i t zu widmen, doch 
ist darauf zu ach ten , dass ke ine solchen Sch r i t t e un te rnommen werden, die das 
Volk aufreizen könn ten . Gleichzeitig wird plötz l ich die alte Verordnung e rneuer t , 
dass die Leibeigenen keine W a f f e n haben d ü r f e n . Diese Verordnung wird b e h u t -
s a m , sukzessive durchgeführ t , u n d die gesammel ten Waffen aus den Komi t a t s -
gebäuden d e m Militär übergeben . Die e rgänzende Verordnung vom 7. J u n i 
ges ta t te t aus königlicher Gnade , dass für die eingelieferten W a f f e n der Alteisen-
preis von den Mil i tärbehörden aus der Kasse der Komi ta te ausbezahlt werde , 
— d. h. dass die Bauern f ü r die abgenommenen Waffen aus ihrem eigenen 
Gelde eine kle ine Vergütung bekommen k ö n n e n . 
In einer kri t ischen Lage stellt sich m i t h i n der Her rscher ganz offen auf 
die Seite der besi tzenden Klasse . Doch t u t er dies letzten E n d e s immer, w e n n 
er öfters, nach mehr jähr igem H i n und Her die Streit igkeiten der Bauern u n d 
Feudalen en tsche ide t . Wenn wir die aus verschiedenen K o m i t a t e n , von B a u e r n 
verschiedener Nat iona l i t ä ten , aus mannigfachen Gründen angestrengten P ro -
zesse un te rsuchen , können wi r diese Seite de r Bauernpoli t ik des aufgeklär ten 
Absolutismus k l a r erkennen. I n einem Dorfe der Grafen Alehan, in P a r n d o r f 
(Komita t Moson) sind die E inwohner Deu t sche und Serben . 4 4 Von le tz te ren 
h a t t e n mehrere Familien noch zur Zeit der Fronregelung den Zorn der Behör -
den auf sich geladen, weil sie an den in g a n z Transdanubien auf lodernden 
Bewegungen te i lgenommen h a b e n . Jetzt protes t ieren sie abermals gegen die 
übertr iebenen Fronlas ten u n d wenden sich im Bewusstsein ihrer gerechten 
Sache an Wien . Das Komita t bean t rag t bere i t s im Jahre 1782 die Aussiedlung 
der serbischen Famil ien und s t a t t ihrer die Ansiedlung »friedliebender« L e u t e . 
Vergebens beweisen die ver fo lg ten Familien die Böswilligkeit der Gutsver -
walter , die K o r r u p t h e i t des Ortsr ichters und des Lehrers, schon geht die Gegen-
schr i f t ihren W e g , welche von Unver t rägl ichkei t spricht u n d besagt, dass sie 
die deutsche Bevölkerung misshandeln . Obzwar gerade die »unver t räg l ichen« 
Famil ien Schläge u n d E inkerke rung erdulden, z ieht sich die Sache bis ins J a h r 
1785 hin, und n u n — zur Zeit der auf den siebenbürgischen bewaffneten Auf -
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s t and folgenden Vergeltungen und S t ra fen — verlieren fünf Famil ien samt 
ihren Kindern ihr Heim. U m ein Exempe l zu statuieren, dami t den E inwohnern 
des Komi ta t e s Moson die Lust vergehe, Wien aufzusuchen, verrichten sie 14 Tage 
Zwangsarbe i t und werden dann, nachdem die Komi ta te Győr, Komárom, Fehér , 
Pes t , Bács, Csanád, Arad und Temes vers tändigt wurden auf dieser R o u t e 
un ter Bedeckung ins B a n a t depor t ier t . 
Die im H a j d ú s á g gelegende Ackerbürgers tad t Ba lmazú jváros gehör te dem 
Grafen Zsigmond Andrássy ; die Bewohner dieser Or t scha f t s töhn ten unter 
s te t s neuen Lasten.4 5 »Viele Landwir te sind gezwungen, ihren Gebur t sor t bei 
Nach t und Nebel zu verlassen.« Die übr igen haben k a u m so viel, um ihr Leben 
zu fr is ten, denn Andrássy h a t die Parzellen-Acker und -Wiesen f remden P ä c h t e r n 
überlassen. Sehr unangenehm war dem Grafen, dass sich in der Or t s cha f t ein 
in der Wel t viel herumgekommener , ausgedienter Soldat namens Mihály Nagy 
niederliess, der ein wenig auch deutsch und lateinisch schreiben k o n n t e und 
seine Schicksalsgenossen überredete, Bi t tgesuche einzureichen. Auf die Gesuche 
kam keine Antwor t , denn der S ta t tha l te re i ra t und die Hofkanz le i haben nämlich 
der bisherigen Gepflogenheit gemäss das Komi ta t aufgeforder t , seine Meinung 
zu äussern, und das K o m i t a t gab dem »Feinde« der Bauern (so n a n n t e n die 
Bauern den Gutsherrn un te r sich) r ech t . Andrássy liess daher Mihály Nagy 
s a m t seiner Familie aus seineöi Hause entfernen und in eine Csárda auf der 
Pusz ta Hor tobágy t ranspor t ie ren , u m bis zu seiner Übersiedlung aus der dor-
t igen Gegend ein Dach überm Kopfe zu haben. Mihály Nagy gab j edoch ein 
Gesuch ein : er wollte den Preis seines auf eigene Kos ten erbauten Hauses , des 
dor t gebliebenen Viehs und seiner Mobilien erhalten. Vergebens haben sechzig 
Leute aus der Ors tschaf t das Gesuch unterschrieben. Die Beschwerden gelangten 
vor den Kaiser ; Joseph I I . b e f a n d sich eben in Belgien u n d ordnet aus Bruxelles 
die gründliche Unte rsuchung der Angelegenheit an. Doch der Gutsherr beweist 
dem Komi ta t e , das K o m i t a t dem Sta t tha l te re i ra t , dieser der Hofkanzle i , dass 
es sich u m einen nichtsnutzigen umstürzler ischen Menschen handle, der übrigens 
f ü r sein H a u s schon den Preis von 2 Gulden 16 Kreuzer erhalten h a t u n d dass 
an seine Stelle bereits ein anderer »s teuerbahrer« Siedler gekommen ist . Mihály 
Nagy d u r f t e bloss in seinen Gebur tsor t , Palkony (K o m i t a t Borsod) zurück-
kehren. 
Bezeichnend f ü r das Vorgehen gegen die Bauern ist auch der Fal l des 
Marktf leckens Léva (Levice).46 Sein E igen tümer ist ein Angehöriger der mäch-
tigen Famil ie Esz te rházy . Die Bewegung n immt mi t Fronbeschwerden ihren 
Ausgang, in denen der Marktf lecken, der das Andenken der alten Grenzfes tung 
wahr t , an der Spitze mi t seinem L e u t n a n t (d. i. dem Ortsrichter) u n d seinen 
Korpora len (d. i. den Geschworenen) eine ungewöhnliche T a t k r a f t an den Tag 
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legt . Ihren a l ten Ver t rag h a t der Fürs t aufgehoben und einen Jahreszensus a u f 
die Bewohner der S tad t ausgeworfen. Als diese energischen Widers tand leiste-
t en , h a t er die Bedingungen zwar gemildert (den Zensus von 3 Gulden auf 1 
Gulden 45 Kreuzer ermässigt), doch liess er den Ver t rag von seinen Verwaltern 
unterschreiben u n d verweigerte die eigenhändige Unter fer t igung. Kein Wunder, , 
dass die Vorsteher der Stadt misstrauisch wurden und jedwede Leistung solange 
verweigerten, bis sie die Unte r schr i f t erhal ten würden . Der Herzog versuchte 
vom Zureden bis zur Drohung alles. Hauptsächl ich versuchte er , den rebellischen 
Magistrat abzulösen und an seine Stelle »verlässliche« Leute zu setzen. Zu Be-
ginn der achtziger J a h r e wurden die Anführe r der Bewegung, die »ausser Le ib 
u n d Seele nichts besessen«, geprügel t , und auf Wagen aus Léva weggeführ t . E s 
f anden sich jedoch neue Anführe r der Bewegung, die Stadt » e r k ü h n t e sich, neue 
Geschmacklosigkeiten zu begehen«. Nachdem sich der ausgeworfene Zensus 
als uneint re ibbar erwies, erreichte Eszterházy, dass im Sommer des Jahres 1787 
die Plätze der S t a d t von Militär besetzt wurden . Dieses bewach te die Glocken, 
d a m i t nicht S t u r m geläutet werden könne, d rang in die Häuser der tonangeben-
den Leute und n a h m diese gefangen. Die Besetzung dauer te zwei Wochen und 
verursachte der Bevölkerung n ich t nur viel Leiden, sondern forder te auch ein 
Menschenleben. Der königliche Kommissar , Ürmény i referiert mi t Genug tuung , 
dass die mili tärische Besetzung die einzige Arznei sei, um derar t ige U n r u h e n 
niederzuwerfen ; nach einigen Wochen n e n n t er die Grausamkei t von Léva 
doch eine unangenehme Affaire — unangenehm, weil sie zu keinem Ergebnis 
ge führ t ha t te und die S tad t auch jez tz noch n ich t zahl t . Dies geschah erst d a n n , 
als ein königlicher Beschluss anordne te , dass Esz te rházy den Vertrag u n t e r -
fer t igen möge u n d dieser so ta t sächl ich zu einem Vertrag werde . Hingegen h a t 
der Beschluss — obzwar er indi rekt anerkannte , dass die Fo rde rung der S t ad t 
berecht ig t war — über die A n f ü h r e r har te S t ra fen ve rhäng t . Der gewesene 
Ortsr ichter der S t a d t ist auf be iden Wangen zu b r andmarken u n d soll lebens-
länglich Schiffe t recken. 4 7 Die gewesenen Geschworenen wurden zu Prügels t ra-
f en und zu beschämender Zwangsarbei t verur te i l t . Nach einem Monat wurde 
die Strafe des unglücklichen Ortsr ichters durch königliche »Gnade« auf 3 J a h r e 
Arbei t umgewandel t , jedoch so, dass ihm vorers t das schwerere Urtei l zu ve r -
k ü n d e n sei, und erst nachher die Herabse tzung. 
Die Ackerbürgers tad t Törökszentmiklós gehört der Famil ie Almássy ; 
auch hier führen die Bauern schon seit Jahren den K a m p f gegen die Gutshe r ren . 4 8 
Die Bewohnerschaf t der S tad t f ü h r t diesen K a m p f nicht einheit l ich — der 
Gegensatz zwischen dem Ortsr ichter , den Geschworenen, im allgemeinen zwi-
schen den Wohlhabenden einerseits und der Armen anderersei ts springt ins 
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Auge. Der Grund der Beschwerden ist der übliche : Hof ra t Pál Almássy — auf 
seinem Rang u n d sein Ansehen ve r t r auend — h a t im Laufe des auf die F ron-
regelung folgenden Arrangements durch die Besi tznahme von drei grossen 
Getreideschlägen vielen Bauern ihre Parzelle genommen, diese n ich t bezahlt 
und sich gegenüber den Forderungen nach Entschädigung verschlossen. Die 
Mehrheit der Einwohnerschaf t an twor t e t e darauf mi t der Dienstverweigerung. 
»Un te r den a rmen Bauern n a h m der Ungehorsam derar t übe rhand« , dass sie 
dem Ortsr ichter und den Geschworenen, die die F ronmahd urgier ten, »d ie 
Sensen in den Nacken hängen woll ten«. Nachdem die Angelegenheit nicht in 
Ordnung gekommen war , wurde auf Anra ten ihrer Anführer , zweier weltberei-
s ter ausgedienter Soldaten namens J á n o s Bana u n d János Hőgye beschlossen, 
»es sei besser, sich an den Kopf zu wenden, als an die Füsse«. I n geheimen Be-
sprechungen wurde Geld gesammelt und sie gingen nach Wien u m zu ih rem 
Recht zu gelangen. Hőgye wurde von den Gutsverwal tern b lu t ig geschlagen, 
doch die Pro tes te , Bi t t schr i f ten , Dienstverweigerungen nahmen kein E n d e , 
das K o m i t a t war daher gezwungen, die Untersuchung durchzuführen . Es stel l te 
sich heraus, dass der Gutsherr un te r dem Titel der Regulat ion der Or tschaf t 
die Häuser niederreissen liess, dass er zwar 50 Garben Schilfrohr zur Verfügung 
stellte, mehreren Leuten auch gebrann te Ziegel, wofür jedoch n u r die reichen 
(gehorsamen) Bauern nichts zu zahlen brauchten , von den a r m e n forderte er 
den Preis des Baumater ia ls . T ro tzdem der Unfug nicht nur bewiesen war, son-
dern noch ein weiterer P u n k t h inzu k a m , leistete der S ta t tha l t e re i ra t dem An-
t r ag des Komi ta t e s folge, dass ausser den zwei erwähnten A n f ü h r e r n der Be-
wegung mehrere von den armen Baue rn aus dem Komi ta t e ausgewiesen werden 
sollen. Die Angeklagten, die n u n m e h r im Kerker sitzen, sind völlig besitzlos, 
haben weder Haus noch Vieh. Obzwar »ein Wor t dieser Ruhes tö re r mehr be-
deu te t , als Tausende, auf das Gemeinwohl abzielende Worte oder Absichten 
des Rates« , erbr ingt das gemeinsame Auf t re ten der reichen B a u e r n , des Guts-
her rn und des Komi ta tes die Niederlage der Armen, der S taa t beschützt den 
wohlhabenden Steuerzahler, und n ich t das Rech t . 
Ähnlich ist in seinem Charak te r und in seinem Erfolge die Bewegung von 
Cegléd.49 Zwischen dem aus reichen Bauern bes tehenden Or tsvors tand und de r 
plebejischen Einwohnerschaf t be s t and schon seit J ah ren ein Gegensatz. Die 
S t ad t Cegléd war E igen tum des aufgelösten Klarissen-Ordens u n d stand vorü-
bergehend in fiskalischer Verwal tung. Die Armen der Stadt beschlossen u n t e r 
F ü h r u n g des Webers Imre Pölyhös u n d seiner zwei Genossen in Wien vorstellig 
zu werden, m a n möge den von den Nonnen weggenommenen Boden unter den 
Bauern aufte i len. Der Orts ra t willigte auf Druck der Massen in die En t sendung 
von Pölyhös ein, als er aber — na tür l i ch unverr ichte ter Dinge — zurückkehr te , 
wurde er wegen der Reisespesen und der Erfolglosigkeit zur Veran twor tung 
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gezogen. Auf die Verfolgung von Pölyhös an twor te te die Einwohnerschaf t da-
mit , dass sie den P ä c h t e r n der f rüheren Klostergüter gegenüber die Leistungen 
verweigerte . Das K o m i t a t drohte mi t Militär. Das Endergebnis war , dass die 
drei A n f ü h r e r — n a c h d e m den oberen Behörden ziffernmässig nachgewiesen 
wurde, dass es sich u m a r m e , s tark verschuldete L e u t e handle — von acht Be-
waffne ten an die Grenze des Komi ta tes eskortiert u n d aus dem Komi ta t e fü r 
immer ausgewiesen w u r d e n . Mehrere ihrer Mitangeklagten erhielten Kerker-
und Prügels t rafen, d a r u n t e r ein alter M a n n 100 Stockstreiche. Der so geprellte 
Pölyhös such t aber we i te rh in sein Rech t und auch in den folgenden Jah ren be-
gegnen wir seinen Gesuchen, doch wird seine Angelegenheit ebenso ungünst ig 
erledigt, wie die anderer » turbulenter« Elemente. 
Erwähnenswer t is t die Angelegenheit der deu t schen Bauern von Gyönk, 
die acht J a h r e h indurch die Behörden beschäft igt .5 0 Ih re Bewegung ist ant i -
feudal, doch kommt de r Gegensatz zwischen den Schichten der Bauernschaf t 
auch hier zum Vorschein. Die Bewegung wird dadurch ausgelöst, dass mehrere 
Grundbesi tzer der O r t s c h a f t im Laufe der Regulat ion nahezu 3000 Katas t ra l -
joch gerodetes Land den Kleinhäuslern weggenommen und diese den Parzellen-
besitzern zugewiesen h a t t e n . Die Grundbesi tzer wol l ten so nach dem Grund 
und Boden Frondienste in Anspruch nehmen . Tro tz des Protestes der Klein-
häusler, die wiederholt in Wien vorgesprochen ha t t en , wird schliesslich Militär 
entsendet , das hei der Regula t ion die B a u e r im Zaume hä l t . So br ich t kein Auf-
stand aus, den schon der ganze Adel des Komita tes Tolna befürch te te . 
Wei tere Ver fügungen zur Regelung der Lage der Bauernschaf t 
I m Z u s a m m e n h a n g mi t den Bauernbewegungen gingen die Behörden 
grausam vor , in allen Fä l len trugen die Bauern die Ver lus t . Es stellte sich heraus, 
das der Bauernerlass ohne Reform der feudalen Rech t sordnung ein leeres Bla t t 
Papier b le ib t und keinen Erfolg haben kann . Um die Missbräuche der Pat r i -
monialgerichte und der K o m i t a t e abzustel len, erscheint 1786 — in Beantwor-
tung der Beschwerden deu tscher Bauernsiedler — die Verordnung, die nicht nur 
den deutschen, sondern a u c h den Baue rn aller anderen Nat ional i tä t gegenüber 
die Prügels t rafe verb ie te t . 5 1 Alsdann e rgeht — auf G r u n d der in den vergange-
nen J a h r e n in den E r b l a n d e n bereits durchgeführ ten Praxis und der in den 
Jahren 1785 und 1786 a u s Ungarn eingegengenen unglaublich vielen Be-
schwerden — am 15. F e b r u a r 1787 die Verordnung zur Regelung der bäuerlichen 
Rechtspflege, die deren Verbesserung ans t reb t . 5 2 Die Ver fügung bes teh t aus drei 
Teilen. Sie regelt den Geschäf tsgang der Pat r imonialger ichtsbarkei t , das Ver-
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fahren das gegen die ungehorsamen Baue rn einzuleiten ist und schliesslich den 
Wirkungskreis des Komi ta t e s in Angelegenheiten der Baue rn . 
E ine wichtige Neuerung bildet die E in führung der gutherrschaf t l ichen 
Amts tage . Zweimal wöchent l ich muss in der Kanzlei der Gutsher r schaf t der 
Gutsherr persönlich oder — falls er mehre re Or t schaf ten besitzt — ein Guts-
verwal ter »Inspekt ion« ha l ten . Wo mehrere Besitzer s ind, wählen sie a u s ihrer 
Mitte einen Vorsi tzenden. Der Bauer k a n n an den Amts t agen im Beisein des 
Gemeinderichters und eines Geschworenen alle seine Beschwerden vo r t r agen , 
und h ie rüber ist ein Protokol l au fzunehmen . Mit einer Abschr i f t der aufgesetz-
ten Pro tokol l wendet sich der Beschwerdeführende an das Komi ta t . I n kleine-
ren Angelegenheiten entscheidet dieses selbst, die wichtigeren Angelegenheiten 
(Frondienst , Mili tärdienst usw.) sind innerha lb von 14 Tagen dem S t a t t h a l t e -
reirat , in Siebenbürgen dem Guhernium vorzulegen. Von der höheren Behörde 
wird bei der Untersuchung der Bauernanwal t zugezogen. Gegen das Ur te i l kann 
an den König appell iert werden. 
Aus den Vorschrif ten über das Verfahren gegen die Bauern ist e rkenn-
bar , dass neben der Sicherung der Rechtswege das Hauptz ie l die Auf rech te r -
ha l tung der »öffentl ichen Ordnung«, der R u h e ist. Der Bauer , der gegen seinen 
Grundher rn aufwiegelt , wird diesem ausgeliefert , wenn er auch vor der Urtei ls-
fäl lung durch den Gemeinderichter u n d einige »unbescholtene« Or tsbewohner 
verhör t werden muss. (Wenn wir die hochgradige Differenzierung inne rha lb der 
Bauernschaf t und die Verschärfung der Gegensätze in Be t rach t ziehen, is t dies 
keine beruhigende Lösung.) Über das Verfahren ist ein Protokoll zu f ü h r e n — 
und es können folgende Strafen ve rhäng t werden : die Gesundhei t n ich t schädi-
gender Kerker bei Wasser und Brot ; Zwangsarbei t , gegebenfalls d u r c h Anle-
gung von Fussket ten verschärf t , Ver t re ibung von H a u s und Parzel le . Wenn 
seitens des Grundher rn ein Missbrauch erfolgt, ist das Komi ta t ve rp f l i ch te t , 
ihm zu ahnden. 
Die an die K o m i t a t e gerichtete Anweisung zeigt, dass in Wien s tändig 
vor dem Gespenst des Bauernaufs tandes in Angst ist . Die Bes t ra fung de r sich 
widersetzenden, U n r u h e s t i f tenden B a u e r n wird an Or t und Stelle, in ihrem 
Dorfe durchgeführ t , d a m i t sie »einen ernsten Eindruck« erwecke. Die K o m i t a t e 
haben die Pfl icht , die Bauern da rüber zu unter r ich ten , an welches F o r u m sie 
sich m i t ihren Beschwerden zu wenden, wie sie vorzugehen haben. Gutsver -
walter , die sich irgendeinen Missbrauch zuschulden k o m m e n lassen, k ö n n e n zu 
Geldstrafen von 10—50 Gulden verur te i l t werden, gegen den Grundher rn kann 
aber das Komi ta t n ich t vorgehen, es muss seine Beweise den höheren Behörden 
vorlegen. Das Ergebnis der e rwähnten Bewegungen ist , dass die B a u e r n nun-
mehr Deput ier te wählen können (wofür sie in den vergangenen J a h r e n schwer 
büssen mussten), jedoch so, dass diese »der Gemeinde keine unermessl ichen 
Spesen verursachen u n d auch fü r ihre Mühe keine sehr hohe Be lohnung ver-
langen«. 
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Eigens m u s s der in den Anordnungen wiederholt e rwähn te Bauernan-
w a l t hervorgehoben werden, de r bei den Prozessen der Armen seine F u n k t i o n 
v o n Amts wegen versieht — zugleich jedoch ü b e r jeden, der sich an ihn wende t , 
d e m S ta t tha l t e re i ra t Bericht zu ers tat ten h a t . Die Rolle der die Bewegungen 
le i tenden Rech t sanwäl t e und No ta re wurde in Wien e rkann t ; nun wurden 
sie durch einen bezahl ten Staatsangeste l l ten ersetzt , der die Angelegenheiten 
d e r Ausgebeuteten vom S t a n d p u n k t des feuda len Staates aus v e r t r a t . Vielleicht 
i s t es ihrer h e m m e n d e n Rolle zuzuschreiben, dass die Zahl der Fronprozesse 
E n d e der achtz iger Jahre s t a rk abn immt . Wahrscheinl icher ist es jedoch, dass 
d ie Bauern d u r c h den Türkenkr ieg und durch die damit verbundenen Las ten 
v o m Kampf gegen die Feuda lher ren abgeha l ten wurden. 
Das J a h r 1787 brachte a u c h eine wir tschaf t l ich wichtige Verfügung. Seit 
M ä r z durfte de r B a u e r das ganze J a h r h indurch seinen Wein ausschenken, wo-
gegen er bisher gezwungen war , diesen nutzbr ingenden Kleinverkauf neun Mo-
n a t e hindurch se inem Herrn zu überlassen.5 3 Diese Verordnung beeint rächt ig te 
e in mehrere J a h r h u n d e r t e a l tes Recht der Grundherren , doch es ges ta t te te 
-— in bezeichnender Weise — auch den Grundherren den Verkauf das ganze J a h r 
h indurch . Vom S t a n d p u n k t der Bauern b e t r a c h t e t bedeutet dies dennoch eine 
Begünst igung d e n Rechten des Grundherrn gegenüber. Doch wird auch die 
r ad ika le Regelung der Lage, die Reform der Las t en , die Abwülzung eines Teiles 
d e r Steuer auf die herrschende Klasse vorbere i te t . 
Inzwischen zeigt sich j edoch bei einem Teile der Bauernschaf t eine Er -
h ö h u n g der L a s t e n , und zwar gerade bei den meis tbegünst ig ten, bei den deut -
schen Siedlern. J o s e p h I I . erlässt im Jahre 1782 sein Siedlerpatent , das die letzte 
grosse deutsche E inwanderung des J a h r h u n d e r t s zur Folge h a t . 5 4 Die h a u p t -
sächliche Anziehungskraf t bi ldet die Zusicherung der freien Rel igionsausübung, 
w o m i t — entgegen den katholisierenden Best rebungen der vorhergehenden 
E p o c h e — die B a u e r n der protes tant ischen L ä n d e r des Reiches in Bewegung 
gese tz t werden. Den Siedlern wi rd 10jährige Steuerfreiheit , Freistellung des 
ä l t e s t en Sohnes v o m Militärdienst zugesichert, wodurch aus den schwäbischen 
u n d aus des rheinischen Gebieten viele Tausende von Siedlern ins Land, be-
sonde r s ins B a n a t kommen. Die ursprünglich n a c h Galizien bes t immten Siedler, 
d i e jedoch dor t n ich t mehr un te rgebrach t werden konnten, kommen in die 
B á c s k a . Die hauptsäch l ich auf fiskalischen D o m ä n e n durchgeführ ten Ansied-
lu nge n werden i m J a h r e 1787 beende t . Inzwischen werden jedoch — um den 
d u r c h den Türkenkr ieges ve rursach ten Geldmangel zu beheben — gerade die 
fiskalischen D o m ä n e n veräusser t , in Pacht gegeben ; ungefähr die Hä l f t e der 
D ö r f e r sieht nun au f einmal e inen Grundherrn ü b e r sich, der den Bauern gegen-
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über die im Lande usuellen f ronherrschaf t l ichen Ansprüche gel tend m a c h t . 
Diese f ronherrschaf t l ichen Ansprüche s tehen vor einer Modifizierung. I m 
Habsburger -Reiche wird die E i n f ü h r u n g eines neuen Steuersystems vorbere i te t . 
Die Grundlage der Steuer wäre — den physiokrat ischen Pr inzipien entspre-
chend — der Bodenbesi tz , was jedoch nicht bedeu te t , dass die merkan t i l e Wir t -
schaftspoli t ik nicht unveränder t , oder sogar ve r schär f t auf rechterha l ten würde.5 5 
Joseph I I . teilte berei ts im Jahre 1783 den Hofkanz le rn mit , dass er eine ein-
heitl iche neue O r d n u n g schaffen wolle, in der es keinen Unterschied zwischen 
kirchlichem, fiskalischem, gutsherrschaf t l ichem u n d bäuerlichem Grund u n d 
Boden gebe ; die H ö h e der Steuer soll h inkünf t ig durch den Boden, seine F ruch t -
barke i t und die Absatzmöglichkei t der produzier ten Waren be s t immt werden. 
Dem im April des J a h r e s 1785 erlassenen P a t e n t folgt im Dezember 1785 der 
an den Kanzler P á l f f y gerichtete b e r ü h m t e Brief, der die e rwähn te Forderung 
wiederholt und die weitere Entwick lung , Förde rung oder Un te rd rückung Un-
garns vom Verhal ten der besi tzenden Klasse abhängig macht . 5 6 
Obzwar der e rwähn te Brief in jeder , sich mi t dieser Epoche beschäft igen-
den Arbei t mehr oder weniger detai l l iert angeführ t wird, erfordert seine Bedeu-
t u n g eine ausführ l ichere Behandlung . I n der Einlei tung e rk lä r t Joseph I I . : 
»Ich würde der mir obliegenden theu ren Pf l icht , s tets für das Beste des S taa t s 
zu sorgen, kein Genügen leisten, wenn ich den allgemein, und von jedem recht-
schaffen denkenden Manne fü r so fehlerhaf t , d rükkend , und unbill ig e rkann ten 
Contr ibut ionsfuss in Hunga rn aus dem Grund abzuändern u n d zu verbessern 
ausser Acht liesse, n u r weil es beschwerlich seyn könnte.« E r f ü h r t aus, dass 
das ganze Steuersys tem der Bauernscha f t unvers tändl ich , in seinen Auswir-
kungen drückend sei und geradezu ein Hindernis der Bevölkerungszunahme 
bilde. Seine Abände rung wünscht jeder wirkliche Patr iot , dies ver langt u n t e r 
lauten Klagen die Bauernschaf t , u n d auch der s tändige S teuer rücks tand die in 
mehreren Bezirken drängt zu eine Abänderung . Das alte Sys tem müsse also 
abgeschaffen werden und die zukünf t igen Grundsätze seien die folgenden : 
» I . Is t die Aufk lä rung , meines Erachtens , doch schon so weit gekommen , 
dass m a n überzeugt ist , dass in einem Staa te nu r jene Contr ibutions-Bele-
gung die w a h r h a f t billigste, u n d wenigst drückende sey, die den Boden, 
dessen Capaci tä t und f ruch tba re Er t rägniss , zum Masstabe h a t ; da raus 
en t s t ehe t . 
I I , Dass j ede r Grund nach seiner Capac i tä t und Er t rägniss gleich gelegt 
werden muss ; dass also keiner d a v o n ausgenommen werden k a n n , weil sons t 
die aus einer ungleichen Belegung ents tehenden Preise der sämmtl ichen N a t u r -
und Cultur P roduc t e nicht meh r im Gleichgewicht un te r e inander s tehen 
könn t en . Und so muss 
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I I I . wieder alles dasjenige, was durch N a t u r - oder Cultur-Erzeugnisse 
erha l ten oder verfer t iget wird, als ein Industriale, f r e y bleiben, das Consumo in 
grössern u n d gesperr ten S tädten allein ausgenommen, welches als eine bürger-
liche Abgabe, da eben die vermöglichere Classe von Menschen in S t ä d t e n woh-
ne t , bezogen wird.« 
Die Grosss tädte sind deshalb n ich t s teuerfrei , weil die wohlhabends ten 
Menschen dor t wohnen . Der ganze Ku l tu rboden ist zu vermessen, auf Grund 
des durchschni t t l ichen Markwertes sein Er t r ag zu berechnen, u n d dividiert 
durch die von den S tänden übernommene Kr iegss teuer und die festgesetzte 
Hauss teuer (diese d ient zur Deckung der Personalauslagen und der baulichen 
Erfordernisse der K o m i t a t und der Deperdi te) wird die Summe der zu en t -
r ich tenden Steuer n a c h Gemeinden festgestell t . Die Auftei lung der Steuer-
summe auf einzelne Personen wird von der Gemeinde durchgeführ t , m i t einer 
gewissen Elas t iz i tä t , mi t Bedacht auf die Hagel u n d Brandschäden, Verluste 
von Vieh usw., durch die einzelne be t rof fen werden. N u n folgt der wesentl ichste 
P u n k t der geplanten Steuerreform. Joseph I I . be ton t , dass sich die Vermessung 
auch auf die Allodien beziehe. Die Pf l ich t zur adeligen Insurrekt ion und das 
Fiska l i tä t s recht (wenn der Adelige ohne Nachfahren vers t i rb t , fäl l t sein Besitz 
an den Fiskus zurück), können nur dann aufgehoben werden, wenn m a n endlich 
ein klares Bild ha t , worüber die besi tzende Klasse ve r füg t . Denn d ie Frei-
heit der Adeligen wird nirgends auf der Welt so in terpre t ier t , wie in Ungarn ; 
die persönliche Freihei t muss endlich von der Fre ihei t des Vermögens unter-
schieden werden, u n d auf dem Gebiete des Vermögens darf es k ü n f t i g keinen 
Unterschied in der Bes teuerung der einzelnen Bewohner des Landes geben. Wenn 
der Adel Schwierigkeiten mach t , werde er die adelige Insurrekt ion durch zeitge-
mässe, jährl iche Manöver in eine wirkliche Last u m ä n d e r n , er werde die Fron-
lasten der Bauernschaft herabsetzen um zwischen der gutsherrschaft l ichen und der 
bäuerlichen Warenproduk t ion ein Gleichgewicht zu schaffen (um die Markt-
preise auszugleichen). So werde der Gutsher r teurer produzieren (offensichtlich 
war eine s tarke Reduzierung des Frondienstes geplant) , der n u m m e h r von sei-
nem bisher unüberwindl ichen Konkur ren ten befrei te Bauer werde in der Lage 
sein, seinen s taat l ichen Steuerverpf l ichtungen nachzukommen. Dies sei eine 
unvol lkommene Lösung, die er nur dann in Anspruch nehmen werde, wenn es 
keine andere Möglichkeit gebe, den »un te r der Las t erliegenden U n t e r t h a n 
von dem Übergewicht der befrei ten Adel re t ten.« W e n n jedoch die besitzende 
Klasse eine höhere Steuer übernehmen würde , als die bisher votierte, d a n n würde 
die Zollgrenze abgeschaff t werden und die ungarischen Waren könnten sich frei-
in die Erb lande ergiessen. Die bisher zurückgehal tene ungarische Indus t r ie 
könn te einen Aufschwung nehmen. Dies würde eine W i r k u n g auf das ganze Reich 
ausüben — denn die ungarischen P roduk te würden of fenbar die Preise drücken 
und so würde sich auch die Steuergrundlage der einzelnen Länder ände rn . Es 
müsse daher eine Entsche idung getroffen werden ; es handle sich um eine A n -
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gelegenheit des ganzen Reiches, die in den Erb landen derzeit in D u r c h f ü h r u n g 
befindliche Steuerregelung müsse davon abhängig erfolgen, ob der Adel die 
erhöhte Steuer auf sich nehme. Wenn j a , könn te sich das Land frei entwickeln, 
erhielte sogar Unte r s tü tzung , wie die übrigen Provinzen des Reiches, wenn 
nicht , dann müsse es im Gegenteil als eine blosse Kolonie zu bet rachten werden, 
und m a n muss die Verbre i tung seiner Indus t r iear t ike l im Interesse der du rch hö-
here Steuern belas te ten Erb länder möglichst zu h indern , die Preise der Landes-
p roduk te müssen im Interesse des dor t s ta t ionier ten Militärs sehr niedrig ge-
ha l ten werden. So müsse aus dem Lande der grösste Nutzen gezogen werden, 
ohne dass — un te r Schädigung der E rb lande — Geldbeträge dor th in zurück-
flössen. 
Abschliessend forder t Joseph I I . den Kanzler auf , sich über die Möglich-
keit der Steuererhöhung zu informieren, andrerseits — ohne Einwendungen in 
Be t rach t ziehend — Verfügungen zu t re f fen , dass die Vermessungsarbei ten zur 
Sicherung der gerechten Verteilung der bisherigen Steuern im Monate Mai be-
ginnen. Die Antwor t des Kanzlers, der ve r t r au ten Ra tgeber ist jedoch negat iv . 
Joseph I I . erklärte darauffolgend in einem weiteren Schreiben, dass er als abso-
luter Herrscher in den Fragen der gerechten Steuerbemessung, j a selbst der 
Abschaf fung der Insurrekt ion und der Fiskal i tä t n icht zu verhandeln wünsche, 
der S t a n d p u n k t der S tände interessiere ihn ausschliesslich in Bezug auf die 
Steuererhöhung, d. h . die Beibehal tung oder die Beseitigung der kolonialen 
Lage des Landes haben auf eigene Veran twor tung sie zu entscheiden. Doch 
wünsche er diesen S t a n d p u n k t nicht auf dem Land t ag zu klären. Der L an d t ag 
wird in den Adressen der Komi ta te e rwähnt , aus denen — nament l ich aus dem 
des Komi ta tes Bihar — ein gewisses Verständnis herausgelesen werden kann, 
jedoch auch die Absicht , die Regierung durch Konzessionen auf den verfassungs-
mässigen Weg zurückzuführen. 5 7 
Joseph I I . ist in erster Linie auf die Meinung der königlichen Kommissare , 
im allgemeinen er fahrener , erprobter Männer neugierig. Doch muss festgestell t 
werden, dass wäh rend er bei sonstigen Anordnungen seine Mitarbei ter mi t 
fana t i schem Eifer fo r twährend d räng t , je tz t nur viele Daten vorgefunden 
werden können, in denen er auf die Vermessungsarbei ten drängt , aber die E n t -
scheidung über die koloniale Lage wurde endgült ig verschoben. Die wir tschaf t -
liche Lage des Landes ha t t e kolonialen Charakter , den sie auch beibehiel t . Selbst-
vers tändl ich blieb in beiden Fällen, ob nun Ungarn eine durch Zölle zugrunde 
gerichtete Kolonie oder ein vor Zöllen u n d Dreissigst befreites E r b l a n d war, die 
gänzliche Einver le ibung Ungarns im Interesse der Reichseinheit das Ziel. 
Auf Wunsch des Kaisers wird im Mai 1786 mi t den Vermessungsarbei ten 
ta tsächl ich begonnen. Seit 1784 war so viel Militär im Lande s ta t ionier t , dass 
ein e rns thaf te r Widers t and gar nicht möglich gewesen wäre. Die a m 10. Februar 
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1786 erschienene Verordnung ü b e r die Vermessung enthäl t in ihrer Begrün-
d u n g kurz den ers ten Teil des obenerwähnten Briefes. Sie b e t o n t nu r die In t e -
ressen der Baue rnscha f t , dass sie in H inkunf t die Las ten im Verhäl tnis zu ihrer 
K r a f t t ragen müsse . Das Vermögen, das eine geeignete Grundlage zur gerech-
ten Steuerver te i lung bildet, ist der Boden, der F u n d u s . (Das Fundamen ta lge -
setz, demnach der adelige Fundus nicht belas te t werden darf , geriet daher in 
grösste Gefahr.)5 8 Die »Befleissigungen« (Gewerbe) müssen von allen Steuern 
befrei t werden. Die die Steuerregelung vorberei tende Konskr ipt ion wird von den 
bezirksweise aufgestel l ten Oberkommissionen gelenkt , welche Weisungen v o m 
Sta t tha l te re i ra t e rha l ten . Das opera t ive Organ ist die Komita ts -Subkommiss ion, 
in der ein Kommissar , ein Kassier u n d ein Geometer tä t ig sind. Diese belehren, 
leiten die Ortskommissionen, an deren Spitze der sogenannte S ta t tha l t e r s t eh t , 
neben ihm der Gemeinderichter , Geschworene, Gewähl te und die die prakt ische 
Arbei t versehenden Leute : Ket tenzieher , S tangent räger , Nagel t räger . Die 
Auf te i lung des Gebietes in Schläge wurde von 760, hauptsächl ich deutschen 
Genieoffiziere u n t e r der Leitung des Obersten Neu durchgeführ t , ansonsten 
fehl ten jedoch die Fachmänner . Die Vermessung, die Steuererklärungen, die 
Berechnung des proport ionalen Mittelwertes des durchschni t t l ichen Ernteer -
t rages der letzten n e u n Jahre k o n n t e na tür l ich in dem vorgesehenen halben 
J a h r nicht geendet werden. Die Arbei t zog sich, d a n n rückte ihre Wicht igkei t 
und Zweck infolge der Ereignisse des Türkenkr ieges in der H in t e rg rund . Gut -
besi tzern und Bauern wurde durch die Diäten viel Ausgaben, durch die Fuh ren 
viel Mühe verursacht . Doch die b e r ü h m t e Josephinische Aufnahme die das Land 
am E n d e des J a h r h u n d e r t s mit minut iöser Sorgfalt mappierte , blieb erhal ten, 
und das niemals verwirklichte Ziel der grossen Vermessung war es, wodurch 
sich die Bauernschaf t noch s tärker zum Herrscher hingezogen füh l t e , als durch 
den Bauernerlass. Das nahezu eine Million von Kleinhäuslern und Gesindleuten 
e rwar te ten ebenso wie die Parzel lenbauern vom Herrscher die Besserung ihres 
Loses. Doch der Herrscher wünschte — und dieser S t andpunk t k a m auch bei 
der Beurtei lung der Bauernprozesse zur Geltung — in entscheidendem Masse 
die reichen Bauern zu unters tü tzen und zu s t ä rken . 
Die im Jah re 1786 erlassene Verordnung übe r das Gesinde ist auch ein 
Beispiel dafür , dass der Parzel lenbauer, der die Steuerlasten t räg t , in Wien ganz 
anders eingeschätzt wird , als der besitzlose, bloss mit seiner Körpe rk ra f t sich 
verdingende Knech t . Die 47 § be inhal tende Verordnung ist weniger aufgeklär t , 
als m a n erwartet h ä t t e , viel weniger human — sie ermöglicht den Besitzlosen 
gegenüber viele Diszipliner- und Vergel tüngsmassnahmen u n d sichert ihnen 
verhäl tnismässig wenig Schutz. Sie ve rhäng t schwere Strafen auf F luch t , Diszip-
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l inlosigkeiten u n d m a c h t es bezeichnenderweise den Geist l ichen zur A u f g a b e , 
dem Gesinde seine P f l i ch t von der K a n z e l »e inzuschärfen , ans Herz zu legen«.5 9 
Der Her r sche r , die ganze au fgek lä r t e absolut is t ische O r d n u n g un te r sche i -
den scharf d e n begü te r t en Baue rn n ich t n u r von dem besi tz losen, s o n d e r n auch 
von dem auf nu r einigen K a t a s t r a l j o c h w i r t s c h a f t e n d e n l a n d a r m e n B a u e r n . 
Joseph I I . l eg te im O k t o b e r 1786 seine Auf fas sung fo lgendermassen d a r : »die 
s ta rke B a u e r n w i r t s c h a f t is t vom s t a a t l i c h e n S t a n d p u n k t nütz l icher , als die 
kleinen. E s is t daher zweckmässig , die Bauernparze l le f ü r un te i lbar zu e rk lä ren , 
so dass dieselbe nur v o n e inem Sohne, d e m älteren o d e r dem j ü n g e r e n geerbt 
werden könne« . 6 0 E r un te r sche ide t den » g u t e n Landwi r t« v o m l a n d a r m e n Baue rn 
und will l e t z t e rem die Möglichkeit g e b e n , sich wei te ren Grund u n d B o d e n zu 
e rwerben . I m Jah re 1788 verbie te t er die Auf te i lung de r Parzel le u n t e r den 
Söhnen de r Leibeigenen. 6 1 Wiederum i m Interesse der begü t e r t en B a u e r n s c h a f t , 
im In t e re s se des guten S t e u e r s u b j e k t s . 6 2 Derar t ige V e r f ü g u n g e n , Äusse rungen 
wurden j e d o c h der B a u e r n s c h a f t n i ch t b e k a n n t . So k a m es, dass n a c h seinem 
Tode, im J a h r e 1790, d a s M e m o r a n d u m de r Bauern v o n Szabolcs n a c h d e n , gegen 
die unga r i s chen Her ren ger ichte ten P u n k t e n ve r l ang t , in jeder D o r f f l u r zum 
A n d e n k e n an Joseph I I . eine Holzsäule zu errichten — solange die K o s t e n fü r 
eine S te insäu le nicht au fgeb rach t w e r d e n können. Die hier b e k u n d e t e Dank-
ba rke i t w u r d e von der ganzen B a u e r n s c h a f t des ganzen Landes inspiz ier t . 
П О Л О Ж Е Н И Е К Р Е С Т Ь Я Н С Т В А И К Р Е С Т Ь Я Н С К И Е Д В И Ж Е Н И Я 
(1780—1787) 
Э. БАЛАЖ 
Р е з ю м е 
«Второй крепостной строй» в странах Средней и Восточной Европы, из-за необ-
ходимости сохранения абсолютизма, был вынужден принимать реформы. Затронутые 
классы неправильно поняли реформы. Преобладающее большинство , господствующего 
класса, не только в Венгрии, но и в других странах Австрийской империи, протестовало 
против реформ и уступок, не понимая, что они призваны предотвратить бурю. Гос-
подствующий класс не понимал, что обуздывание эксплоатируемого большинства в инте-
ресах эксплуататорского меньшинства, или, как выражались идеологи и официальные 
лица эпохи, сохранение «общественного блага», возможно лишь ценой реформ. В то же 
время и крестьянство неправильно поняло принципы экономической политики про-
свещенного абсолютизма, ждало полного освобождения от строя, полной ликвидации 
привилегий господствующего класса. 
Переписи населения и измерение доходов на основании земельной собственности и 
землепользования, проведенные в интересах запланированной налоговой реформы, сви-
58
 LA-St . Benignae patentales. S a m m l u n g der allerhöchsten Patenten. 52. 
6 0
 Angeführt bei .1. Wendrinskv : Kaiser Joseph II. E i n Lebens- und Charakterbild. 
Wien, 1880. S. 2 3 1 - 2 3 2 . 
6 1
 LA-St . Circ. imp . 1129. 5. September 1788. 
6 2
 Soldaten, die über Wirtschaften ver fügten , die als Steuergrundlagen in Betracht kamen, 
konnten u m ihre Freistellung vom Militärdienst ansuchen. D i e Domäne hat te zu bestätigen, 
dass der betreffende für den ihm vertretenden Mann, bzw. für dessen Montur ohne Gefahr der 
materiel len Ruins 26 — 31 Gulden zahlen kann . LA-St. Circ. imp . 621. 26. Februar 1786. 
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детельствуют о быстрых темпах расслоения крестьянства. Сохранение крепостного 
права стало препятствием развития и, что было решающим с точки зрения Вены, препят-
ствием развития налогового фонда. После других стран империи в 1783 году и в Венгрии 
было издано постановление об урегулировании положения крестьянства. Помещичий 
класс в Венгрии резко выступил против так называемого постановления о крепостном 
праве, и только под влиянием грандиозного восстания, развернувшегося в Трансиль-
вании под руководством Гории и Клошки (Horia и Closca), удалось добиться, если и не 
осуществления, то, по крайней мере, опубликования постановления. Постановлением 
отменяется название «крепостной», обеспечивается право свободного переселения, свобода 
заключения брака, избрания профессии, распоряжения движимым имуществом. На этом 
этапе венгерского развития важнейшим пунктом постановления является запрещение 
изгнания крестьян с наделов беззаконной причины. Однако краткое описание отдельных 
крестьянских движений свидетельствует о том, что власти не соблюдали постановления, 
и крестьянство, подавая обжалования в Вену, обманывалось в своих ожиданиях. 
Крупнейшее крестьянское восстание того столетия, руководимое Горией и Клошкой, 
восстание румынских крестьян, направленное прежде всего против венгерских помещи-
ков, вспыхнуло в Южной Трансильвании в то время, когда там шла ликвидация разбой-
ничьих элементов, выходящих из рядов экспроприированных крестьян и дезертиров. 
Национальный характер восстания определяется глубоким православным убеждением 
румынского крестьянства. Религиозные элементы восстания препятствовали массовому 
присоединению к нему венгерского крестьянства. Только после беспощадного кровавого 
подавления восстания крестьяне во всей стране начинают выступать против своих поме-
щиков. Правительство издает приказ об обязательной сдаче всякого вида оружия. Дви-
жения, вспыхивавшие в комитатах Сатмар, Варашд, Барш и в других, подавлялись 
зачастую с помощью вооруженных сил. Наряду с основной классовой борьбой, в этих 
движениях заслуживает внимания также борьба плебеев, выступавших уже против 
крестьянских богачей. 
Эти движения показали, что «постановление о крепостном праве» без реформы 
крестьянского правосудия не защищает платящее подати крестьянство от их господ. 
Поэтому были изданы в 1787 году постановления, которые, ограничивая деятельность 
земских судов, обеспечивая право на обжалование и деятельность крестьянских адвока-
тов, были призваны предоставить крестьянам правовые гарантии. 
Эта судебная реформа, а также тот факт, что в интересах введения налоговой 
системы, базирующейся на физиократических принципах, во всей стране было проведено 
измерение земель и доходов, расположили крестьянство к Вене и восстановили против 
нее помещичий класс. 
Крестьянская политика просвещенного абсолютизма создала такое противоречивое 
положение, что линию национального сопротивления представляло дворянство, которое 
в то время выполняло еще мало прогрессивные и далеко не буржуазные функции. Кре-
стьянство же оставалось при характерной для XVIII столетия вере в доброго императора, 
несмотря на кровавые репрессии, на подавление его движения по приказу Вены. 
LA SITUATION D E LA P A Y S A N N E R I E ET LES MOUVEMENTS PAYSANNES 
(1780—1787) 
É. H . BALÁZS 
R é s u m é 
Dans les pays du «deuxième servage» d'Europe centrale et orientale, ce furent tout 
simplement les exigences de la conservation de soi qui forcèrent l'absolutisme à introduire des 
réformes. Les classes affectées par ces réformes se méprirent sur la nature de celles-ci. Non 
seulement en Hongrie, mais aussi dans les autres pays de l'Empire, la grande majorité de la 
classe dominante éleva des protestations : elle ne comprenait pas que les reformes et concessions 
n'avaient pour but que d'apaiser l'orage. Elle ne saisissait pas que le recours aux réformes était 
le seul moyen de contenir la majorité exploitée au profit de la minorité exploiteuse, ou, comme 
s'exprimaient les idéologues et la phraséologie de l'époque, de sauvegarder le «salut public». 
Simultanément, la paysannerie se méprenait, elle aussi, sur les principes économico-politiques 
de l'absolutisme éclairé, et attendait du régime son complet affranchissement et la liquidation 
totale des privilèges de la classe dominante. 
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Au témoignage des recensements contemporains et de la vérification des revenus, effectuée 
en vue d'introduire une réforme fiscale prévue sur le base de la propriété foncière et de la jouis-
sance des biens-fonds ruraux, la différenciation de la paysannerie avait progressé dans une 
mesure considérable. Le maintien du servage héréditaire devint une entrave au développement 
e t — ce qui, au point de vue de Vienne, était l'argument décisif — un obstacle à l'élargissement 
de la base d'imposition. En 1783, après avoir pris des mesures analogues dans les autres pro-
vinces de l'Empire, on décréta en Hongrie aussi le réglement du statut de la paysannerie. La 
classe des propriétaires terriens hongrois opposa une vive résistance à la mesure législative 
appelée décret sur le servage : ce n'est que sous le coup de la grande insurrection transylvaine 
de Horia et Closca que l'on réussit sinon à mettre en application, du moins à promulguer le 
décret en question. Ce décret supprimait la dénomination de serf et les mesures attachant le 
paysan à la glèbe, autorisait celui-ci à se marier librement, à choisir un métier et à disposer 
de ses biens mobiliers. Dans cette phase de l'évolution historique hongroise, il convient de 
considérer comme capital le fait qu'aux termes du décret, il était interdit d'expulser le paysan 
de sa terre sans motif légal. Toutefois, l'exposé succint des divers mouvement paysans 
révèle que les autorités ne tinrent point compte du décret en question. Et même si les recours 
formulés par la paysannerie parvenaient jusqu'à Vienne, les résultats en demeuraient décevants. 
L'on procédait justement à la liquidation, en Transylvanie méridionale, des groupes de 
bandits se recrutant parmi les paysans expropriés et les déserteurs, lorsque se déclencha, au sein 
de la paysannerie, la plus grande insurrection armée du siècle. Ce furent Horia et Closca qui 
commandèrent les paysans roumains dans leurs attaques dirigées avant tout contre leurs sei-
gneurs terriens hongrois. Le caractère national du soulèvement tirait son origine des sentiments 
religieux profondément orthodoxes de la paysannerie roumaine. Ces motifs de caractère religieux 
furent un obstacle au ralliement massif de la paysannerie hongroise. Ce n'est que plus tard, 
quand l'insurrection eût été impitoyablement noyée dans le sang, que dans de nombreuses 
régions de la Hongrie, une agitation hostile aux seigneurs se fit jour parmi la paysannerie. Les 
autorités décrétèrent alors la livraison des armes de toute espèce. Les mouvements qui se 
manifestèrent dans les villages et bourgades des comitats de Szatmár, Varasd, Bars, etc. furent 
réprimés plus d'une fois par la troupe. Il est à noter que dans ces mouvements, la lutte des 
classes fondamentales allait déjà de pair avec les conflits opposant les plébéiens à la paysan-
nerie aisée. 
Ces mouvements fournirent l'évidence que sans la réforme de la justice paysanne, le 
«décret sur le servage» ne protégeait point contre ses seigneurs la paysannerie, source des 
revenus fiscaux du pays. Voilà pourquoi furent publiés en 1787 les décrets qui, en limitant les 
activités des tribunaux seigneuriaux, en garantissant le droit d'appeler et en créant l'institution 
des avocats de paysans, étaient appelés à fournir des garanties juridiques. Cette réforme de la 
justice, et le fait qu'en vue d'introduire un système fiscal basé sur des principes physiocratiques, 
l'on procéda dans tout le pays au recensement des terres et des revenus, eurent pour effet de 
disposer la paysannerie en faveur de Vienne, et d'indisposer la classe des propriétaires terriens 
contre le régime. 
La politique paysanne de l'absolutisme éclairé créa une situation impliquant une contra-
diction : en effet, ce fut la noblesse, peu progressiste encore à ce moment-là et ne remplissant 
nullement des fonctions bourgeoises, qui représentait la politique de la résistance nationale, 
tandis que la paysannerie, en dépit des sanglantes représailles et de la répression, ordonnée par 
Vienne, des actions revendicatives entreprises par elle, demeura fidèle à sa foi en l'empereur 
débonnaire, croyance caractéristique du XVIII ' siècle. 

LE COURS D'HISTOIRE DE HONGRIE 
A L'USAGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
I . 
L ' In s t i t u t des Sciences Historiques de l 'Académie des Sciences de Hongrie 
a mis au point le t ex te du Cours d 'His to i re de Hongrie à l 'usage de l 'enseigne-
m e n t supérieur : le manuel , non encore complet , s ' a r rê te aux événements de 
l ' année 1907. Cette première version fera l 'objet de discussions scientif iques 
t rès étendues. Le tex te , remanié à la lumière des conclusions à t i r e r des dis-
cussions, sera publié en 1956 comme manue l provisoire. Ensuite , compte tenu 
des expériences dégagées après une année d 'usage dans l 'enseignement supérieur, 
on m e t t r a au point le manuel défini t i f . 
Le tex te actuel est de 3.000 pages : il est l 'oeuvre de 23 a u t e u r s . Bien 
en tendu , le Cours définit if sera sensiblement moins long ; cependant , les seuls 
chiffres que nous venons de signaler mon t r en t suf f i samment que les auteurs 
désirent me t t r e au point le tex te défini t i f au moyen d 'une p répara t ion scienti-
fique ex t rêmement minutieuse. Outre qu' i l satisfera a u x exigences de l 'enseigne-
m e n t universi taire, le Cours servira aussi de base au manuel scientifique 
marx is te de l 'histoire de Hongrie. 
Dans l 'appl icat ion, au passé de la Hongrie, de la méthode du matér ia l i sme 
his tor ique, les au teurs fu ren t en mesure de s ' appuyer sur des ouvrages fonda-
m e n t a u x tels que les livres de Joseph Révai , El isabeth Andics, Er ic Molnár et 
Aladár Mód. Ces historiens ont t racé les caractér is t iques essentielles de l 'évo-
lu t ion historique hongroise et ont même indiqué la solution de cer ta ins pro-
blèmes de détail.* De plus, à par t i r de 1948, il a été publié toute une série de mo-
nographies à inspirat ion marxis te . Le précis int i tulé «A magyar nép tör téne te» 
* Joseph Rêvai : Marxizmus-magyarság (Marxisme—peuple hongrois), Budapest 1946 
(3e édition parue sous le titre: «Marxizmus — népiesség — magyarság» [Marxisme — populisme— 
peuple hongrois], Budapest 1949) ; Elisabeth Andics : Munkásosztály és nemzet (Classe ouvrière 
et nation), Budapest 1946 ; Eric Molnár : A magyar társadalom története az őskortól az Árpád-
korig (Histoire de la société hongroise depuis les temps préhistoriques jusqu'à l 'époque arpa-
dienne), Budapest 1949 et A magyar társadalom története az Árpádkortól Mohácsig (Histoire de 
la société hongroise depuis l'époque arpadienne jusqu'à Mohács) Budapest, 1949 ; Aladár Mód : 
400 év küzdelem az önálló Magyarországért (400 ans de luttes pour une Hongrie indépendante), 
Budapest 1945 (7e édition, Budapest 1954). 
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(Histoire du peuple hongois), ouvrage publié en 1949 par de j eunes historiens 
marx is tes , fourni t u n e vue d 'ensemble de tou te l 'évolut ion his tor ique hongroise. 
Tous ces ouvrages on t je té les bases de l 'é laborat ion d 'une synthèse qui, destinée 
en premier lieu à l 'enseignement supérieur , é tai t assez détaillée en même temps 
que suff isamment profonde au point de vue des principes pour présenter , d ' u n e 
manière aussi var iée que concrète, l 'histoire de Hongr ie en t a n t que processus 
spécif ique où s ' a f f i rmen t les lois universelles de l 'histoire. Toutefois , pour mener 
à bonne fin cette t âche , il fallut encore su rmonte r de grosses diff icul tés . 
P o u r l ' é laborat ion des quest ions de détail , il f u t à la fois nécessaire e t 
possible de puiser d a n s le legs de l 'his toriographie bourgeoise. Des historiens 
progressistes à leur époque, tels que les démocra tes l ibéraux Michel H o r v á t h , 
Ignace Acsádi, Alexandre Márki et Charles Tagány i , fournirent , quoique, dans 
l 'ensemble, leurs conceptions fussen t à qualifier de dépassées, de nombreuses 
indicat ions et idées intéressantes . Malgré ses inconséquences, l 'oeuvre d 'Erv in 
Szabó, éminent p ionnier de l 'historiographie marx i s t e hongroise, n ' a rien pe rdu 
de son actuali té. I l f u t même possible d'utiliser de nombreux éléments tirés des 
ouvrages d 'historiens à tendance semi-féodale e t contre-révolut ionnaire . Cepen-
d a n t , la grande d i f f icu l té résidait dans le fait q u ' e n raison des survivances féo-
dales restées v ivan tes au sein de la société, l 'historiographie bourgeoise hongroise 
é ta i t demeurée r e t a rda ta i r e . Or, ceci avai t non seulement engendré une concep-
tion réactionnaire e t an t idémocra t ique , mais a b o u t i t aussi à une insuff isance 
concrète , à savoir que l'on négligea certains aspec ts du processus historique, 
en part icul ier l 'h is toire du peuple t ravai l leur , e t , d ' u n e manière générale, l 'his-
toire économique. C'est avec succès que la j eune historiographie marxis te hon-
groise entrepri t de combler précisément ces lacunes ; toutefois, il f u t impossible 
de réparer en t iè rement , en l'espace de quelques années , les omissions de plusieurs 
générat ions. Ainsi donc , dans de nombreux domaines d ' impor tance capi tale , 
les au teurs du m a n u e l furent p ra t iquemen t r édu i t s à procéder sans pouvoir 
s ' appuye r sur les résu l ta t s de que lque t ravai l p répara to i re . 
E n ces condit ions, la mise a u point du m a n u e l se présenta i t comme une 
tâche de grande envergure , impossible à résoudre sans la mobil isat ion d ' u n 
n o m b r e considérable d'historiens hongrois . Pour élucider les problèmes insuffi-
s a m m e n t connus, les auteurs procédèrent eux-mêmes à des recherches dans 
les archives. Cependan t , les t r a v a u x bénéficièrent également de l ' appu i de nom-
b r e u x autres chercheurs qui axè ren t leurs explorat ions individuelles sur les 
problèmes les plus u rgen t s au point de vue du m a n u e l et mirent à la disposition 
des au teurs , sous f o r m e de rapides esquisses, les résul ta ts de leurs recherches. 
Depuis , quelques-unes de ces «é tudes préliminaires» ont dé jà é té publiées, 
t and i s que d 'au t res pa ra î t ron t dans la suite sous une forme remaniée et com-
plétée. Bien en t endu , les noms de ces col laborateurs figureront, e u x aussi, dans 
les nouveaux manue l s . Pour é tud ie r des su je t s complexes, on const i tua des 
groupes de t ravai l : les collectifs créés pour é tudier l 'histoire de la paysanner ie 
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a u x XIV e , X V I I I e et X I X e siècles pa rv in ren t à des résul ta ts par t icul ièrement 
précieux. 
Le matér ie l des discussions consacrées p a r les historiens soviétiques a u x 
problèmes de la déterminat ion des périodes e t à ceux des manue l s en général 
s 'avéra for t ins t ruct i f pour les auteurs qui d 'a i l leurs furent en mesure d 'ut i l iser 
également cer ta ines expériences recueillies lors des t r a v a u x préparatoires des 
manuels d 'h is toire polonais, bulgares, tchécoslovaques et a l lemands . La t h é m a -
t i que du m a n u e l e t la dé te rmina t ion des pér iodes qu'il embrasse furen t élaborées 
p a r un groupe restreint de collaborateurs. Le fait que le collectif his torique 
du Bureau Cent ra l d 'Or ienta t ion Idéologique d u Par t i des Travai l leurs Hongrois 
a i t discuté le manuel , con t r ibua dans une mesure considérable à la mise au 
po in t du t e x t e définitif. 
C'est grâce à cet effor t collectif des his tor iens hongrois e t à l'aide fourn ie 
p a r les his toriens des pays amis que le t r ava i l , entrepris en 1951, put pour une 
large par t ê t re achevé au cours de l 'année 1953 : dès l 'été 1954, la partie a l lan t 
j u s q u ' à 1849 p u t être mise en discussion publ ique , tandis q u e le matériel cou-
v r a n t la période entre 1850 e t 1907 fu t polycopié et utilisé d a n s l 'enseignement 
universi taire . 
Les t r a v a u x consacrés à la mise au p o i n t du Cours d 'His to i re de Hongr ie 
doivent leur importance non seulement à leurs objectifs pédagogiques. Ils sont 
également h a u t e m e n t significatifs au po in t de vue scientifique en général : 
en effet, ils on t permis de fa i re un large t o u r d'horizon des t âches de l 'historio-
graphie hongroise et ont a t t i r é l ' a t tent ion des chercheurs sur t o u t un ensemble 
de problèmes non encore résolus ; de plus, grâce aux ac t iv i tés collectives, ils 
sont devenus une véritable école, un vér i table forum de la j e u n e historiographie 
hongroise marxis te—léninis te , e t enfin, ils on t about i à une représentat ion h a u t e -
m e n t scientifique, respectueuse de toutes les t radit ions progressistes en m ê m e 
t emps qu 'ent iè rement inédi te , du passé h is tor ique de la Hongr ie . Il va sans dire 
que le manue l — et ceci s u r t o u t dans son actuel le rédaction provisoire — n ' es t 
point sans d é f a u t . De plus, en raison d u n o m b r e considérable des auteurs , ce 
n 'es t point là u n ouvrage homogène. Ses insuffisances ont é t é signalées au cours 
de discussions sur lesquelles nous reviendrons encore dans la sui te . Cependant , il 
est incontestable qu'il t r ace de l 'histoire d u peuple hongrois une image bien 
plus homogène, bien plus var iée et p robante que toutes les synthèses précédentes . 
Ceci s 'explique par le fa i t q u ' e n face des incert i tudes théor iques et contradic-
t ions internes d 'une historiographie bourgeoise hongroise t rès médiocrement 
intéressée a u x données de la philosophie de l 'histoire, les auteurs du m a n u e l 
ont appliqué la méthode d u matérial isme historique, m é t h o d e élaborée avec 
esprit de sui te et basée sur les lois générales de l 'histoire universelle. E t c 'est 
grâce à l 'appl icat ion de ce t t e méthode q u e les auteurs o n t su non seulement 
r é fu t e r dans ses détails, ma i s encore l iqu ider dans ses fondements m ê m e la 
conception erronée de l ' ancienne his tor iographie hongroise. 
1 3 Acta His tor ica I I I / 3 . 
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C'est ce t te conception historique péné t rée de p ré jugés féodaux qui a v a i t 
créé le mirage fascinant d u «Globe hongrois», l'idée que l 'histoire de la n a t i o n 
hongroise é ta i t un processus unique en son genre, qui ne ressemblait que d ' u n e 
manière superficielle et en quelques po in t s seulement à l 'histoire des a u t r e s 
nations, e t qu ' en réalité, les destinées hongroises, régies p a r leurs lois p rop res , 
étaient celles d 'une race isolée, t r ag iquement solitaire e t incomprise. A ce t te 
conception nationaliste v e n a i t s 'a jouter u n e autre idée, à savoir que l 'h i s to i re 
de la na t ion hongroise, c ' é t a i t en subs tance l'histoire des classes d o m i n a n t e s 
hongroises. A l 'exception de quelques his toriens progressistes, les anciens h is to-
riographes hongrois reléguaient les masses laborieuses à la périphérie de l 'h is to i re . 
Ils ne voya ien t en elles q u ' u n e armée de réserve à la disposit ion des asp i ra t ions 
nationalistes de la classe dominante , ou, pis encore, u n noir péril m e n a ç a n t 
l '«ordre» t a n t exalté de la société de classes. 
L 'un des mérites m a j e u r s du manue l d'histoire, c 'es t qu' i l fait jus t i ce de 
ces erreurs e t leur subst i tue les idées de solidarité in ternat ionale et de pa t r i o -
t isme démocrat ique . P r o c é d a n t à la lumière des pr incipes f o n d a m e n t a u x du 
matérial isme historique, il appl ique à l 'his toire de Hongrie les lois universel les , 
t ou t en s ignalant , bien e n t e n d u , et ceci d 'une manière concrète, les f o r m e s 
spécifiques sous lesquelles ces lois s ' a f f i rmen t en l 'occurence ; il dégage n o t r e 
histoire de l ' isolement artificiel dans lequel la ma in tena i t la vieille école, et 
l ' intègre dans l 'évolution commune du genre humain. D ' a u t r e part , il f a i t d u 
peuple t rava i l leur le pe r sonnage principal de l 'histoire, e t mont re que p a r leur 
t ravai l c réa teur et leurs l u t t e s heroïques p o u r la défense de la patrie, les mil l ions 
de héros anonymes furent la force principale qui dé te rmina l ' enchaînement des 
événements historiques. 
E t voi là comment l 'his toriographie acquier t un carac tère vraiment n a t i o n a l : 
loin de te rn i r , les grandes va leurs nat ionales du passé h is tor ique de la Hongr i e 
— valeurs qu i sont en m ê m e temps celles de l 'humani té t o u t entière — br i l l en t 
à nouveau d ' u n éclat pur , exa l t an t et l ibre de tout équ ivoque . Or jamais , p a s 
même dans sa période la p lus progressiste, la conception his tor ique du n a t i o n a -
lisme bourgeois ne sut p résen te r notre his toire avec une c la r t é aussi lumineuse . 
Le m a n u e l a aussi u n au t re méri te , non moins g r a n d : logique d a n s sa 
s t ructure , conséquent dans la mise en oeuvre des principes, e t usant d ' u n e t e r -
minologie p a r a n t à toute obscuri té , il accuse u n caractère d ' un i t é incontes table . 
Là encore, le méri te en r ev i en t à la conception du matér ia l i sme his tor ique e t 
à l 'appl icat ion de sa mé thode . Si le manue l a réussi à c la i rement dist inguer les 
unes des au t r e s les différentes étapes de n o t r e histoire, à déterminer sans équi-
voque la place qu'elles occupaient dans l 'évolution, à t r a c e r avec n e t t e t é leur 
physionomie particulière, c 'es t que, pour établir les pér iodes historiques, les 
auteurs se sont inspirés de principes jus tes . Dans ses g randes lignes, la dé t e r -
mination des périodes h is tor iques s 'appuie sur les quat re formes de l ' évolu t ion 
sociale, la commune pr imi t ive , le féodalisme, le capi tal isme et le socialisme, 
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étapes qui, succédant les unes a u x autres e t engendrées chacune par la précé-
dente , fu ren t en même temps les phases pr incipales du développement un iverse l 
de l 'humani té . (L'histoire d u peuple hongrois , tout comme celle des a u t r e s 
peuples d 'Europe orientale, ne connut point de société f o n d é e sur l 'esclavage.) 
Quan t à la dé terminat ion des sous-périodes, elle tient compte des trai ts spé ci-
fiques de l 'évolut ion historique hongroise. Cependant , ce qui , dans l ' h i s to i re 
de Hongrie, const i tue un t r a i t spécifique, se reconnaî t précisément à la l umiè re 
des lois universelles. Aussi les au teurs du m a n u e l ont-ils été unanimes à qua l i f i e r 
de phénomènes dé te rminants de l 'évolution historique les changements qu i , 
in tervenus dans les rapports de production (et avant tou t d a n s les r appor t s de 
propriété et de classes), se produisent nécessairement à u n s tade donné de la 
croissance des forces product ives . Il s ' en tend qu 'en p rocédan t de la sor te , ils 
ont également t e n u compte d u rôle actif que joue la supers t ruc ture po l i t ique 
et culturelle engendrée par les rappor ts de p roduc t ion . Pu i sque , dans les socié tés 
de classes, c 'est a u cours des lu t t e s de classes, et d'une man iè r e déterminée p a r 
ces dernières, que la supers t ruc ture se développe à partir de la base économique 
de la société, la l u t t e de classes, force mot r i ce de l 'évolut ion historique, do i t 
nécessairement ê t re placée a u centre même de la représenta t ion de la r éa l i t é 
historique. C'est à l 'application conséquente de ces principes que le manuel do i t 
sa conception et sa s t ructure homogènes ; il l eur doit éga lement la mul t ip l ic i té 
et la richesse de son contenu, parce qu'il assigne à chaque phénomène h i s to r ique 
sa propre place organique. Q u a n t à savoir si les auteurs o n t réussi à a p p l i q u e r 
sans faillir la mé thode en ques t ion, c'est là évidemment u n e au t re quest ion. E n 
raison des l imites tracées a u x connaissances matérielles et des différents degrés 
d 'élucidation théor ique des problèmes, telle époque se dessine avec plus de n e t t e t é 
que telle au t re . Toutefois, on p e u t dire que, d a n s l 'ensemble, le manuel enregis t re 
avec clarté les tendances principales de l ' évolu t ion historique hongroise, e t que 
les recherches ultérieures y t rouveron t un a p p u i solide p o u r éclairer les dé ta i l s 
demeurés encore obscurs. 
Nous t en te rons de r é sumer br ièvement en ce qui sui t les p r inc ipaux 
résul ta ts scientif iques qu'il convient de p o r t e r à l'actif de cet ouvrage. 
Le récit de la période de la commune primitive est e m p r u n t é à u n l ivre 
d 'Er ic Molnár, publ ié en 1954 (A magyar nép őstörténete — Protohistoire du 
peuple hongrois) ; c'est en pu i s an t dans c e t t e oeuvre que le t ex te défini t i f du 
manue l présentera la première phase de l ' évolu t ion historique d u peuple hongrois . 
Le tex te actuel commence p a r la désagrégation de l 'ordre social de la c o m m u n e 
primitive et pa r la genèse d u féodalisme. 
Uhistoire de la naissance et du développement de la société féodale hongroise 
( jusqu'à 1320) est de la p lume d'Emma Léderer : elle a ampli f ié et par endro i t s 
remanié les données résu l tan t des recherches d 'Eric Molnár .* 
* Pour certains détails de ses travaux, elle a été en mesure de s'appuyer sur l'étude con-
sacrée par Laurent Szilágyi aux monuments les plus anciens de la législation hongroise, sur l 'étude 
1 3 * 
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A l ' époque de la conquê te arpadieime, la société pas to ra le hongroise é ta i t 
dé jà parvenue à la phase de décomposition avancée de l ' o rd re de la c o m m u n e 
primitive. Cependan t , le développement des conditions féodales ne s 'accompli t 
qu ' au bout de cent c inquante ans environ. Voilà pourquoi E . Léderer a t t r i b u e 
à la période a l lan t de 900 à 1061 (c.-à-d. de la conquête arpadienne j u s q u ' à 
la dernière «révolte de païens») un carac tè re transitoire e t «préféodal» : elle 
estime en e f fe t qu'i l s 'agit là d 'une époque où les condit ions féodales, quo ique 
engagées d a n s u n processus de vigoureux développement , ne s ' a f f i rment pas 
encore d 'une manière exclusive. L'essor des conditions féodales était accéléré 
pa r deux fac teu r s . L'ordre social et l 'organisat ion d 'É ta t s f é o d a u x de la popu la -
t ion slave sub juguée , de m ê m e que l 'exiguïté des régions pâ tu rab les de la nouvel le 
patr ie : tels f u r e n t les deux facteurs agissant dans le sens de la décomposit ion 
accélérée de l 'o rdre de la commune pr imi t ive . Des masses tou jours plus consi-
dérables se v i ren t cont ra in tes à abandonne r la vie pas tora le . Or, p e n d a n t 
quelque t e m p s , ces masses t en tè ren t de remédie r à la crise de product ion pa r 
des guerres de rapine menées contre les pays f éodaux du voisinage. Avec le t e m p s , 
ces campagnes se t r ans fo rmèren t en de vér i t ab les expédit ions organisées en vue 
de se procurer des esclaves. P e t i t à petit , les familles paysannes amenées de force 
dans le pays , les serfs slaves subjugués e t les Hongrois l ibres, réduits à la servi-
tude , cons t i tuèrent la classe des exploités, t and i s que l 'ar is tocrat ie t r ibale , qui 
accaparait des terres de p lus en plus va s t e s au titre de propriété pr ivée , se 
t ransforma en classe exploiteuse. Dès que la résistance sans cesse croissante 
des Empires germanique et byzan t in eût b a r r é la route a u pillage des cont rées 
étrangères, le passage des Hongrois libres à la pratique de l 'agriculture e t leur 
assuje t t i ssement aux notables , maîtres des te r res du pays, devin t un processus 
qui, avec u n e force irrésistible, ne cessait de s'accélérer. 
L 'ent rée en jeu des antagonismes de classe irréconciliables eut pour con-
séquence inéluctable la fonda t ion de l ' É t a t féodal. L ' É t a t , en t a n t que 
supers t ruc ture des conditions féodales, exe rça lui-même u n e vigoureuse ré t ro-
action sur sa propre base économique : '1 protégeai t , ér igeai t en ins t i tu t ion e t 
é tendai t la p ropr ié té te r r ienne féodale et c réa un appareil de contrainte p o u r 
réprimer la popula t ion m a i n t e n u e de force dans un é ta t d e sujétion féoda le 
e t subjuguer l 'é lément demeuré libre. Au d é b u t , le domaine royal fu t la f o r m e 
dominante de la propriété te r r ienne féodale : il fu t aussi le germe du c o m i t a t 
que l'on organisera autour des châteaux r o y a u x . Le sys tème des comita ts , en 
t a n t qu ' i n s t rumen t servant à organiser mi l i ta i rement les paysans libres, puis 
à leur imposer la sujétion féodale, fu t l ' u n des facteurs décisifs de Vextension 
du féodalisme. L'Église joua i t à cette époque un rôle t rès significatif en m ê m e 
temps que progressiste, puisqu 'el le cont r ibua i t à consolider le féodalisme, o rd re 
de Georges Győrf fy concernant les monastères grecs de Hongrie, de m ê m e que sur la collection 
de regestes de Veszprém, recueillie par Bernard Kumorovitz et publiée depuis sous forme de 
livre. 
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social plus évolué que celui de la commune primitive. Le roi Et ienne I e r comprit 
que la g rande t ransformat ion était nécessaire : il p r i t énergiquement toutes 
les mesures qu ' imposaient l 'évolution i n t e r n e de la société et l ' expansion me-
naçante des É t a t s féodaux plus avancés, en particulier de l 'Empire germanique . 
Aussi faut- i l lui assigner u n e place éminen te parmi les grands progressistes de 
l 'histoire de Hongrie. 
Dans la première moi t ié du XI e siècle, l 'ordre féodal , toujours p lus vigou-
reux et enf in victorieux, supp lan ta les survivances de la commune pr imi t ive et 
de l 'esclavage qui, lui, ne s 'é ta i t mani fes té que sous une forme rud imenta i re . 
In i t ia lement , les «révoltes de païens» ne t raduisaient que la p ro tes ta t ion des 
guerriers l ibres contre les en t raves que l eu r imposait l 'o rdre féodal. Cependant , 
dès le milieu du siècle, l 'on v i t prévaloir d a n s ces mouvemen t s sédi t ieux u n élé-
ment à la fois nouveau et décisif : la l u t t e antiféodale des paysans t enus sous 
la dépendance du féodalisme. S imul tanément , la classe dominante s 'employa 
à capturer et à astreindre au servage les «errants», c 'est-à-dire les pâ t r e s libres, 
encore nomades : de ce f a i t , elle s u p p r i m a la base sociale des «révoltes de 
païens», e t , du même coup, les survivances de la commune pr imi t ive . Selon 
E m m a Léderer , les Sicilies é ta ient des h o m m e s libres qui, p o u r échapper à l 'oppres-
sion féodale, s 'é taient réfugiés dans les régions périphériques inhabitées d u pays. 
Paral lè lement , les esclaves f u r e n t fixés su r les terres et nant is de moyens de 
production leur appa r t enan t en propre : ce processus, en constant progrès, 
était celui de la t r ans format ion des esclaves en serfs féodaux. 
E m m a Léderer est ime que la pér iode allant du milieu du X I e j u squ ' au 
début du X I V e siècle ( approx ima t ivemen t de 1061 à 1320) fu t m a r q u é e par 
le développement du compartimentage f éoda l . C'est la t ou rnu re que pr i t l 'évolu-
tion de la g rande propriété féodale au ta rc ique et p r a t i q u a n t l 'économie na tu-
relle qui conduisit aux lu t t e s opposant les gros propriétaires terriens les uns aux 
autres et au pouvoir royal , e t aboutit f inalement à la désagrégation du pays 
en provinces indépendantes . Déjà au X I e siècle, les lu t t e s des factions seigneu-
riales s ' a p p u y a n t t an tô t sur la réaction païenne, t a n t ô t sur les conquérants 
germaniques, portaient en elles le ge rme du compar t imentage féodal . C'est 
pourquoi E m m a Léderer r é f u t e la concept ion de l 'historiographie bourgeoise 
qui croyait pouvoir expliquer ces luttes p a r l 'antagonisme des partis «na t ionaux» 
et «étrangers» ou par des confli ts surgis en t r e les droi ts de succession païen et 
chrétien ; elle signale en m ê m e temps q u ' à ce moment déjà , la péné t ra t ion du 
pays par les éléments é t rangers était fac i l i tée par les querelles des fac t ions sei-
gneuriales. Le patriotisme d u peuple fu t dès l'origine la vér i table source d'énergie 
des lu t tes de libération, e t c 'est encore su r cet amour de la patrie que s 'ap-
puyèrent les rois arpadiens dans leurs comba t s victorieux contre le Drang nach Osten. 
Au X I I e siècle, l ' anarchie féodale se t radu is i t par le duel opposant la grande 
propriété ecclésiastique, qu i puisait sa fo rce dans les aspirat ions de la papau t é 
à la dominat ion mondiale, à l 'ar is tocrat ie laïque de plus en plus consolidée : 
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sur le p lan in ternat ional , cette lu t t e eut pour conséquence la péné t ra t ion 
byzant ine . A ce m o m e n t , l ' âpre té avec laquelle les gros propriétaires s 'appl i -
quaient à accaparer des terres nouvelles avai t dé jà désintégré le système des 
domaines royaux , fondement du pouvoir royal . Aussi E m m a Léderer es t ime-
t-elle que, cont ra i rement à l 'historiographie bourgeoise, qui voya i t encore e n 
Béla I I I le dernier représentan t du pouvoir roya l intact et le protagoniste d e 
l 'expansion hongroise pa r voie de conquête, il convient p lu tô t d'assigner à ce 
monarque le rôle d ' u n habile tacticien en mat iè re de poli t ique intérieure e t 
extérieure, d ' u n souverain qui, par sa polit ique de bascule pra t iquée à l ' éga rd 
de Rome et de Byzance, de la grande propriété hongroise ecclésiastique et l a ïque , 
réussit à contenir passagèrement l 'accroissement du compar t imentage féoda l . 
Au d é b u t du X I I I e siècle, on vit s 'accomplir la désintégrat ion t o t a l e 
des domaines royaux . Ceci en t ra îna l 'a trophie de l 'organisation des h o m m e s 
d 'armes établis dans l 'enceinte et autour des châ teaux royaux , la créa t ion , 
pa r les grands propriétaires terr iens, d 'armées particulières, e t la naissance 
de l 'apparei l de dominat ion des grands f é o d a u x qui s 'émancipaient de p lus 
en plus du pouvoir royal . Ce changement in te rvenu dans les rappor ts de p ro -
priété en vigueur dans les domaines royaux embrassan t une por t ion considérable 
du terri toire na t iona l produisi t en Hongrie une profonde effervescence sociale. 
Le mouvement qui força le monarque à oc t royer la Bulle d 'Or f u t une « l u t t e 
des paysans r o y a u x conduits pa r les officiers des hommes d ' a rmes (jobagiones 
castri) contre l 'asservissement pa r le propriétaire terr ien, un c o m b a t que la couche 
des pet i ts et moyens seigneurs terr iens réussit à lier à ses propres luttes con t r e 
les couches supérieures de la classe dominante . . .» Cependant , le mouvemen t 
en question « t raduisa i t en même temps le méconten tement de t o u t e la paysanne -
rie, et su r tou t celui de la populat ion des domaines de l 'Église». Na ture l l ement , 
les fact ions ar is t rocrat iques, en guerre les unes contre les au t res , s 'efforcèrent 
d'utiliser à leurs propres f ins le mouvement déclenché pa r le peuple e t les 
couches moyennes , ce qui réussit le mieux au clergé qui, lui, jouissai t de l ' a p p u i 
de la p a p a u t é pa rvenue à l 'apogée de son pouvoir . Grâce à une habile t a c t i que , 
le hau t clergé réussit à détacher du mouvement populaire les pe t i t s et moyens 
propriétaires libres et à les lancer contre la grande propriété la ïque: cet te m a n œ u v r e 
consolida sensiblement la posit ion de l 'Égl ise . Telle est , selon E m m a 
Léderer, la solution du problème autrefois t a n t discuté de la deuxième Bul le 
d 'Or (1231) et du Pac te de Bereg (1233). 
L ' invasion des Tatars (1241) accéléra le développement d u compar t imen-
tage féodal : en effet , les besoins de la défense nationale imposaient au p a y s 
le devoir impér ieux de développer énergiquement les armées particulières des 
seigneurs terriens, afin de combler les lacunes que causait l ' inéluctable désagré-
gation de l 'organisat ion militaire des châ teaux royaux . E m m a Léderer p résen te 
sous un jou r nouveau l 'arrière-fond in ternat ional de la menace ta tare , l 'or ien-
ta t ion p ro- ta ta re du roi de France qui, lui, fa isai t le jeu de la papau t é et de sa 
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poli t ique, l ' isolement auque l s'en t r o u v a réduit l ' É t a t hongrois, e t enfin les 
r appor t s hungaro-russes grâce auxquels Béla IV réuss i t à neutral iser les effets 
de cet isolement. El le montre éga lement comment , dans les condit ions en-
gendrées p a r le compar t imentage féodal croissant, n a q u i r e n t les germes d u système 
des Ordres : la bourgeoisie des villes, se développant grâce aux progrès de l'éco-
nomie marchande , et la pe t i te noblesse qui , pour se protéger contre la pression 
exercée p a r la grande propr ié té t e r r ienne , s 'organisai t par comitate autonomes. 
Cependant , les villes n ' é t a i en t pas encore su f f i samment développées, et, avec 
le t emps , les gros propr ié ta i res s ' a ssu je t t i r en t la p e t i t e noblesse a u moyen de 
la familiaritas, ins t i tu t ion ressemblant plus ou moins à la vassal i té du type 
occidental . Aussi, face a u x forces croissantes du compar t imentage féodal , forces 
qui, à la f i n du X I I I e siècle, r empor te ron t une vic toire complète, le pouvoir 
royal ne pouvait-i l s ' a p p u y e r sur la pe t i t e noblesse que dans une t rès faible 
mesure. P ra t iquement , la Hongrie se t r o u v a i t à tel po in t morcelée qu 'el le consti-
tua i t dès lors un ensemble d 'É ta t s par t ie l s de ca rac tè re féodal. 
C'est la paysanner ie qui, en dern iè re analyse, f u t la force qu i imposa à 
la royau té le devoir impér ieux de m e t t r e u n frein à l ' anarchie féodale e t à rétablir 
le pouvoir central. Après l 'invasion des Tatars , la l u t t e antiféodale de la pay-
sannerie se traduisi t p a r des insurrections qui, de carac tè re local, se ra t t acha ien t 
à diverses idéologies hérétiques (bogomilo-cathare , flagellante). Les lut tes 
dévasta t r ices des f ac t ions seigneuriales offrirent a u x serfs des possibilités 
tou jours p lus nombreuses de déserter la te r re de leur maî t re : ces évasions s 'am-
plifièrent au point de deveni r un vaste mouvement de migration. L a classe domi-
nante , atomisée par la l u t t e des factions, se montra incapable d 'enrayer ce mouve-
ment de masse : con t r a in t e à reconnaî t re t ac i t ement le droit de l ibre déplace-
ment des paysans, c ' es t tout au p l u s si elle s ' e f força de faire dépendre ce 
droit de l ' approbat ion préalable du seigneur . Cependant , au t o u r n a n t du siècle, 
le dépar t massif des paysans vers les propriétés o f f r a n t des condit ions de vie 
meilleures p r i t une tel le ampleur q u ' u n e portion considérable de la classe domi-
nante e u t à souffrir d ' u n e grave pénur ie de main-d 'œuvre . Cet é t a t de choses 
se t rouva i t aggravé p a r les t ransfer ts de serfs, opérés de force p a r certains 
grands féodaux . De plus en plus, l ' in té rê t d u gros de la classe des te r r iens exigeait 
que le pouvoir central f û t consolidé e t que les avan tages , conquis p a r la lu t te 
de classes de la paysanner ie , fassent supprimés. 
La période al lant de 1320 à 1438 est marquée p a r la consolidation relative 
du pouvoir central et u n développement évoluant vers la création de l ' É t a t à 
système représentat if b a s é sur les Ordres . Puis, d a n s la période qui s 'acheva en 
1526, l 'on vi t se créer l ' É t a t du t y p e en question e t les efforts de centralisa-
tion s ' a f f i rmer à un échelon plus élevé. Cette par t ie d u manuel est de la plume 
de Georges Székely (1320—1382, 1437 — 1438, 1490 — 1526) et de Louis Elekes 
(1382—1437, 1438—1490). Dans le t ab l eau qu' i ls ont tracé des tendances 
principales de l 'évolut ion sociale, les deux his tor iens se sont appuyés sur 
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l 'ouvrage dé j à signalé d 'E r i c Molnár. Cependant , ils ont complété ses conclu-
sions et les on t modifiées dans une certaine mesure , ceci sur tout à propos des 
souverains qui consolidèrent le pouvoir central (Charles-Robert , Ma th ia s Corvin) 
et de l 'apprécia t ion du rôle de la noblesse moyenne et de la paysanner ie aisée.* 
Le manue l apprécie d 'une manière positive la lu t te de Char les-Rober t 
pour la consolidation du pouvoir cent ra l : grâce à cette lu t te , ce souverain 
mi t un f re in à l 'anarchie féodale, destructr ice des forces product ives , et écar ta 
les obstacles ba r ran t la rou te à l 'économie monéta i re en essor et de la product ion 
marchande. Nature l lement , ces résu l ta t s indiscutables ne f u r e n t point libres 
de toute contradic t ion. E n effet, l ' abaissement des grands f é o d a u x entra îna 
le refoulement de la l u t t e de classes de la paysanner ie et l ' intensif ication de 
l 'exploitat ion féodale, puisque c'est précisément p a r la promesse de ces avan-
tages que Charles-Robert avait réussi à se rallier le gros de la classe dominante . 
Ses aspirat ions centralisatrices deva ien t forcément se heurter à des obstacles, 
car, quoiqu ' i l eût fondé son pouvoir sur une nouvelle aristocra ' ie soumise à sa 
volonté, ce t t e aristocratie n 'en demeura i t pas moins féodale et p o r t a i t en elle 
une t endance à la division, et ceci d ' a u t a n t plus que les domaines royaux de 
l 'époque des rois a^padiens ne pouva ien t plus être reconstruits et que la grande 
propriété pr ivée étai t devenue la fo rme prédominante de la p ropr ié té terrienne 
féodale. Cet é ta t de choses se traduisais également par le fait que désormais, 
la force a rmée du pays se composait pour l 'essentiel des armées pr ivées (banderia) 
des «barons», c 'est-à-dire des gros propriétaires terr iens . 
Toutefois , le développement de l 'économie monéta i re et de la production 
marchande permit à Charles-Robert de s 'appuyer , avec bien plus de résolution 
et d 'efficacité que ses prédécesseurs, sur la bourgeoisie dont il favor isa les intérêts 
commerciaux même pa r des mesures de politique extér ieure (Congrès de Visegrád). 
Sans doute , le gros des recettes royales provenait t ou jou r s des i m p ô t s acqui t tés 
par la paysanner ie , cependant , l 'on voyai t s 'accroî t re sans cesse les revenus 
retirés de la t axa t ion des exploitat ions minières et du commerce en vertu des 
droits di ts «régaliens». 
C'est en raison de ses conquêtes à la fois passagères et m e n a ç a n t l ' indé-
pendance des peuples voisins que Louis I e r se vit décerner par l ' anc ienne historio-
graphie le surnom de «Grand». E t p o u r t a n t , p e r m e t t a n t à la g r ande propriété 
de s 'é tendre encore davantage , ce f u r e n t ju s t emen t ces guerres qu i ébranlèrent 
le pouvoir central . A la fin du siècle, les coalitions des barons se c o m b a t t a n t 
* Pour certains aspects de la politique de centralisation, les auteurs ont puisé dans les 
études préliminaires manuscrites d'Elemér Mályusz (sur l'organisation d'Etat à l'époque de Si-
gismond), d'André Kubinyi (sur la Trésorerie de Mathias Corvin), et de Tibor Kardos (sur l'hu-
manisme en Hongrie); concernant le développement des villes, ils se sont appuyés sur les études 
préliminaires, également manuscrites, d'Eugène Sziits (sur l'industrie corporative au XV® 
siècle) et d'Eric Fügedi (sur les voies commerciales). En plus de certaines autres publications» 
Georges Székely a également utilisé pour le texte du manuel les études sur les guerres paysannes 
en Hongrie et sur l'histoire de la paysannerie au XIV e siècle (G. Székely est d'ailleurs l'auteur 
d'une partie de ces études), tandis que Louis Elekes a utilisé sa monographie sur Hunyadi. 
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entre eux et en guerre contre le m o n a r q u e — ces coalitions é ta ien t appelées 
«ligues» — morcelèrent une fois de p lus le pays en plusieurs provinces indé-
pendan tes . E t quand , après une longue lut te , le roi Sigismond — qui sera plus 
t a rd empereur — t e n t a de parvenir à un modus vivendi en s ' en t endan t avec 
l 'une des ligues, il ne fit en somme que stabiliser la paralysie du pouvoir central . 
La pol i t ique égoïste pa r laquelle les b a r o n s rognèrent le pouvoir roya l au moment 
même où la menace tu rque se fit sent i r , pour faire re tomber sur la royauté 
tou tes les charges et t ou te la responsabil i té de la défense nat ionale et se sous-
t ra i re au moindre sacrifice, fit na î t re p a r contre-coup le besoin impérieux de 
ré tabl i r , voire même de consolider davan tage le pouvoir central . 
A ce moment-là , les forces qui, dans la lu t te contre les barons , pouvaient 
être mises en ligne pour parvenir à la central isat ion, mûrissaient dé j à au sein 
de la société hongroise. Dans les villes, on voyait croître le nombre des art isans, 
na î t re t o u t un ensemble d ' industr ies nouvelles et s ' é tendre la sphère d 'ac t iv i té 
des marchés . Le processus de différenciat ion au cours duquel les populat ions 
urbaines se divisèrent en patriciens commerçants , en peti ts bourgeois groupés 
au sein des corporations et en plébéiens salariés, dev in t très accusé ; la lu t te 
s 'engagea entre certaines couches et le combat pe rmi t à la pet i te bourgeoisie 
des corporat ions de se conquérir une place dans la vie politique des villes. Dès 
lors, la bourgeoisie avai t la possibilité de se const i tuer en Ordre. Cependant , 
la pe t i t e noblesse, qui commençai t à réagir dans l ' un i t é contre les empié tements 
des ba rons , réussit à réaliser des progrès plus marqués dans ce domaine . Sigis-
mond t e n t a de se liguer avec l 'Ordre de la bourgeoisie et celui de la pe t i t e noblesse, 
tous d e u x en voie de format ion , et s 'employa à consolider leur indépendance. 
Cependan t , cette poli t ique échoua cont re l 'opposit ion vigoureuse des barons. 
D a n s la deuxième moitié du X I V e siècle, la paysannerie eu t à faire face 
non seulement aux abus nés de l ' anarchie féodale, mais aussi à l 'accroissement 
de ses redevances. E n raison du sys tème de l 'assolement tr iennal et de la grande 
expansion de la vi t icul ture, la prodxictivité du t rava i l de la paysanner ie ne 
cessait de croître, et l 'essor des villes créa pour l 'agriculture les prémisses de 
la product ion marchande . A la suite du développement de l 'économie monétaire , 
l 'on v i t s 'opérer le passage des p res ta t ions serviles en na ture à la rente-argent . 
Cependant , seule une couche très mince e t de plus en plus riche de la paysannerie 
sut en t i rer profit, et l ' exploi ta t ion féodale plongeait dans la misère la masse 
de la populat ion rurale . L 'extension d u pouvoir des barons menaça i t même 
le libre développement des villages serfs privilégiés (oppida), centres de l 'économie 
m a r c h a n d e de la paysanner ie . 
Les barons réussirent à soustraire ces oppida à l ' au to r i t é royale e t rognèrent 
les privilèges qui leur ava ient été accordés. La classe dominan te t e n t a de prévenir 
le danger d 'une nouvelle vague de migrat ions en l imi tan t encore davan tage 
le droi t de libre déplacement . L'idéologie hussite, que l 'Église voula i t ext i rper 
par une sanglante inquisit ion, contr ibua à ce que la paysanner ie p r î t conscience 
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de la lut te de classes. E n 1437, le méconten tement de la paysannerie hongroise 
e t roumaine about i t à u n soulèvement qui s 'é tendi t à la Transylvanie et au 
Nyírség* et auquel se rall ièrent également des é léments de la pe t i t e noblesse 
e t de la bourgeoisie des villes. 
L 'aggravat ion de la lu t t e de classes de la paysanner ie et l ' intensification 
des a t taques turques conférèrent à la centralisation politique u n caractère de 
brû lan te ac tua l i té . J e a n H u n y a d i qui, de petit noble aisé, é tai t devenu, grâce 
à ses mérites militaires, le plus riche des grands propriétaires du pays , surmonta 
l 'é t roi t égoïsme de sa classe sociale : appuyé sur l 'Ordre de la bourgeoisie e t 
sur celui de la pet i te noblesse, il réussit à refouler t empora i rement les ligues. 
Après avoir organisé une armée moderne et même mis en ligne des unités com-
posées de paysans armés, il r empor ta des victoires qui , pour longtemps, barrèrent 
la route a u x Turcs. I l conçut le p ro je t de rallier les peuples ba lkaniques et de 
les utiliser pour chasser d 'Europe les armées du su l tan . Toutefois , son proje t 
échoua parce que les classes dominantes des peuples intéressés et en particulier 
les barons hongrois ne voulurent consentir à aucun sacrifice et parce que l 'a ide 
occidentale, t a n t de fois consentie, demeura une vaine promesse. Bénéficiant 
d 'une conjoncture plus favorable , son fils Mathias f u t en mesure de poursuivre 
sa politique de central isat ion avec plus de succès. P o u r point de dépar t , celui-ci 
choisit, lui aussi, le ral l iement des Ordres contre les barons. Ce f u t la consoli-
dat ion du régime des Ordres qui permi t de protéger l ' indépendance e t l ' intégri té 
terri toriale d u pays contre l ' intrusion des Habsbourg , t ra î t reusement préparée 
pa r les barons . Cependant , grâce au développement de la product ion marchande 
industrielle e t agricole, évolution qui donna naissance aux germes du marché 
national , Mathias Corvin f u t aussi en mesure d 'en t reprendre une central isat ion 
plus poussée encore. Uti l isant les intellectuels laïcs de format ion humanis te , 
il mit au point une machine adminis t ra t ive qui ne dépendai t guère des Ordres, 
créa une armée pe rmanen te de mercenaires, et, vers la fin de son règne, ins taura 
un système gouvernementa l qui, fondé sur la hiérarchie adminis t ra t ive et les 
ordonnances, se passait du concours de la Diète. E n mat ière de poli t ique extéri-
eure, il en tendai t en substance créer une confédérat ion des É t a t s de l 'Europe 
orientale, appelée à conjurer la menace de l 'expansion turque . Quoique, p a r 
la conquête d 'une par t ie de l 'Autr iche et de la Bohême, il eû t au fond ba r ré 
la route a u x visées terr i toriales des Habsbourg, ses guerres servirent moins le 
rall iement des peuples que plutôt l 'aggravation de leurs antagonismes. 
La bourgeoisie urba ine eût été la principale source d'énergie de la centrali-
sation. Cependant , dans la Hongrie du XV e siècle, la bourgeoisie n 'é ta i t pas 
encore suff isamment évoluée pour pouvoir , d 'une manière pe rmanen te , servir 
de contrepoids à l 'anarchie féodale. Sous les Jagellons, élevés sur le trône p a r 
les barons et dominés par eux, la direction politique accusa des signes de relâche-
1
 Région du N .—E. de la Hongrie, située aux environs de la ville de Nyíregyháza. 
341 LE COURS D 'HISTOIRE DE HONGRIE A L'USAGE DE L 'ENSEIGNEMENT S U P É R I E U R 
ment . Une fois de plus , les barons s ' emparè ren t d u pouvoir : imméd ia t emen t , 
ils br isèrent une pa r t i e de l ' appare i l d ' É t a t centralisé, créé p a r Mathias, et 
ut i l isèrent pour leurs propres fins ce qui res ta i t de la machine adminis t ra t ive . 
Le rôle politique de la bourgeoisie des villes dev in t insignifiant ; quan t à la 
pe t i te noblesse, désireuse d 'obtenir r ap idement sa p a r t au pouvoir , elle se rallia 
à l ' une des factions aristocrat iques (le par t i de Szapolyai). Barons e t pet i te no-
blesse s 'unirent p o u r se jeter sur la paysanner ie : ils ins taurèrent un régime 
d 'exploi ta t ion plus féroce encore que par le passé et imposèrent de lourdes 
en t raves aux déplacements des p a y s a n s . La désorganisation mili taire et finan-
cière paralysa t ou t e mesure défensive contre les Turcs : en e f fe t , le roi é ta i t 
sans a rmée et les b a r o n s n ' en tenda ien t rien sacrifier pour la cause de la défense 
nat ionale . 
P o u r remédier au chaos r é g n a n t à l ' in tér ieur du pays e t pa re r au péril 
m e n a ç a n t du dehors, une part ie de la classe dominan te crut devoir prêcher 
une croisade contre les Turcs. Cependan t , la c ra in te inspirée par les masses pay-
sannes en armes abou t i t bientôt à une contre-mesure : on ordonna la dissolution 
de l ' a rmée des croisés. Alors, l ' a rmée paysanne qui , sous les ordres de Georges 
Dózsa, avai t a t t i ré dans ses rangs m ê m e des pe t i t s nobles, des intellectuels pauv-
res et des plébéiens des villes, se t o u r n a contre les seigneurs. Ce n ' e s t qu ' au p r ix 
d ' immenses efforts e t de la suspension momentanée des lu t tes intest ines en t re 
les fact ions que la classe dominante réussit à t r iompher dans la guerre des pays-
ans. Les seigneurs terr iens ne se conten tè ren t pas de sanglantes représailles : 
pa r voie législative, ils proclamèrent qu 'à tou t jamais , les serfs demeurera ient 
a t t achés à la glèbe. 
L 'écrasement des armées paysannes eut pour conséquence directe la 
défa i te de Mohács qu i mit fin à l ' indépendance de l 'É t a t hongrois, et , dans la 
suite, contr ibua d ' u n e manière décisive au r e t a rd fa ta l qui caractérisera l 'évo-
lut ion sociale de la Hongrie. 
La période qui commence en 1526 et se te rmine en 1790 consti tue la 
deuxième grande u n i t é du manuel . Elle est marquée par la désagrégation pro-
gressive de Vordre féodal et Vapparition des germes du capitalisme. On assiste 
donc à un processus au cours duquel naît et se développe la nation bourgeoise. 
Or, en raison des conditions sociales spéciales, ce processus s ' avéra très long 
en Europe orientale, e t , en Hongrie , il f u t par t icul ièrement r e t a r d é du fa i t des 
conquêtes turques e t de la pol i t ique colonisatrice des Habsbourg.* 
* Tandis que, pour la période s'aelievant en 1526, ies auteurs avaient à leur disposition 
une synthèse préarable — l'ouvrage d'Eric Molnár — , ils n'en disposaient pas pour la pé-
riode entre 1526 et 1790. Cependant ils ont été en mesure de puiser dans quelques travaux 
préliminaires hautement significatifs, tels que, en premier lieu, les études de Sigismond Paul Pacli 
sur l'accumulation primitive en Hongrie (dans la suite, ces études, remaniées sur une base commune 
ont été publiées sous forme de livre), les t ravaux de Ladisias Makkai, Ladislas Benczédy, Ladis-
las Hadrovics et Émeric Wellmann sur les soulèvements paysans au XVII e et au XVIII e siècles, 
de même que le recueil d'études sur l'histoire de la paysannerie au XVIII ' siècle (publié sous la 
direction de Georges Spira), ouvrage complété en ce qui concerne les XVI e et X \ IIe siècles par 
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La par t ie consacrée à Г effondrement de Г État hongrois indépendant et aux 
luttes pour contenir Vexpansion turque (1526—1606) est de la p lume d,Étienne 
Sinkovics. L ' a u t e u r a envisagé son su je t en fonction de la t r ans format ion sociale 
t rès significative que l 'on vi t se préciser au cours du X V I e siècle. D a n s l 'agri-
culture hongroise, la product ion marchande , qui f r a y a le chemin à la product ion 
capitaliste, se p r a t i qua pour la première fois sur les te r res allodiales des seigneurs, 
cultivées grâce a u x corvées fournies pa r les serfs, et sur les terres des paysans 
aisés, qui, eux , avaient recours au t rava i l salarié. C'est en a t t a c h a n t les serfs 
à la glèbe que les seigneurs terriens p r a t i q u a n t la product ion marchande s 'assurèrent 
la main-d 'œuvre indispensable. C'est ainsi que l 'on vit naî tre le «servage 
perpétuel», va r i an te hongroise du «deuxième servage» d 'Europe orientale 
(Engels) ; ce t y p e du servage étai t caractér is t ique des pays où, en raison de 
l ' é t a t re la t ivement rud imenta i re des forces product ives , du marché e t de l'éco-
nomie monéta i re , il ne pu t point se const i tuer une solide bourgeoisie urbaine . 
Aussi le pouvoir demeurai t- i l in tégralement aux mains de la classe dominan te 
féodale qui f u t ainsi à même de créer de force les conditions jur id iques de la 
corvée. Le «servage perpétuel» étai t synonyme d 'exploi ta t ion féodale, mais il 
marqua i t en même temps la période de germinat ion du capitalisme, le début 
de la longue évolut ion qui, bien plus pénible que celle accomplie pa r l 'Europe 
occidentale, devai t conduire la Hongrie hors du féodalisme. L 'his tor iographie 
bourgeoise hongroise connaissait , elle aussi, le phénomène du «servage perpétuel» , 
cependant , non seulement elle n 'en chercha pas les corrélations avec l 'évolut ion 
historique de l 'Europe orientale, mais, donnan t un relief par t rop saillant aux 
caractéris t iques spécif iquement hongroises du phénomène, elle escamota le fa i t 
qu ' en Hongrie aussi, c 'é ta i t au fond le système du «deuxième servage» qui 
avai t prévalu. Le manue l a le méri te d 'avoir mon t r é le premier le caractère 
inéluctable de ce développement et d 'en avoir éclairé de nombreux éléments 
inconnus j u s q u ' à ce jour . C'est encore à la lumière de ces mêmes fa i t s que l 'on 
comprend c la i rement l ' impor tancee t les mot i fsdes mouvements de la paysanner ie . 
C'est en acquéran t d 'une par t des privilèges garan t i ssan t la libre product ion 
marchande (autonomie des oppida, le t t res de noblesse, libertés octroyées aux 
heïduques), et en recourant d 'au t re pa r t aux désert ions et aux insurrections 
armées (soulèvements de J o v a n Cserni, Georges Karácsony et Mathieu Gubecz) 
que la paysanner ie se défendit contre l 'extension du «servage perpé tue l» et 
l 'aggravat ion de la corvée. 
Au X V I e siècle, les insurrections paysannes ava ient pour par t icular i té 
spécifique qu'elles t raduisa ient l 'idéologie de la Réforme, in terprétée selon les 
les études préliminaires manuscrites de François Maksai, Marie Szentgyörgyi et Eugène Bcrlász. 
En outre, les auteurs ont utilisé le matériel des recherches d'Alexandre Gyömrei sur l'histoire 
des villes du XVIII e siècle, ainsi que les monographies et études partielles consacrées aux grands 
personnages et aux luttes de la période en question (études de Coloman Benda sur Bocskai, de 
Tibor Wittman et Vera Mráz sur Gabriel Bethlen, de Tibor Klaniczay sur Zrinyi, de Thomas 
Esze, Gustave Heckenast, Béla Köpeczy et Agnès Várkonyi sur François II Bákóczi). 
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intérêts d u peuple, et q u ' e n règle générale , elles é ta ien t dirigées non seulement 
contre l 'oppression seigneuriale, mais aussi contre les conquérants turcs. L 'ex-
pansion t u r q u e , qui, au milieu du X V F siècle, ava i t résorbé le t iers du pays , 
ne fit qu ' aggraver les condit ions dans lesquelles se développait la société entraî-
née de force dans le biais du «deuxième servage». L a guerre pe rmanen te et le 
régime de pillage ins tauré pa r les Tu rc s freinaient l 'accroissement de la popu-
lation e t dévastaient les forces product ives . 
Les lu t tes intestines qui, déch i ran t la classe dominante , se t raduis i rent 
par l 'élection simultanée de deux rois, n e firent que faciliter l 'expansion tu rque . 
E n 1541, le pays se t r o u v a i t divisé en t ro i s parties dist inctes : la région dominée 
par les Habsbourg , celle occupée par les Turcs, et enfin la Transylvanie . Or, cet 
é tat de choses entrava sensiblement le processus de t r ans fo rmat ion en na t ion . 
De larges masses du peup le hongrois gémissaient sous le joug tu rc ; d ' au t r e 
par t , dans le territoire soumis aux Habsbourg , de même qu 'en Transylvanie , 
la popu la t ion était en m a j o r i t é s lovaque, ruthène, roumaine e t al lemande. Sans 
doute l ' humanisme et la Réforme firent-ils progresser au sein des peuples de 
la Hongrie l'essor de la culture et de la langue l i t téraire unifiée, cependant , il 
ne pu t po in t se développer un pouvoir d ' É t a t centralisé, quoique les conditions 
préalables économiques (production marchande , expansion des marchés) fussent 
en croissance. L'on vi t se créer deux centres poli t iques qui pré tendaien t chacun 
au droi t d 'unifier le p a y s et d'en réal iser la central isat ion : les empereurs de 
la maison de Habsbourg, qui, p o r t a n t le t i t re de rois de Hongrie, régnaient sur 
les ter r i to i res hongrois d u Nord et de l 'Ouest, et les princes de Transylvanie , 
t r ibuta i res des Turcs, ma i s jouissant néanmoins d 'une indépendance rela t ive. 
Les Habsbourg entendaient jus t i f ier leurs aspirations centralisatrices 
par leurs prétendus e f for t s pour p ro t ége r le pays contre la menace tu rque . Or, 
en réal i té , ils ne se souciaient que de la défense de leurs provinces autr ichiennes 
et considéraient la Hongr ie comme u n e simple zone d 'opérat ions militaires. 
Le mér i t e d'avoir en rayé l 'avance des Turcs revient en réal i té au peuple de 
Hongrie , et avant t o u t a u x héroïques commandan t s et défenseurs des places 
fortes pro tégeant les confins mil i taires (Szondy, Dobó, Zrínyi). Leurs lu t tes 
bénéficièrent aussi de l ' appu i des peuples voisins. A la fin du XVI' ' siècle, les 
Habsbou rg et le prince de Transylvanie se l iguèrent contre les Turcs . Cependant , 
au cours de la guerre qu i dura quinze ans, il a p p a r u t que la maison d 'Autr iche 
n ' en t enda i t point l ibérer, mais p lu tô t subjuguer la Hongrie et la Transylvanie , 
où ils ins taurèrent u n régime de t e r r e u r en suppr iman t la const i tut ion des 
Ordres e t la liberté d u culte. L ' insurrect ion des heïduques (mercenaires issus 
de la paysannerie) , qu i abouti t à la l u t t e de l ibérat ion nat ionale de Bocskai, 
assura l ' indépendance à la Transylvanie , rétabli t l ' au tonomie des Ordres hongrois 
et la l iber té du culte p ro tes tan t . 
C 'est la guerre de libération na t iona le de Bocskai qui inaugura la période 
des luttes contre les Habsbourg pour Г indépendance de la Hongrie (1606—1711). 
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Il appar tenai t à Tibor Wittman et à Gustave Heckenas. de t racer le tableau d e 
cette période si riche en lu t t e s glorieuses et en défai tes t ragiques. 
Les lu t t e s de l ibérat ion nat ionale s 'engagèrent q u a n d , au débu t du X V I I e 
siècle, les Habsbourg t e n t è r e n t de refouler les Ordres pour s 'assurer le pouvoir 
absolu dans leurs provinces. Toutefois, ce t te central isat ion, al lant de pair avec 
une violente contre-réforme, se heur ta non seulement à la résistance de la 
classe dominan te , mais aussi à celle du peuple tou t ent ier . Ceci s 'explique par 
le fait que l ' ac t ion en quest ion se manifes ta i t en Bohême et en Hongrie sous 
les traits d ' une domination étrangère oppressive. Cependant , les Ordres hongrois 
(et tchèques) aspiraient à é tendre le «deuxième servage», aussi furent- i ls inca-
pables de se l iguer d 'une manière conséquente avec la paysannerie contre les 
Habsbourg. L a défaite qu 'essuyèrent les Tchèques à la batail le de la Montagne 
Blanche — échec qui en t ra îna l 'asservissement et le pillage de la Bohême — 
f u t la conséquence de la pol i t ique des Ordres qui s 'é ta ient isolés du peuple et 
des villes. 
La Hongr ie échappa à ce péril grâce a u x princes de Transylvanie Gabriel 
Bethlen et Georges Ier Rákóczi , qui in terv inrent dans la guerre de Trente ans 
a u x côtés des adversaires de la maison d 'Autr iche. Avec son organisation 
d ' É t a t centralisée, la pr inc ipauté de Transylvanie su t non seulement défendre 
la liberté nat ionale : elle réunissai t aussi les fac teurs qui pouvaient , le cas 
échéant, accomplir la res taura t ion de la monarchie nat ionale, et affranchir 
celle-ci du j o u g imposé au pays p a r les deux conquérants étrangers . 
Toutefois, les Ordres hongrois ne croyaient pas au t r iomphe de la lu t te 
engagée contre les Habsbourg : aussi n 'appuyaient- i l s qu ' indirectement les 
princes de Transylvanie , e t , bien souvent , prenaient ceux-ci à revers. C'est 
encore pour la même raison qu'i ls inclinaient à composer avec le conquérant 
étranger. Ce f u t la paysannerie qui pri t l ' ini t iat ive des mesures visant à réaliser, 
face aux Habsbourg , l 'union des forces nationales : en effet, c ' é ta i t elle qui 
souffrait le p lus cruellement des exactions des fonctionnaires et mercenaires 
étrangers, des violences de la contre-réforme. Pour faire f ront à la politique 
antipopulaire des ar is t rocrates hongrois dévoués a u x Habsbourg , politique 
v isant à répr imer au moyen du «servage perpétuel» tou te velléité d 'a f f ran-
chissement de la paysannerie, cette dernière lia sa lu t t e antiféodale a u x com-
b a t s pour l ' indépendance du pays et t e n t a même de se liguer avec les princes 
de Transylvanie (insurrection de Pierre Császár en 1631, l ibération de Kassa 
en 1644). Toutefois , les in té rê t s de l ' É t a t t ransylvain , organisme de domination 
de seigneurs terr iens possédant des serfs, e t ceux de l 'ensemble des serfs ne 
pouvaient s 'accorder qu'en par t i e seulement, et ceci sur le plan de la lu t t e pour 
l ' indépendance. C'est pourquoi les princes de Transylvanie n 'exploi tèrent pas 
dans toute la mesure du possible l 'élan que les lut tes de la paysanner ie auraient 
p u communiquer aux combats pour l ' indépendance du pays . Au po in t de vue 
de l 'appréciat ion des luttes de l ibération des princes de Transylvanie , l 'ancienne 
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historiographie hongroise é ta i t par tagée en deux camps professant des vues 
d iamétra lement opposées : les historiens favorables aux Habsbourg accusaient 
les princes d 'avoir brisé l ' un i t é nat ionale et p ra t iqué une politique turcophile , 
tandis que, de leur côté, les partisans de la polit ique d ' indépendance ne décou-
vraient pas chez ces mêmes princes les en t r aves de classe qui t raça ien t en même 
temps une l imite à leurs combats pour la l ibération du pays. C'est à l 'échelle 
du progrès social que le manue l apprécie le rôle his tor ique des princes de Tran-
sylvanie : il approuve leurs aspirations dans la mesure où elles eurent pour 
objectif la monarchie nat ionale centralisée, élément capital du processus de 
t rans format ion en na t i on . 
L ' é t a p e des lut tes de libération o ù l ' ini t iat ive populaire passa au premier 
plan f u t déterminée p a r le grand t o u r n a n t qui se produis i t dans les condit ions 
de la pol i t ique in ternat ionale . A la fin de la guerre de Trente ans, les Habs -
bourg f u r e n t évincés d 'Allemagne : dès lors, ils concentrèrent leurs efforts sur 
la consolidation de leur pouvoir dans les régions orientales de leur empire . 
C'est à ce moment- là q u e s 'établit déf in i t ivement le parallélisme entre les in té-
rêts de la dynastie et ceux de l 'ar is tocrat ie ter r ienne autrichienne et aus t ro-
tchèque qui , p ra t iquan t la production marchande , jouissait , en raison de l ' in-
signifiance de la bourgeoisie, d'un pouvoi r quasi illimité. Ce f u t cette base de 
classe spécifique qui conféra à l 'absolut isme croissant des Habsbourg un carac-
tère part icul ièrement réactionnaire : en effet , le pouvoir absolu étai t ut i l isé 
par un pe t i t groupe d 'ar is tocrates f é o d a u x pour enrichir ses domaines où se 
pra t iqua i t la product ion marchande, pour agrandir ses manufac tu res e t ac-
croître sa for tune personnelle. 
L 'ar is tocrat ie hongroise, qui se composai t , elle aussi, de grands proprié-
taires p r a t i q u a n t la product ion marchande , aurai t volontiers part icipé à l 'exer-
cice du pouvoir . Elle f o u r n i t d'ailleurs la preuve de son empressement en embras-
sant r ap idement la fo i catholique. Mais elle espérai t aussi que, t ou t au moins, 
les Habsbourg leur procureraient de vas tes domaines en chassant les Turcs . 
Toutefois, les aristocrates de la cour de Vienne en tendaient faire de la Hongrie 
leur p ropre colonie, e t , en guise de préambule , ils se proposaient d ' anéan t i r 
l ' indépendance et l ' inf luence politique des aristocrates hongrois. Pa rmi ceux-ci, 
ce f u t Nicolas Zrinyi qu i reconnut le premier le danger. Cependant , face au 
péril, sa classe se m o n t r a aveugle et lu i refusa son appui , tou t comme elle aban-
donna la pr incipauté de Transylvanie au moment même où celle-ci étai t écrasée 
et privée de son rôle na t iona l par l ' E m p i r e o t toman , revenu, lui, à sa pol i t ique 
agressive. 
L 'ar is tocrat ie hongroise, qui s 'organisai t pour défendre ses privilèges e t 
sauvegarder ses in térê ts matériels, fit u n e première t en ta t ive pour résister (con-
spiration de Wesselényi). Cependant, n e bénéficiant pas de l ' appui de la T r a n -
sylvanie et m a n q u a n t d 'une base populaire , ce t te t en ta t ive échoua. 
A la différence de l 'ancienne his tor iographie , le manuel me t c la i rement 
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en évidence que l 'ar is tocrat ie ne pouva i t pas devenir la force dirigeante d u 
mouvement nat ional , parce qu'elle é ta i t incapable de prendre résolument 
position con t re la colonisation autr ichienne et espérait toujours que, finalement, 
les ar is tocrates autrichiens consentiraient t ou t de même au par tage du pouvoir . 
Quant à la pe t i t e noblesse et sur tout au peuple, ils n 'avaient aucune raison de 
nourrir de te ls espoirs. 
Les guerres de l ibérat ion des kouroutz (conduites par Thököly e t François 
I I Rákóczi) naqui rent dé jà de l ' ini t iat ive du peuple qui avai t const i tué u n 
front d 'un i t é nat ionale avec la peti te noblesse et quelqties aristocrates pat r io tes . 
Dans ces guerres , la défense de l ' indépendance nat ionale f u t liée à la lu t te ant i -
féodale de la paysannerie : si les campagnes en question avaient été victorieuses, 
il se serait créé de vastes couches de paysans libres et l 'évolution sociale de 
la Hongrie au ra i t pu progresser avec plus de rapidi té vers la t r ans fo rma t ion 
bourgeoise. C'est précisément cette vas te perspective sociale qui échappa a u x 
historiens bourgeois hongrois qui, a p p a r t e n a n t au groupe dit «äouroutz-pro-
testant», se dépensaient en louanges d i thyrambiques à l 'adresse des guerres 
de libération menées par les kouroutz . La raison de cette incompréhension 
réside dans ce que ces historiens ne saisissaient pas, ni ne pouvaient saisir — 
ceci en raison de leurs en t raves de classe — que l 'union nationale avai t é té réalisée 
grâce à l ' in i t ia t ive de la paysanner ie . E n conséquence, ils ne comprenaient pas 
non plus que , dans les conditions engendrées pa r la dépendance coloniale, la 
victoire des réactionnaires dévoués aux Habsbourg , ce t r iomphe rempor té 
grâce à la conjonc ture in ternat ionale défavorable et grâce aussi a u x hési ta t ions 
e t à l 'égoïsme de la classe dominante hongroise hostile aux paysans , eut pour 
effet de consolider le système du «deuxième servage» : or, il s 'agissait là d 'une 
corrélation qu i devait dé terminer le développement ultérieur de la société hon-
groise. 
L 'histoire du X V I I I e siècle, marquée par l'essor de Г accumulation pri-
mitive et les progrès du processus de transformation en nation, évolution accomplie 
dans les limites de la dépendance coloniale (1711 —1790), est de la p lume de Victor 
Ember (1711 — 1756), Émeric Wellmann ( 1 7 5 7 - 1 7 8 0 ) et Ève H. Balázs (1781 — 
1790). 
Le déve loppement considérable, réalisé au cours du X V I I I e siècle par la 
société hongroise en dépit des entraves de la dépendance coloniale, repose sur 
le fait que d a n s le cadre du mouvemen t migratoire in terne accompli dans la pre-
mière moitié d u siècle, la paysanner ie occupa et , pa r un t ravai l héro ïque , mit en 
valeur les t e r res demeurées en friche au cours des siècles de la conquête tu rque . 
L'extension des surfaces arables s ' accompagna d 'une augmenta t ion de la main-
d 'œuvre p a y s a n n e , augmenta t ion qui é ta i t sensiblement supérieure à l 'accroisse-
m e n t na ture l de la popula t ion . Cet essor de la ma in -d 'œuvre é ta i t assuré grâce 
à l ' immigrat ion non-organisée d 'é léments venus des régions situées au delà 
des frontières, e t grâce a u x colonisations organisées pa r les seigneurs terriens 
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et la Trésorerie. C'est le t r ava i l p roducteur de la paysannerie qui rendi t possible 
l 'accroissement de la consommation du marché intérieur. Dans la suite, l 'accroisse-
men t de la demande, due aux périodes de guerre, et l 'essor du commerce 
extérieur accélérèrent l ' extension du sys tème des fermes seigneuriales où se 
pra t iquai t la production marchande . L 'on vit également progresser le processus 
d ' accumula t ion primitive, e t en part icul ier l 'un des éléments de ce processus, 
l ' expropr ia t ion des terres de la paysanner ie . Toutefois, cet te évolution elle-
même se t r o u v a i t contrariée pa r les en t raves que la dépendance coloniale imposait 
à l ' aut re é lément , à savoir l ' accumula t ion du capital-argent . Quoique, dans la 
product ion agricole, le t r ava i l salarié eû t progressivement gagné du ter ra in , 
le fardeau d u système des fermes seigneurial es reposait sur la corvée, rente-
t ravai l qui, fournie par la paysanner ie , é tai t en croissance cons tan te . Au cours 
du X V I I I e siècle, c'est a v a n t tout dans l 'agricul ture que la contradict ion ent re 
le développement des forces product ives et l ' é ta t arriéré des rappor t s de pro-
duction s 'aggravai t et s 'exacerbai t . 
Cependant , dans la product ion industrielle, ont vit également appara î t re 
e t s 'aggraver la même contradic t ion. La politique douanière des Habsbourg 
en t rava i t quas i to ta lement l ' accumula t ion du capital-argent dans le commerce 
e t l ' industr ie . E n effet, ce t te polit ique en tenda i t réduire la Hongrie à une base 
de denrées alimentaires et de matières premières destinées a u x provinces héré-
ditaires, à u n débouché réservé aux p rodu i t s de ces provinces. Le capital inf ime, 
accumulé dans l 'agriculture, ten ta de développer la product ion industrielle e t 
de créer des manufac tures . Cependant , ces tenta t ives échouèrent en raison du 
manque de subsides de la pa r t de l ' É t a t et à cause de la poli t ique douanière 
visant à a t rophier l 'économie du pays . P a r contre-coup, l ' é t a t arriéré où se 
t rouva i t la production industrielle et la survie des rappor ts de product ion féo-
daux exerçaient une inf luence néfaste sur la production agricole : elles empê-
chaient les paysans spoliés de leurs terres de s 'établir dans l ' industrie, s tabi-
lisant de la sorte les r appor t s f éodaux régissant la product ion agricole, et 
aggravaient de plus en plus la contradict ion entre ces mêmes rappor ts et les 
forces product ives . 
Cet é t a t de choses répondai t pa r fa i t emen t aux intérêts de la poli t ique 
de colonisation prat iquée par les Habsbourg . C'est pour servir cette poli t ique 
qu 'au d é b u t du siècle, l 'on vit se créer dans le pays le nouvel organisme de domi-
nation des Habsbourg, mis sur pied grâce aux moyens et méthodes de l 'absolu-
tisme féodal . Au fond, le caractère de cet absolutisme ne changea pas non plus 
dans la deuxième moitié du siècle, sous le règne de Marie-Thérèse, dans la période 
où la souveraine instaura sa politique de «salut public», t a n t louée par l 'historio-
graphie cléricale, et, p roc lamant des objectifs «éclairés», modifia dans une cer-
taine mesure les moyens et les méthodes de la politique de Vienne. Tout comme 
par le passé, elle persévéra dans ses e f for t s à stabiliser le féodalisme et à main-
tenir inchangée la dépendance coloniale de la Hongrie. Aspirant à une complète 
1 4 Acta His tor ie» III /3. 
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centralisation, Joseph I I t e n t a d'abolir même ceux des éléments formels de l ' in-
dépendance é ta t ique hongroise qui avaient jusqu 'a lors échappé aux empiéte-
ments de ses prédécesseurs. 
La paysanner ie est une classe qui souffre des condit ions coloniales t o u t 
comme elle souffre de celles engendrées pa r le féodalisme, et qui, si elle se sou-
lève de t e m p s en temps, c o m b a t à la fois p o u r l ' indépendance du pays et pour 
l 'améliorat ion des conditions de vie de sa classe. Cependant , sa lu t te aboutissai t 
toujours à u n échec, parce que les classes dominantes sacrifiaient la cause 
nationale de l ' indépendance à leurs propres intérêts de classe féodaux. 
En règle générale, les classes dominantes hongroises se soumirent à l 'abso-
lutisme des Habsbourg , pa rce que, dans les conditions du féodalisme, elles 
jouissaient d ' u n e entière l iber té d 'action pour exploiter la paysannerie. Ceci 
é ta i t avant t o u t valable p o u r l 'aristocratie ecclésiastique et laïque, la moins 
affectée jusqu-alors par les désavantages que présentai t l ' é t a t colonial. Q u a n t 
à la petite noblesse, elle é ta i t bien plus éprouvée par les conséquences néfastes 
de la sujét ion coloniale, et ceci d ' au t an t plus que la p lu p a r t des genti lshommes 
n ' é t an t pas catholiques, elle se voyait évincée même des fonctions publiques 
de l 'organisme de dominat ion. Pour protéger son pouvoir , elle créa l 'organi-
sation des comita te , et c'est dans ce cadre qu'elle poursuivi t sa politique d 'oppo-
sition : elle combat t i t d ' abo rd sur le terrain religieux, puis, vers la fin du siècle, 
elle intensifia sa lut te qui, désormais, se manifes tera dans de nombreux do-
maines. 
L'essor de cet te politique nous conduit dé jà à la dernière phase de la t r a n -
sition du féodalisme au capital isme. La phase en quest ion, caractérisée par la 
profonde crise du féodalisme, culmine dans la révolution bourgeoise (1790—1849). 
La période e n t r e 1790 et 1825 a été t rai tée pa r Zoltán Varga, et celle allant de 
1825 à 1848 p a r Jules Mêrei. L a révolution et la guerre d ' Indépendance sont de 
la plume de Georges Spira, t and i s que l 'histoire des nat ional i tés est l 'oeuvre 
d'André Arató. Les historiens marxistes on t étudié avec u n soin t ou t par t i -
culier cette époque de not re histoire, époque si riche en t rad i t ions progressistes, 
lu t tes héroïques et conquêtes culturelles.* De leur côté, les au teurs ont appo r t é 
* Pour leur travail, les auteurs du manuel avaient à leur disposition des oeuvres propres 
à leur fournir une base solide, telles que l'ouvrage théorique fondamental de Joseph Rêvai, les 
études d'Élisabeth Andics sur le rôle contre-révolutionnaire du clergé et de l'aristocratie terrienne, 
les articles d'Etienne Kató sur le mouvement des jacobins hongrois, l'ouvrage de Coloman Benda, 
consacré aux sources de ce même problème, les deux monographies de Jules Mérei sur le dévelop-
pement agricole et industriel au cours de cette époque, le Mémorial de Kossuth, le recueil d'études 
intitulé «Forradalom és szabadságharc» (Révolution et Guerre d'Indépendance), les travaux 
de Victor Ember sur les mouvements paysans sous la révolution, les articles de Georges Spira 
sur les forces sociales de la révolution, les études d'Etienne Barta sur Kossuth, les livres d'A-
lexandre Fekete sur Paul Vasvári et la «Jeunesse de Mars», enfin les écrits de Zoltán I. Tóth et 
d'André Arató sur le problème des nationalités. 
L'exploration de l'époque en question a également été facilitée par de nombreux recueils 
de sources (le recueil de Coloman Benda, consacré aux jacobins hongrois, celui de Victor Ember 
concernant les mouvements paysans, celui de Jules Mérei sur le rôle des ouvriers, et surtout 
les oeuvres de Kossuth, publiées sous la direction d'Etienne Barta). 
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e u x aussi, une contr ibut ion inédite à cette riche l i t té ra ture : ils ont non seule-
ment intégré dans le matér ie l à leur disposition les résul tats de leurs p ropres 
recherches partielles, mais aussi t racé d ' un b o u t à l 'autre , d ' une manière aussi 
claire que conséquente, les t ra i t s f o n d a m e n t a u x de l 'évolution enregistrée au 
cours de l 'époque en quest ion, et réuni les nombreuses études partielles en u n 
tou t homogène. Pour brosser le tab leau de cet te époque, les au teurs ont choisi 
pour point de dépar t la profonde crise du féodalisme, née à la f in du X V I I I e 
siècle dans la Hongrie cruellement éprouvée pa r les condit ions coloniales. C 'es t 
au milieu de cet te crise que s 'aggravèrent les t rois antagonismes pr incipaux qu i 
détermineront les lu t tes poli t iques de la période suivante : l 'antagonisme des 
classes dominantes autr ichienne et hongroise, l ' an tagonisme des seigneurs te r r iens 
et des serfs, et l ' an tagonisme opposant la classe dominante hongroise a u x 
classes dir igeantes des peuples non-magyars de Hongrie. Ces trois conflits écla-
tèrent avec une ext rême violence dès que l 'échec du sys tème absolutiste de 
Joseph I I se f u t consommé. 
A ce moment- là , le mouvemen t «nat ional» de la noblesse hongroise a v a i t 
encore des objectifs limités : il entendai t en substance ex torquer aux H a b s -
bourg u n m a x i m u m de garant ies pour sauvegarder la const i tu t ion nobiliaire. 
Cependant , l 'on voyai t aussi se dessiner des tendances qui réclamaient la r u p -
ture avec les Habsbourg . Les mouvements s imul tanés de la paysannerie et des 
nationalités, et l 'exemple menaçan t de la Révolut ion française décidèrent la 
noblesse, désireuse de protéger ses privilèges f éodaux , à t ransiger avec la dynas-
tie étrangère. La conséquence en f u t que l 'on v i t s'isoler les intellectuels rad i -
caux qui, issus de la noblesse et de la bourgeoisie, étaient la force motrice pr in-
cipale du mouvemen t na t iona l et qui, avec Joseph Hajnóczy à leur tête, l iaient 
la lut te pour l ' indépendance à celle contre le féodalisme. Quand , sous la direct ion 
d 'Ignace Martinovics, ces intellectuels se ra l l ièrent au mouvemen t révolut ion-
naire in te rna t iona l et créèrent une organisation jacobine appelée à t r ans fo rmer 
la Hongrie en une républ ique bourgeoise démocra t ique , leurs efforts , m a n q u a n t 
d 'une hase de masse, about i ren t fa ta lement à u n échec. 
Sous les guerres napoléoniennes, en raison du rebondissement de la demande 
de denrées agricoles, l 'alliance de la noblesse hongroise et de la dynast ie demeura 
inchangée. Cependant , dès qu 'a r r iva la crise f inancière, les antagonismes com-
mencèrent à s 'aggraver . L 'échec définitif d u mode de produc t ion féodal é t a i t 
désormais un fai t indéniable : la noblesse é ta i t endet tée , la paysannerie accu-
lée à la misère. Quan t au gouvernement de Vienne, il s 'efforçai t d 'é touffer le 
méconten tement croissant pa r un recours non déguisé à l 'absolut isme. Tou te -
Si nous ajoutons à tout ceci les études préliminaires manuscrites d'Emeric Szántó, Char-
les Vörös, Laurent Tilkovszky et Zsolt Trócsányi sur l'histoire de la paysannerie, celles de Zoltán 
I. Tóth, Joseph Perényi et Ladislas Katus sur l'histoire des nationalités, celles d'Ervin Pamlénvi 
sur l'histoire de la civilisation, enfin celles de Joseph Borus sur l'histoire militaire, nous pouvons 
dire qu'au point de vue du manuel, c'est bien cette époque-là que l'historiographie marxiste 
hongroise a traité de la manière la plus approfondie. 
13* 
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fois, la rés is tance prit de telles propor t ions qu'en 1825, il fallut revenir a u x 
méthodes de la const i tut ionnal i té fondée sur les Ordres. 
Dans les années 30, le mouvement réformiste bourgeois pri t une ampleur 
toujours croissante : il ava i t pour force directrice la noblesse moyenne aisée, 
désireuse de voir s 'accomplir la t r ans fo rma t ion capital is te de la p roduc t ion 
agricole, e t quelques ar is tocrates hongrois progressistes. C'est à ces derniers 
qu ' appa r t ena i t Etienne Széchenyi, in i t i a t eur de tou t un ensemble de réformes 
économiques qui, tou t en é t a n t conformes a u x intérêts des grands propriétai res 
terriens, favor isa ient néanmoins , dans les conditions données, l 'évolut ion bour-
geoise. Toutefo is , son p rog ramme de ré formes , qui avai t pour en t rave princi-
pale le m a i n t i e n de la dépendance coloniale, f u t bientôt dépassé par l ' é lément 
libéral de la pe t i te noblesse. Dirigés par François Kölcsey et Nicolas Wesselényi, 
ces l ibéraux se fixèrent pour objectif la conquête de l ' indépendance na t iona le 
et l ' émancipat ion des serfs, conditions premières de l 'essor du capitalisme hon-
grois. D'ai l leurs , la grande insurrection p a y s a n n e de 1831 (dite «rébellion du cho-
léra») f u t u n avert issement sur le sens duque l il était impossible de se méprendre : 
elle rappela à la noblesse que l 'ordre féodal é ta i t désormais intenable. Cet événe-
ment c o m m u n i q u a une impulsion décisive au mouvement des réformes. Une 
phase nouvel le s 'ouvrit lorsque Louis K o s s u t h f i t son appar i t ion dans la vie 
publique. A v e c lui, on vi t aussi para î t re dans l 'arène poli t ique les masses de 
plus en p lus radicales de la pet i te noblesse, puis même la bourgeoisie u rba ine 
qui, elle, se mont ra i t t o u j o u r s plus intéressée dans la product ion capi tal is te . 
C'est alors q u e se posa avec acuité le p rob lème du développement à donner à 
l ' industrie, e t que Kossuth formula le p rog ramme d 'opposi t ion l iant la cause 
de l ' indépendance nat ionale à celle de la t r ans format ion bourgeoise. 
Depuis les actes de violence j u s q u ' à la démagogie mensongère, les élé-
ments f é o d a u x et réact ionnaires, groupés au tou r de la dynast ie , mi ren t t o u t 
en oeuvre p o u r étouffer les forces mûr i ssan tes de la l u t t e pour l ' indépendance 
nationale e t de la révolution bourgeoise. L a réact ion féodale rempor ta son succès 
le plus m a r q u é en dressant les mouvement s nationali taires naissants contre le 
mouvement na t ional hongrois : cette m a n o e u v r e f u t rendue possible p a r la 
mesquinerie nationaliste de la classe d o m i n a n t e hongroise. 
La v a g u e révolut ionnaire qui souleva l 'Europe en 1848 aida le m o u v e m e n t 
réformiste na t i ona l et bourgeois de la Hongr ie à f ranchir le po in t mort où l ' ava ien t 
conduit l ' égoïsme de la classe dominan t e et les manoeuvres de la réac t ion 
viennoise. Dirigée par la «Jeunesse de Mars» radicale (Petőf i , Vasvári), la révo-
lut ion éclata à Pest le 15 m a r s . R e d o u t a n t le soulèvement de la paysanner ie , 
la Diète en t é r i na les proje ts de loi é m a n a n t de l 'opposit ion dirigée par K o s s u t h 
et assurant à la fois l ' indépendance na t iona le et la t r ans fo rmat ion bourgeoise. 
Le gouvernement de Vienne f u t contra int , lu i aussi, d ' accepter t empora i r emen t 
ces lois qui ouvra ien t i r révocablement à la Hongr ie la voie de l 'évolution bour-
geoise indépendan te . Toutefois , dirigée précisément par la pe t i t e noblesse féodale , 
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la t r ans fo rmat ion s 'opéra à beaucoup d 'égards dans les limites t racées pa r le 
féodalisme. Le problème agraire ne f u t résolu que d 'une manière incomplète : 
sans doute les serfs dotés de fonds si tués au dehors des alleux obtinrent- i ls 
les terres qu'ils ava ien t cultivées jusqu 'a lors , cependant , l 'ensemble des terres 
allodiales demeura a u x mains de la noblesse. La conséquence en f u t que les 
centaines de milliers de serfs cul t ivant des tenures situées à l ' intérieur des alleux 
perd i ren t leur te r re et que l 'on j e t a ainsi les bases du sys tème de la g rande pro-
priété, tel qu' i l p révaudra dans la suite. Peu nombreux f u r e n t ceux qui, à l 'exemple 
de Michel Táncsics ou d 'Alexandre Pe tő f i , réclamaient que sa t is fact ion f û t 
donnée à toutes les revendications de la paysannerie . Le nouveau gouvernement 
na t iona l s 'efforça de réprimer le mécon ten temen t des masses paysannes . Or, 
ce t te répression menaça i t de compromet t re «l 'unif icat ion des in térê ts» , qui, 
préconisée par Kossu th sur le plan na t ional , pouvai t seule protéger les résul ta ts 
acquis contre la réact ion féodale autr ichienne et hongroise. L 'harmonisa t ion des 
in térê ts échoua également dans les r appor t s avec les nat ional i tés . Certes, celles-ci 
bénéficièrent des avantages sociaux du t o u r n a n t , cependant , on re fusa à leurs 
classes dirigeantes la reconnaissance jur id ique de leur autonomie nat ionale, 
les p r ivan t du même coup de tou te chance de prospérer . Voilà pourquoi , à peu 
d 'except ions près, les classes dirigeantes des nat ional i tés — classes dé jà bour-
geoises ou en voie de le devenir — poursuivi rent et même intensifièrent la colla-
bora t ion qui s 'é ta i t dé jà établie ent re elles et la réact ion de Vienne. 
Le ministère B a t t h y á n y , r ep résen tan t des in térê ts de la noblesse moyenne, 
n ' en tenda i t point amplifier les conquêtes des journées de mars au bénéfice de la 
paysanner ie et des nationali tés ; aussi s 'efforça-t-il de parvenir à u n modus 
vivendi avec les mil ieux réactionnaires viennois. Cependant , ces mil ieux aspiraient 
au ré tabl issement de l 'absolutisme féodal et uti l isèrent à cette fin les mouve-
ments nat ional i ta i res serbe et croate . Le soulèvement des Serbes e t l ' a t t aque 
déclenchée par les Croates fit avor ter la politique de conciliation ins taurée par 
le ministère B a t t h y á n y . É t a y a n t son act ion du radicalisme dont fa isai t preuve 
la gauche de l 'Assemblée législative de représenta t ion nat ionale (les frères Mada-
rász, Maurice Perczel, Daniel I rány i , etc.), et p r enan t appui sur la fermeté 
révolut ionnaire du peuple de Pest , Kossu th créa le Comité de Défense nat ionale , 
organe gouvernementa l de la révolu t ion . Ensui te , il s 'adressa a u x paysans 
qui, r épondan t à son appel, s 'enrôlèrent pa r dizaines de milliers pour défendre 
la pat r ie menacée. Lorsque la contre-révolut ion leva le masque et passa ouverte-
men t à l 'act ion, l 'on vi t même le gros de la noblesse libérale se ranger a u x côtés 
de Kossuth . La j eune armée des honveds para les premières a t t aques et se mit 
même en route pour secourir la révolut ion qui avai t éclaté à Vienne. Cependant , 
ce t te entreprise ne devai t pas être couronnée de succès. 
F in 1848, la contre-révolution r empor t a des succès dans t o u t e l 'Europe . 
Or, ces succès, de même que le refus d 'ampl i f ier la révolution hongroise et de 
satisfaire les revendicat ions de la paysanner ie décidèrent une par t ie de la 110-
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blesse libérale à chercher un ter ra in d 'en tente avec Vienne. Toutefois , à ce m o -
ment- là , face à l ' é lan révolut ionnaire du peuple désirant a rdemmen t de pour-
suivre la guerre de l ibérat ion, ce «par t i de la pa ix» n'osait pas encore déployer 
son drapeau . Sou tenu par la gauche et bénéf ic iant de la confiance de l 'opinion 
publ ique , Kossuth f u t en mesure d 'organiser la résistance contre cette nouvelle 
a t t a q u e de la réac t ion . L 'ennemi connut alors une période de succès passagers. 
A ce moment déjà , l ' a t t i t ude de Görgey, c o m m a n d a n t en chef de l 'armée hon-
groise, trahissait ses sympathies pour le par t i de la pa ix : en effet , il évacua Pes t 
sans livrer batail le. L'Assemblée nat ionale et le Comité de Défense nat ionale 
t ransférèrent leur siège à Debrecen. Bénéfic iant de l ' appui enthousias te de 
l 'ar is tocrat ie dévouée à la cour et de celui du clergé, la contre-révolution s'in-
stalla dans la par t ie occidentale du pays , récemment conquise pa r les Autr ichiens. 
Sur ces entrefai tes , certains membres du p a r t i de la paix en t rè ren t en pour -
parlers avec l ' ennemi . 
Sous la direction de Kossuth, le Comité de Défense nat ionale f i t des e f for t s 
surhumains pour repousser les a t t aques de la contre-révolut ion. Il organisa la 
levée en masse, s 'efforça de coopérer avec les mouvemen t s révolut ionnaires de 
l ' é t ranger et réorganisa l ' industr ie des a rmements . A son ini t ia t ive, l 'on v i t 
même des guerillas harceler avec succès les arrières de l 'ennemi. Toutes ces 
mesures permirent à l 'armée des honveds de passer à l 'offensive. Cependant , 
s imul tanément , le p a r t i de la pa ix déploya, lui aussi, une ac t iv i té énergique ; 
le gros de la pet i te noblesse s 'or ienta vers la droi te et le commandement su-
prême de l 'armée f u t confié à Görgey, acquis au p a r t i de la paix. La gauche son-
geait à instaurer une dic ta ture révolut ionnaire , mais ne réussit pas à établir des 
r a ppo r t s étroits avec les masses. Ainsi, ne d isposant pas d 'une base de masse, 
Kossu th déclina d ' accep te r le rôle de d ic ta teur . E n t r e t emps , les t r iomphes 
successifs rempor tés pa r Bem au cours de la campagne de Transylvanie , de 
même que la victor ieuse campagne de pr in temps firent naî t re l 'espoir que l 'on 
ar r ivera i t à maîtr iser le par t i de la paix . Cédant à la pression des rad icaux et 
du peuple de Debrecen, Kossuth fit voter le 14 avril la Déclarat ion d ' Indé -
pendance , appelée à couper court a u x marchandages perfides du par t i de la 
pa ix . La riposte ne se fit pas a t t end re : le pa r t i de la pa ix ob t in t par la force 
la nominat ion du n o u v e a u cabinet présidé par Bar thé lémy Szemere. Celui-ci 
s ' employa aussitôt à l iquider la révolut ion. La gauche fu t évincée du pouvoir 
et Kossu th isolé : le f r o n t d 'uni té nat ionale des forces favorables à la poursui te 
de la guerre se d is loqua. Toutefois, la base sociale de la révolution demeurai t 
encore assez forte p o u r faire reculer le par t i de la pa ix devant le putsch mili-
ta i re préconisé par Görgey. 
L ' in te rvent ion du tsar ré tabl i t une dernière fois l 'union des par t isans de 
l ' indépendance na t ionale . La gauche, qui s 'en t r o u v a consolidée, formula des 
revendicat ions démocrat iques en ma t i è r e de pol i t ique agraire et , pour élargir 
la base de la lu t te p o u r la l ibération du pays, on t e n t a même de parvenir à u n 
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accord avec les nat ional i tés . Cependant, il é ta i t déjà t rop t a r d . Les c o m b a t t a n t s 
de l ' indépendance hongroise succombèrent face à la supériori té numérique des 
forces contre-révolut ionnaires du dehors. Toutefois , l 'échec n 'é ta i t pas d û a u x 
seules forces de l 'ennemi extérieur : il ava i t aussi été h â t é pa r l ' inconséquence 
de la noblesse terr ienne moyenne , incapable de lier la cause de la nat ion à celle 
du peuple, de s ' appuyer sur les nat ional i tés et les forces révolutionnaires de 
l 'Europe. 
Le manue l passe ensui te à la période de l'absolutisme e t d u dualisme (1849— 
1918). Cette par t ie est de la plume de Louis Lukács (1849—1867), Sigismond 
Paul Pach ( 1 8 6 7 - 1 8 8 0 ) , Hélène Pálffy ( 1 8 8 0 - 1 9 0 0 ) , Pierre Hanák (1900—1914), 
Tibor Erényi e t Edith Vincze (mouvement ouvrier), Guillaume Sándor (histoire 
de l ' industr ie) , Paul S. Sándor (histoire de l 'agriculture) , Zoltán I. Tóth (histoire 
des nationali tés) et Ervin Pamlênyi (histoire de la civilisation). Le texte s ' a r rê te 
pour le m o m e n t aux événements de l ' année 1907. Le nombre considérable des 
auteurs indique à lui seul que c'est bien ce t te période là qui a causé le p lus de 
difficultés : en effet , les auteurs m a n q u a i e n t presque tota lement d ' é tudes 
préliminaires et de recueils de sources.* 
Le Cours d 'His toi re considère la période qui s 'ouvre en 1849 comme é t a n t 
celle du capitalisme. Il r é fu t e ainsi les vues erronées des historiens qui, de l 'échec 
de la guerre d ' Indépendance , avaient t i ré la conclusion qu ' en Hongrie, les évé-
nements des années 1848—1849 n 'ava ien t point rempli la fonction de la révo-
lution bourgeoise. La contre-révolution ne pouvai t nier le fai t de l ' émancipa 
tion des serfs : or, cet affranchissement signifiait qu 'en substance, le sys tème 
féodal de l 'exploi tat ion ava i t été abrogé e t que le champ é ta i t ouvert à l 'évolu-
tion capital is te. Cependant , il est également vrai qu 'une portion considérable 
de la paysanner ie n ' o b t i n t point de terres et que le sys tème de la g rande pro-
priété exis tai t tou jours . La conséquence en f u t que l 'on v i t subsister t o u t un 
ensemble de survivances féodales et que l 'évolution capitaliste s 'accomplit à 
la manière di te «prussienne», c 'est-à-dire sous une forme à la fois pénible 
et douloureuse. 
La res taura t ion tempora i re de l 'absolut isme féodal contrariai t , elle aussi, 
le développement bourgeois indépendant et libre. Cependant , l 'on v i t néan-
moins s ' imposer, avec une force irrésistible, la t rans format ion capital is te de 
l 'agriculture. Dès 1863, l 'agriculture de la Hongrie ava i t dé jà at teint u n degré 
* Concernant la période de l'absolutisme, les auteurs ont pu s'inspirer du recueil d'études 
sur l'histoire de la paysannerie, publié sous la direction de Paul S. Sándor, ainsi que de la mono-
graphie d'Emma Léderer sur le développement de l'industrie. Pour la période suivante, ils ont 
puisé dans l'ouvrage de Guillaume Sándor sur le développement de la grande industrie entre 
1867 et 1918, le livre de Pierre Simon sur les mouvements socialistes agraires, le manuscrit de 
Louis Lukács sur les mouvements d'indépendance sous le régime absolutiste — le texte de cette 
étude a été publié entre temps — , de même que dans les études préliminaires manuscrites d'Éme-
ric Gonda sur la politique extérieure, de Mme Paul Markovits, Denis Dogscha et Edith Vincze 
sur l'histoire du Parti, de Susanne Lőrinc? sur l'histoire ecclésiastique, de Georges Szabad et de 
Thomas Földi sur l'histoire économique. 
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de mécanisat ion supérieur à celui des au t r e s régions de la Monarchie aus t ro-
hongroise. L 'absence de f ront ières douanières entre la Hongrie et le reste de la 
monarchie, les emprunts forcés et les charges fiscales ex t rêmement lourdes , 
au tant de f a c t e u r s ayant pour effet d ' absorber les cap i t aux hongrois, affec-
taient plus gravement l ' industr ie , et su r tou t l ' industrie légère, incapable de se 
lancer dans la mécanisation. E n revanche, l ' industrie lourde des matières de 
base (charbon, fer) se développai t avec l en teur , sans doute, mais à un r y t h m e 
constant . S imul tanément , on enregistrait également un essor marqué de l ' in-
dustrie a l imenta i re , en par t icul ier de la minoterie . 
Ce f u t le peuple qui résis ta avec le p lus de fermeté au régime absolut is te 
inauguré p a r les Habsbourg : il gardait fidèlement le souvenir de la guerre 
d ' Indépendance et entra plus d ' une fois en conf l i t ouvert avec le pouvoir oppres-
sif. Nature l lement , la noblesse terrienne moyenne , classe dir igeante de la révolu-
tion, haïssai t l 'absolutisme ét ranger . Cependant , elle refusai t en même t e m p s 
de faire cause commune avec le peuple : aussi opta-t-elle pour la «résistance 
passive». I n c a p a b l e de s ' adap te r aux condit ions engendrées pa r le capi ta l isme, 
elle se ruina e t se déclassa rap idement . Avec le temps, cet te évolution la disposa 
à chercher u n terrain d ' en ten te avec les Habsbourg . Pour ce qui est des g rands 
propriétaires, leurs opinions é ta ient par tagées: un groupe considérable a p p u y a i t 
l 'absolutisme féodal, tandis que les au t res réclamaient une évolution cap i ta -
liste «apprivoisée», adaptée à leurs intérêts de classe, et l ' abrogat ion du régime 
absolutiste. Ains i donc, chez la plupart des membres de la classe dominan te 
hongroise, les conditions in ternes du Compromis étaient dé jà mûres. Un proces -
sus analogue s 'accomplit au sein de la classe dominante autr ichienne : elle ava i t 
en effet compr is qu'il lui serai t impossible de dominer à la fois la Hongrie et les 
autres na t iona l i tés de l 'Empi re . La perte définit ive, par les Habsbourg , de leur 
pouvoir sur l 'Allemagne, donna l ' impulsion finale à la conclusion du Compro-
mis et à l ' ins taura t ion du régime dualiste. 
Le Compromis fu t un accord in tervenu entre deux par t ies , dont l ' une se 
composait de la classe des g rands et moyens propriétaires hongrois, ainsi que 
de la bourgeoisie représentée p a r cette même classe, et l ' au t re du grand cap i t a l 
e t de la g r a n d e propriété autr ichiens, de m ê m e que de la dynast ie des Habs -
bourg. L ' e n t e n t e put se réaliser parce q u ' e n dépit de leurs conflits, les d e u x 
parties se t rouva i en t nécessairement d 'accord pour désirer que l 'on mît fin a u x 
mouvements démocrat iques des masses populaires et empêchâ t l 'accomplisse-
ment conséquent de la révolut ion bourgeoise. Les deux part ies entendaient égale-
men t en t r ave r l 'affranchissement des au t r e s nations de l 'Empire , s 'assurer 
la domination oppressive sur ces nations, se créer des conditions meilleures p o u r 
leur économie capitaliste et promouvoir l ' extension du capital isme. 
C'est p a r des mesures venues «d'en h a u t » , donc d 'une manière équivoque 
que le dual isme avait résolu le problème de l ' indépendance nat ionale, la ques-
t ion agraire e t le problème des nationalités, a u t a n t de questions qui t raduisa ien t 
355 LE COURS D'HISTOIRE DE HONGRIE A L'USAGE DE L 'ENSEIGNEMENT S U P É R I E U R 
les aspirations principales de la révolution bourgeoise terrassée et demeurée 
inachevée. La classe dominan te hongroise renonça à une port ion considérable 
de la souveraineté de l ' É t a t , ce qui rend i t possible le main t ien des é léments 
essentiels de l 'oppression coloniale. D 'au t re pa r t , elle avai t acquis certains résul-
t a t s en se c réant son p ropre régime par lementa i re et sa propre organisat ion 
d ' É t a t . Or, en dernière analyse, ces conquêtes offra ient , au point de vue de 
l 'évolution sociale aussi, des conditions meilleures que le régime absolut is te . 
Pour les classes dominantes hongroises, le Compromis é ta i t acceptable parce 
que l 'organisme de cont ra in te de la monarchie des Habsbourg les aidait à ré-
soudre conformément à leurs intérêts, c 'est-à-dire d 'une manière ant idémocra-
tique, les deux autres problèmes, ceux de la paysannerie et des nat ional i tés . 
Év idemment , en réalité, ce t te «solution», qui impliquait la spoliation des pay-
sans et des nat ionali tés , ne résolut rien et ne fit qu 'a t t iser le feu qui couvait sous 
la cendre. 
La poli t ique intér ieure des classes dominantes hongroises avai t pour objec-
tif la garant ie de leur p ropre domination, ou, ce qui revient p ra t iquement au 
même, la consolidation d u dualisme. L'al l iance de l 'ar is tocrat ie et de la couche 
des propriétaires moyens devin t complète lorsque fu t réalisée la fusion du pa r t i 
de Deák et de l 'opposition du «centre gauche». Le régime avait pour base de 
classe la gen t ry terr ienne moyenne qui, déclassée, s ' instal lai t massivement dans 
les fonctions publiques, e t pour force directrice l 'ar istocrat ie terrienne. Au po in t 
de vue du contenu poli t ique, le dualisme, en voie d 'épanouissement , é tai t mar -
qué, au dedans , par la répression de la paysanner ie et des nationali tés, e t , au 
dehors, pa r le soutien accordé sans réserve à la polit ique balkanique expansion-
niste, ant i russe et pro-al lemande de la Monarchie. Économiquement , le dual isme 
avait pour base le r appor t semi-colonial qui , créé entre la grande bourgeoisie 
autr ichienne fournissant à la Hongrie des produits industriels, et les g rands 
propriétaires hongrois pourvoyan t l 'Autr iche de denrées agricoles, garant issai t 
réc iproquement le monopole des deux par t ies en présence. 
Év idemmen t , cet é t a t de choses m a r q u a profondément l 'évolution du 
capitalisme hongrois a s su je t t i aux intérê ts de la grande propriété . L 'on assista 
à un essor considérable des t ranspor ts et des branches de l ' industrie lourde 
intéressées au développement des communicat ions. Un progrès particulier é ta i t 
enregistré dans la minoter ie qui, à ce t te époque, a t te igni t u n niveau inégalé 
jusqu 'a lors dans les au t res pays d 'Europe . Ce furent a v a n t tou t les cap i t aux 
des marchands de grains qui a l imentèrent les nouvelles minoteries. Dans la 
suite, ces cap i t aux ut i l iseront l ' industrie minotière pour se t ransformer en capi ta l 
de grande industr ie et en capital bancaire , et pour engendrer finalement l'oli-
garchie financière hongroise. Le développement de l 'agricul ture, réalisé à la 
manière «prussienne», e u t pour conséquence de conserver sur les terres des 
gros propriétaires de nombreuses survivances des conditions de t ravai l féodales 
(acqui t tement en t rava i l , t ravai l par t ia i re , etc.). Les impôts et su r tou t leurs 
356 LE COURS D'HISTOIRE DE HONGRIE A L'USAGE D E L 'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
méthodes de product ion arriérées acculaient à la misère les masses de paysans 
p ra t iquan t la petite product ion marchande , ce qui accéléra la différenciat ion 
des classes a u village et l 'accroissement des masses du prolé tar ia t agricole. 
Après le Compromis, le développement de la classe ouvrière créa les condi-
tions requises pour la naissance du m o u v e m e n t ouvrier. Le mouvement socia-
liste de la Hongrie , se r a t t a cha i t d 'une manière organique au mouvement ouvrier 
in ternat ional e t avai t pour première tâche de créer un pa r t i ouvrier i ndépendan t . 
La Commune de Paris, le re tour de Léon Lrankel en Hongrie impr imèrent un 
élan considérable à la l u t t e des ouvriers. I l se créa le P a r t i des Non-Électeurs 
qui, outre l ' in ternat ional isme prolétarien, avai t aussi inscrit à son p rog ramme 
l ' indépendance nationale et les libertés démocrat iques . Après l ' empr isonnement 
de Frankel , puis son dépar t de Hongrie, le mouvement ouvrier marqua u n re-
f lux t empora i re . 
Grâce à la communau té d ' in térê ts l iant toujours davan tage les classes 
dominantes autr ichienne et hongroise, le P a r t i libéral connut , dans les années 
80, une consolidation plus marquée encore de son pouvoir . P o u r maîtr iser les 
opprimés, le ministère Tisza renforça l ' apparei l d ' É t a t : il organisa la gendar -
merie, mi t a u point les méthodes terroristes à appliquer a u x élections, et élargit 
les a t t r ibu t ions du szolgabíró.* L 'on vit aussi s'intensifier l 'oppression pesan t 
sur les nat ional i tés . Cependant , vers la fin des années 80, l 'on enregistra une 
aggravat ion des antagonismes sociaux. La bourgeoisie industrielle, en voie de 
progrès, ma i s contrariée aussi par la dépendance semi-coloniale, par t i t en guerre 
pour s 'assurer une par t au pouvoir et re lâcher les liens r a t t a c h a n t le pays à 
l 'Autriche. Elle s'allia à ceux des membres d u Pa r t i libéral qui é ta ient favorables 
à l'essor industr ie l . Quan t aux autres grands propriétaires (surnommés «les 
agrariens»), ils prirent position contre le développement de l ' industr ie . Le motif 
véritable de ces luttes, c 'é ta i t le problème de la communau té douanière avec 
l 'Autriche e t des droits de protect ion : pér iodiquement , cet te question donna i t 
lieu à une nouvelle réglementat ion, ce qui affectai t p ro fondément les in té rê t s 
de la grande propriété hongroise qui, elle, dépendai t du marché autrichien des 
denrées agricoles. 
Au d é b u t des années 90, le rebondissement de la lu t te de classes (grèves 
des ouvriers, création du P a r t i social-démocrate, mouvements paysans de carac-
tère «socialiste agraire») et l ' intensification des lut tes nat ional i ta i res (procès 
du mémorandum) créèrent une s i tuat ion poli t ique ex t r êmement grave. C'est 
pa r l ' in t roduct ion de réformes en matière de politique ecclésiastique (mariage 
civil, etc.) que le ministère Wekerle t en t a de détourner l ' a t t en t ion des problè-
mes sociaux e t des questions relevant du droi t public. Cependant , pour réagir 
contre l 'amplif icat ion des mouvements de masse révolut ionnaires , la classe 
* On appelait szolgabíró le substitut du premier fonctionnaire public du district. Le dis-
trict groupait plusieurs communes et constituait la plus petite unité administrative. 
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dominan te recourut finalement à Désiré Bánf fy qui, à la tê te de son cabinet, 
i n s t au ra u n régime de ter reur . 
A par t i r de 1900, la Hongrie f u t dominée, elle aussi, par le capitalisme 
monopoleur impérialiste. Toutefois , ce capitalisme monopoleur hongrois avait 
ceci de particulier qu 'en raison de la dépendance semi-coloniale, le capi tal finan-
cier hongrois, en voie de développement , subissait en sa major i té l ' influence du 
capi ta l financier autr ichien et a l lemand, et qu ' à la suite des survivances féodales 
t rès accusées, le capi tal agraire se liait de plus en plus é t ro i tement avec le capi-
t a l monopoleur bancaire et industr iel . Les cartels pa ru ren t sous la forme de 
car te ls communs austro-hongrois . Le nombre des ouvries s 'accrut b rusquement 
e t , en raison de la concentra t ion du prolétar iat industr ie l (part iculièrement 
m a r q u é e à Budapest) , l 'on enregistrai t dans les mil ieux ouvriers une for te effer-
vescence révolutionnaire. La différenciation de la paysanner ie s'accéléra : 
les paysans aisés const i tuèrent une force politique indépendante , tandis que 
la misère des pet i ts producteurs paysans et du prolétar ia t agricole croissait sans 
cesse. L 'émigrat ion pr i t une ampleur e f f rayante . 
La crise économique don t f u t marqué le début d u X X e siècle aggrava non 
seulement la lu t te de classes, mais aussi les antagonismes internes des classes 
dominan tes : l ' intensification des lut tes politiques au par lement en fournissait 
la p reuve . Après la const i tut ion de son cabinet, E t ienne Tisza, représentant le 
p lus b ru ta l de la grande propr ié té alliée au capital financier, ins taura une politi-
que autori taire à l 'égard de l 'opposit ion par lementai re et terrorisa ouvriers et 
paysans . Les bourgeois et propriétaires terriens hostiles au capi tal financier se 
coalisèrent et r empor tè ren t une victoire électorale : l 'on voyai t s 'ouvrir une 
crise ministérielle. Les milieux dirigeants ul t ra-réact ionnaires de la monarchie 
t en t è r en t alors d 'appl iquer des méthodes absolutistes et prodiguèrent aux masses 
populaires des promesses démagogiques. E n t r e t emps , cependant , la révolution 
russe avai t communiqué a u x mouvement s de masse hongrois un caractère de 
plus en plus révolut ionnaire : l 'accord entre les classes dominantes hongroise 
e t autr ichienne é ta i t dès lors ex t rêmement u rgen t . E n 1907, cet accord fu t 
réal isé moyennan t la stabil isation relat ive et t empora i re du dualisme. Quant à 
la révolution démocra t ique mûr i s san te , elle fu t répr imée avec le concours des 
chefs opportunis tes du P a r t i social-démocrate. 
I I . 
La discussion des manuscr i t s du Cours d 'His to i re méri te une at tent ion 
part icul ière. Les débats qui se sont déroulés j u s q u ' à ce jour ont por té sur les 
manuscr i t s relatifs a u x trois périodes qui s 'é tendent respect ivement de la con-
quê te arpadienne à 1526, de 1526 à 1790, et de 1790 à 1849. Ces discussions, 
qui ont duré plusieurs jours , ont réuni les spécialistes des époques historiques 
respect ives . Les délibérations f u r e n t minut ieusement préparées pa r l ' Ins t i tu t 
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des Sciences Historiques. Les t ex tes polycopiés avaient été dis t r ibués au préalable 
a u x spécialistes des diverses époques e t aux jeunes historiens qui se sont distin-
gués pa r un t ravai l par t icul ièrement f ruc tueux . Ensu i te , au cours des discussions 
qui durèrent chacune deux à trois jours , les historiens fo rmulèren t les remar-
ques que leur suggéraient à ce propos leur propre spécialité et leurs propres 
recherches. Les t r a v a u x consacrés au manuel universi taire on t permis à la 
science historique hongroise de réaliser de n o u v e a u x progrès, d 'enrichir les 
problèmes soulevés et de tirer a u clair de nombreuses quest ions non encore 
élucidées. Parei l lement , nous es t imons que, sous u n angle d i f férent , l 'exposé 
sommaire des in tervent ions nous a idera , lui aussi, à obtenir de précieux résul-
t a t s . E n effet, les 150 historiens présen ts aux déba t s ont non seulement criti-
qué certaines assertions : ils on t en même temps comblé des lacunes, appro-
fondi certaines questions et soulevé de nouveaux problèmes. Ce f u t là un large 
tour d 'horizon, qui mi t sur tout en relief la lu t te pour les object i fs communs , 
l ' e f for t des historiens pour tracer u n tableau au then t ique de l 'histoire du peuple 
hongrois, un tab leau dégagé de t ou t e s les déformat ions accumulées par les his-
tor iens du passé. E t c 'est encore pour servir les objectifs communs qu ' in ter -
v inren t dans la discussion les académiciens, professeurs, j eunes assistants e t 
archivis tes . 
I l y a lieu de cons ta ter que, d ' u n e manière générale, les discussions po r t an t 
sur les époques respectives furen t f ructueuses , quoique dissemblables q u a n t à 
leur caractère . 
La discussion engagée à propos du volume consacré à la période al lant 
de la conquête arpadienne jusqu'au désastre de Mohács soit l 'occupat ion de la 
Hongrie par les Turcs f u t caractérisée entre autres pa r ceci que la p lupar t des 
opinants , tout en a b o r d a n t également les XIV e et XV e siècles, se penchèrent 
avan t t o u t sur l 'époque arpadienne , c.-à-d. la période qui se clôt en 1300. 
Les remarques de caractère matériel , méthodologique et d idact ique, qui avaient 
été formulées par des chercheurs expér imentés et pa r des débu tan t s , permirent 
de cons ta te r que l 'écar t entre les anciens et les n o u v e a u x his tor iographes s 'est 
comblé dans une large mesure. Les anciens chercheurs ont adop té dans une pro-
por t ion toujours croissante les méthodes marxistes de la recherche. Ils ont aussi 
fai t bénéficier la j eune génération d ' u n e aide substantiel le au point de vue mé-
thodologique et cri t ique. L 'é t roi te coopération des différentes branches des 
sciences sociales s'est avérée très f ruc tueuse . E n cours de discussion, les spécialis-
tes de l 'histoire l i t téraire, de l 'histoire de l ' a r t , de l 'archéologie, du droi t , de l 'his-
to i re militaire et de la d iplomat ique ont contr ibué à donner une forme plus 
précise a u x données que renferme le manuel . Plus d ' une fois, ils on t aidé à éli-
miner les impropriétés terminologiques et à combler les lacunes. 
A propos des intervent ions que les historiens présents ont consacrées a u x 
problèmes d 'ordre général, il convient de signaler celle de l 'académicien Émeric 
Révész : il a souligné que depuis de longues années dé jà , il eû t é té indispensable 
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de doter r ense ignement supérieur de manue l s d'histoire. Après un remaniement 
approprié des manuscri ts discutés, les universi tés hongroises posséderont cet te 
fois-ci un m a n u e l qui, pour la première fois dans l 'histoire de notre enseignement , 
satisfera à la fois aux exigences de l ' exac t i tude historique, prise au sens pro-
gressiste d u mot , et aux objectifs vér i tables de la didact ique scientifique. Nous 
sommes en présence de la première t e n t a t i v e qui, fai te à une vaste échelle et 
non dans u n b u t de vulgarisat ion, vise à t racer le tab leau des cinq premiers 
siècles de l 'his toire hongroise en procédant à la lumière des principes rigoureuse-
men t conséquents du matérial isme dia lect ique et historique, t ou t en fa isant 
ressortir avec beaucoup de clarté le j u s t e r appor t et les incessantes in teract ions 
de la base et de la supers t ructure . A b o r d a n t ensuite les problèmes que pose le 
manuscr i t a u point de vue de la s t ruc tu re et du style, l 'académicien Révész 
déclara que pour satisfaire aux exigences spécifiques des manuels universi taires, 
les auteurs devront procéder selon des méthodes uniformes. Il souligna enfin 
qu'i l é tai t par t icul ièrement impor tant d 'él iminer du t ex te les parties de carac-
tère monographique. 
I n t e r v e n a n t à son tour , le professeur Elemér Mályusz déclara qu ' i l avai t 
accueilli le manuscr i t comme la première synthèse marxis te détaillée de l 'his-
toire hongroise d 'avant Mohács. Il examina quel était le r appor t entre la combi-
naison des indications f ragmentai res t i rées des documents historiques et le 
tableau t r a c é respect ivement par l 'historiographie de l 'époque des lumières, 
pa r les his tor iens l ibéraux et par les historiens bourgeois. Elemér Mályusz fit 
valoir ensui te que sans vouloir qualifier ce t te synthèse d' inégalable, il é ta i t en 
mesure d ' a f f i rmer qu'elle est meilleure, plus complète, plus réaliste et plus 
rassurante que toutes les précédentes. Le tableau t racé de la période en quest ion 
est l 'oeuvre de trois historiens d ' individual i té li t téraire différente. Cependant , 
leur t rava i l a été homogène grâce à la mise en oeuvre d 'une méthode e t d 'une 
conception reconnues jus tes . Au regard des synthèses précédentes, c 'est dans 
la part ie consacrée à l ' époque arpadienne que cette méthode a permis d 'ob ten i r 
les résul ta ts les plus surprenants . Q u a n d Charles Tagányi , qui fu t p o u r t a n t le 
plus r emarquab le de nos spécialistes bourgeois de l 'histoire sociale, fit l 'analyse 
de la société arpadienne, il du t se con ten te r de diviser l 'époque en périodes 
assez longues. En outre , pour chacune de ces périodes, la représentat ion des 
différents groupes et couches était plus ou moins s ta t ique . Si donc, en procédant 
par périodes de dix ans e t en liant les phénomènes successifs, le manuel a réussi 
à recons t i tuer l 'époque arpadienne avec a u t a n t de détails, comme si l 'on eût 
possédé des sources aussi abondantes que pour l 'époque des Huniades ou des 
Jagellons, c 'es t là un résul ta t sérieux. Le mérite en revient à l ' au teur , mais 
c'est a v a n t t o u t la mé thode qui est à louer . Les vieux historiographes, qui ont 
cherché en vain des principes directeurs dans le dédale du relativisme préconisé 
pa r l 'école de l 'histoire des idées, sont par t icul ièrement qualifiés pour mesurer 
ces résu l ta t s . 
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C'est au pr ix de pénibles efforts, grâce à des trouvailles for tui tes que les 
historiens bourgeois pa rv in ren t à découvrir que le féodalisme avai t existé en 
Hongrie aussi. Combien de t e m p s il a fallu pour parvenir à la connaissance de 
quelques fo rmes seulement du féodalisme, à une connaissance qui étai t p o u r t a n t 
loin de saisir l 'essence même du système féoda l ! E n voyan t les résultats dé j à 
acquis, l 'on ne peut s 'empêcher de sourire à l ' idée des difficultés que l 'historio-
graphie bourgeoise eut à surmonter autrefois pour rapprocher , ou, le cas 
échéant, pour dissocier l 'histoire politique et l ' enchaînement des événements 
historiques de l 'évolution sociale. Passant enfin à la critique de certains détails 
du texte, E lemér Mâlyusz es t ima que les chapi t res consacrés à l 'histoire de la 
civilisation sous les Arpads et à l 'époque des A n j o u n 'é ta ient pas satisfaisants. 
Le professeur Ét ienne Szabó examina des questions de principe, de por tée 
générale, des problèmes de détai l et certains aspects didact iques du tex te . II 
fit valoir qu ' i l ne pouvai t se déclarer ent ièrement d 'accord avec la s t ructure du 
manuel. Les au teu r s ont voulu présenter l 'histoire en fonction de son mouvement 
et de sa cont inui té . Cependant , l 'évolution des forces product ives et des rappor t s 
de production, ainsi que la naissance et le développement de l 'ordre des classes 
féodales sont des processus complexes, et nombreux sont les phénomènes qu' i l 
est impossible d' inclure dans la représentat ion chronologique. Le résultat en 
est que les au teu r s n 'on t po in t t enu compte d ' u n certain nombre de fai ts concrets 
importants . Le manuel ne réserve pas une place assez considérable à l 'é ta t des 
forces product ives et au développement de la technique, et il est des not ions 
primordiales qu i ne sont po in t suffisamment expliquées. Tandis qu ' au point de 
vue des fai ts concrets, l 'on relève des incert i tudes imputables à la s t ructure de 
l 'ouvrage, de même que des lacunes, la charpente chronologique est très solide-
Cependant, la dé terminat ion des périodes accuse certains points vulnérables -
Le professeur Szabó est ima que dans l 'histoire d ' une société, le début et la fin 
d 'une grande époque his tor ique ne pouvaient ê t re déterminés au moyen de 
dates précises qu ' au seul cas où il s'agissait d ' u n brusque changement révo lu-
tionnaire. P o u r conclure, il fit valoir que dans le manuel , l 'évolution sociale 
hongroise ne s ' intégrai t pas suff isamment au développement historique des 
peuples voisins et que le t ex t e ne renfermait point la peinture du caractère des 
diverses nat ional i tés . 
Le cand ida t Georges Gyôrf fy , collaborateur de l ' Ins t i tu t des Sciences 
Historiques, in te rv in t à propos de la part ie du volume qui est consacrée à l 'époque 
arpadienne. I l souscrivit à la méthode de l ' au t eu r qui, à la lumière des indi-
cations recueillies dans certaines chartes et t ex tes de lois, avai t étudié à fond,, 
d 'une manière presque monographique, la société et les rappor t s de classe de 
l 'époque en quest ion. Cependant , sur plusieurs points , il cr i t iqua sévèrement 
l 'ouvrage. II r e j e t a le chapi t re sur l ' E t a t s lavo-pannonien, mi t en doute la déter-
mination de certaines périodes et, d 'une manière générale, se re fusa à adme t t r e 
le tableau que l ' au teur avai t t racé de la société hongr.oise à l 'époque de la con-
361 LE COURS D'HISTOIRE D E HONGRIE A L'USAGE DE L 'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
quête arpadienne. A son avis, la rédact ion du tex te révèle que l ' au teur sous-
estime le degré de développement a t te in t à cette époque pa r la société hongroise. 
L 'opinant qualifia d ' e r ronée l 'appréciat ion des campagnes de l 'époque des 
incursions. Les sources a rabes , qui par lent de la t ra i te des esclaves pra t iquée dé jà 
pa r les Hongrois du Etelköz* infirment l 'hypothèse selon laquelle, après la 
conquête arpadienne, les guerres de rap ine déclenchées pour amasser des ri-
chesses aura ien t cédé la p lace à des campagnes ayan t pour objectif de procurer 
aux Hongrois des esclaves. Les grandes campagnes de l 'époque des incursions 
étaient organisées avec coordinat ion, aussi faut- i l r e je te r l ' a rgument de l ' au teur 
qui qualifie ces campagnes d 'entreprises individuelles de certains groupes. G. 
Győrffy déplora que l ' a u t e u r n 'avai t pas esquissé l 'h is tor ique de l 'établisse-
ment des Hongrois dans le bassin du Danube et que le manuscri t ne signalait 
point le n o m des chefs de clan, ni les terri toires où ils se fixèrent. 
Le candidat Győr f fy qualifia ensui te d ' inacceptable la méthode consistant 
à situer la genèse des condit ions féodales (préféodalisme) entre les années 900 
et 1061. Cette dé te rmina t ion chronologique est le f r u i t d 'une conception qui 
sous-estime les conditions sociales du règne d 'Et ienne I e r , les lois promulguées 
par ce monarque — elles pe rme t t en t p o u r t a n t de conclure à une société de classes 
déjà établie —, la p ra t ique d u monnayage, introduite dès cet te époque, et l 'usage 
des chartes, dont les origines se si tuent également dans cet te période. L ' au teu r 
a choisi l ' année 1061 p o u r t e rme de la période en quest ion, parce que c 'est dans 
cette même année qu ' eu t lieu la dernière révolte de pa ïens . Or, après la mor t d 'É-
tienne Ie r , l ' É t a t féodal se t rouvai t dé jà à te l point consolidé qu'il était désormais 
impossible de l 'ébranler. G. Győrffy signala à ce propos que la révolte de Vata 
étai t celle d ' un hérésiarque et que ce mouvement é ta i t en corrélation avec les 
rites de l 'Église d ' Or ien t . 
Même au XI I e siècle, l 'é tendue de la plus grande propriété hongroise de-
meura inférieure à 1 % de la superficie du pays . Quant à la dignité dite «ducale», 
il est impossible de la considérer comme é tan t à l 'origine du compar t imentage 
féodal du pays : en e f fe t , puisque cet te dignité ne dev in t pas héréditaire, il 
ne peut s 'agir là d 'une ins t i tu t ion pe rmanen te et régulière. G. Gycr f fy est ima 
qu 'en conséquence, l 'on pouva i t se dispenser d 'entrer dans les détails des lu t tes 
entre fact ions seigneuriales. Pour te rminer , il qualifia d 'erronée la méthode 
consistant à soulever, à propos des X I e e t X I I e siècles, le problème de la division 
croissante de l 'É t a t féoda l . 
Le candidat Joseph Perényi collaborateur de l ' I n s t i t u t des Sciences Histori-
ques, déplora que les a u t e u r s n 'eussent pas réservé une place plus large au pro-
blème de la base économique. Il fit valoir que le tex te ne soulignait pas suffisam-
ment que l 'histoire de Hongrie , quoiqu'elle présente des t ra i ts spécifiques qui 
lui sont propres, s 'est déroulée selon les lois universelles de l 'histoire. Ainsi, à 
1
 Région qui, située entre le Dniéper et le bas Danube, fut habitée par le peuple hongrois 
à la fin du I X e siècle. 
3 6 2 LE COURS D 'HISTOIRE DE H O N G R I E A L'USAGE DE L 'ENSEIGNEMENT S U P É R I E U R 
propos de la genèse du féodalisme, de la naissance de l ' É t a t f ondé sur le régime 
des Ordres et des tenta t ives de central isat ion, il est indispensable de mettre en 
relief les corrélations entre l 'histoire hongroise et celle des autres pays d 'Europe, 
e t c'est dans ce domaine-là qu'il convient de combat t re les opinions erronées. 
Les au teurs ont eu raison de déclarer la guerre a u x illusions et a u x exagérations 
de l 'historiographie bourgeoise qui s 'obst inai t à assigner à la Hongrie le rôle 
d ' u n e grande puissance chimérique — d 'un empire baigné par trois mers, etc. —, 
et c'est à j u s t e t i t re qu'ils ont démasqué la défiguration délibérée des faits histo-
r iques. Cependant , ils n 'aura ient pas dû passer sous silence le f a i t que, de façon 
in te rmi t t en te , la Hongrie fu t réel lement une solide grande puissance féodale : 
au t r emen t , comment aurait-on pu a t t endre d'elle qu'elle organisâ t la défense 
contre les Turcs ou les chassât même du pays? 
J . Perényi déclara ensuite q u ' à son avis, l 'exposé de l 'histoire des peuples 
non-magyars de Hongrie présentai t des lacunes. Les auteurs ne signalent point 
que dès le débu t du moyen âge, la Hongrie é ta i t un pays mul t ina t iona l . Or, il 
est indéniable qu ' à cet te époque déjà , les peuples non-magyars de Hongrie jou-
aient un rôle impor t an t au point de vue historique. Il fau t que les recherches 
embrassen t ce problème aussi et il importe de combler les lacunes . 
Puis J . Perényi aborda, lui aussi, la question du compar t imentage féodal. 
A son avis, celui-ci n ' a existé en Hongrie qu ' au tournan t du X I V e siècle, et 
pendan t quelques dizaines d 'années seulement . Sans doute, la tendance à la 
division s 'est manifestée chez nous aussi, cependant , elle ne p u t s ' imposer face 
a u pouvoir royal . Puisqu ' i l s 'agit donc d 'une tendance qui est demeurée inca-
pable de s 'aff i rmer, comment celle-ci peut-elle donner son nom à une période 
historique qui a duré plusieurs siècles? Ainsi donc, l ' auteur devra remanier la 
dé te rmina t ion des périodes. Il lui appar t i endra également d 'explorer les raisons 
pour lesquelles la Hongrie ne s 'est pas désagrégée en une mosa ïque de princi-
pautés , comme ce f u t le cas de l 'Allemagne, de la Pologne, de la Russie kié-
vienne, etc. 
Poursu ivan t son exposé, J . Perényi souligna qu 'au cours de sa genèse, 
l 'organisat ion d ' É t a t hongroise subi t de fortes influences slaves é m a n a n t moins 
de la Transdanubie que p lu tô t du terr i toire de l ' É t a t bulgare. L ' o p i n a n t estima 
q u ' à propos de la création de l ' É t a t hongrois, l ' au teur avait t r acé de l ' influence 
slave un tab leau qui n 'es t pas l ibre de toute exagérat ion. Q u a n t à lui, il inter-
prè te l ' inf luence slave dans un sens plus large et n ' en tend point la limiter a u x 
décades qui suivirent la conquête arpadienne. Au reste, cette inf luence se fit 
sentir non seulement dans la vie de l ' É t a t hongrois, mais aussi dans le domaine 
économique et culturel . Toutefois , elle f u t lente et se mani fes ta p lutôt a u x 
époques succédant à la création de l ' É t a t hongrois. 
I n t e r v e n a n t au n o m des historiens de l ' a r t , Désiré Dercsényi déplora que 
pour compléter les rares sources écrites r e m o n t a n t à l 'époque arpadienne , l 'au-
t e u r n ' a i t po in t eu recours au matér ie l assez ab o n d an t dont disposent les liisto-
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riens de l ' a r t . Aux siècles de l ' époque arpadienne, le développement artist i-
que a suivi de près les évolutions de la base. Aussi ce développement peut-il 
éclairer des corrélations que d 'au t res discipliness cientifiques, telles que l 'histoire 
économique, par exemple , ignorent encore. Les oeuvres d ' a r t de l 'époque 
pe rme t t en t de suivre la marche du développement de la société de classes et de 
déterminer le moment où telle ou telle classe sociale commence, elle aussi, à 
faire bâ t i r . A la fin du X I I e siècle e t au début du X I I I e , les monarques et le h a u t 
clergé ne sont plus les seuls bâtisseurs : l 'ar istocratie la ïque fa i t également exé-
cuter des t r a v a u x de construct ion. Le caractère des églises d a t a n t de cet te époque 
révèle ne t t emen t ce changement . Le peuple construi t , lui aussi: les monumen t s 
dus à son init iative do ivent faire l ' ob je t d 'une explora t ion à pa r t . L 'époque 
en question nous a légué de très belles églises de village qui sont le f ru i t de 
l ' a r t archi tectural popula i re et ne peuven t en aucune façon être a t t r ibuées au 
concours d 'archi tectes étrangers. P o u r terminer, l ' op inan t a t t i ra l ' a t t en t ion de 
l ' au teur sur le style r o m a n de Hongrie, d 'un caractère t rès part iculier . 
Tibor Kardos, m e m b r e correspondant de l 'Académie des Sciences de Hongrie, 
fit valoir dans sa cr i t ique les points de vue de l 'histoire l i t téraire. Il signala 
que les chapitres consacrés à l 'évolution culturelle n ' é t a i en t pas homogènes, ce 
qui s 'explique en pa r t i e pa r l ' inégalité quan t i t a t ive du matériel disponible. 
C'est pourquoi ses r emarques critiques portèrent a v a n t t ou t sur la période qui 
s 'achève à la fin du X I I I e siècle. 
T. Kardos a f f i rma q u ' à son avis, on n 'avai t pas suff i samment mis à contri-
but ion les légendes hongroises. Il a t t i r a l ' a t tent ion sur les éléments politiques 
très abondan t s que ren fe rme la légende d 'Émeric : on y t rouve des épisodes 
i l lustrant l 'asservissement progressif des hommes libres, la résistance croissante 
du peuple rédui t à la misère, et les aspects hongrois de la lu t te opposant la pa-
pau té a u x empereurs d 'Allemagne. L 'op inant aborda ensuite les légendes de 
l 'époque païenne. Cr i t iquan t l ' image t racée de la l i t t é ra tu re du règne des Arpads , 
il estima que tou t en corrigeant de nombreuses erreurs de l 'ancienne l i t té ra ture 
bourgeoise, l ' au teur ava i t brossé un tab leau par t r o p négatif de la civilisation 
de l 'époque. On aura i t t o r t de considérer l 'oeuvre d 'Anonymus , chroniqueur 
de l 'époque de Béla I I I , comme une source historique prise au sens moderne du 
terme. Sans doute, l ' a u t e u r admet que l 'oeuvre d ' A n o n y m u s s'inscrit dans le 
cadre des romans de chevalerie — fai t qui est reconnu depuis assez longtemps —, 
cependant , il met en d o u t e le caractère courtois de l 'ensemble des gestes hon-
groises. Or, nous possédons les sources indiquant que Ton t rouvai t à la cour des 
rois et reines de Hongr ie de nombreux poètes courtois étrangers. Nous savons 
également que la l i t t é r a tu re hongroise avait possédé u n roman de Troie, et 
probablement aussi u n roman d 'Alexandre le Grand et de Tr is tan. 
In t e rvenan t au n o m des archéologues, le professeur Jules László fit valoir 
qu 'à la lumière des recherches archéologiques, la cul ture des Hongrois conqué-
rants apparaissai t plus évoluée que ne le suggère l ' au t eu r . Il f i t r emarquer que 
1 5 Acta His tor ies I I I /3 . 
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pour les siècles précédents aussi, l ' au teur avai t t racé un tab leau t rop négatif 
de l 'agriculture prat iquée par les Hongrois. 
Les professeurs François E c k h a r t et Georges Bonis analysèrent le manuel 
a u point de vue de l 'histoire du droi t . L 'archiviste Oscar Paul inyi examina le 
t ab leau t racé du développement des villes aux XIV e et XV e siècles, puis a t t i r a 
l ' a t t en t ion des chercheurs sur la topographie qui permet de dé te rminer les diffé-
rentes formes du développement des villes. S ' a p p u y a n t sur les recherches très 
intéressantes qu' i l avait poursuivies, il décrivit en détail la s t ruc tu re spécifique 
de la propriété immobilière dans les villes fondées, s t ruc ture qui, dès l'origine, 
inf lua d 'une manière décisive sur l 'évolution des rappor ts de classe urbains. 
Il y eut encore de nombreuses intervent ions au sujet des quest ions soulevées 
pa r le manuel e t des problèmes didact iques. Après la réponse des auteurs, la 
discussion f u t clôturée par l 'académicien Eric Molnár. Fa isant le point des 
conclusions qu' i l convient de t i rer de la discussion, il passa en revue les tâches 
que les auteurs auront à résoudre. A ce propos, il souligna d 'une manière par t i -
culière qu'il appar t iendra aux au teurs de t racer un tableau plus détaillé de 
l 'histoire des forces productives. Le manuel devra montrer le t ravai l plein 
d 'abnégat ion, grâce auquel les peuples de la Hongrie t r ans fo rmèren t ces vastes 
é tendues incultes en un pays fert i le. Il f au t que l 'exposé de l 'histoire hongroise 
embrasse aussi les corrélations universelles et t race le tableau au then t ique de 
l 'histoire des aut res peuples. Au cours de la discussion, déclara Éric Molnár, 
certains opinants avaient laissé en tendre que, face à la science his tor ique bour-
geoise, le manue l avai t par endroi ts fa i t preuve d 'un esprit exagérément criti-
que . Personne ne songe à répudier en bloc les constatat ions de l 'his toriographie 
bourgeoise. Cependant , le fai t demeure que la science historique est une science 
de classe, une connaissance s ' inspirant de la vision du monde, p ropre à l 'histo-
rien, et que, pour servir les in térê ts des classes dominantes , l 'his toriographie 
bourgeoise a faussé l 'histoire, bien souvent involontairement , et plus d 'une fois 
de propos délibéré. En ces condit ions, il est indispensable de procéder avec une 
ext rême prudence . 
Dans la discussion du manue l t r a i t an t la période entre 1526 et 1790, les 
intervent ions por tèrent avan t tou t sur le problème du servage perpétuel , e t , 
à ce propos, sur l 'appari t ion, en Hongrie , des germes du capital isme, de même 
que sur l 'appréciat ion des lu t tes de libération nat ionale, la poli t ique oppressive 
e t colonisatrice, prat iquée par les Habsbourg à l 'égard de la Hongr ie , et le rôle 
de la peti te noblesse. La discussion du premier manuel avait é té disproportion-
née en ceci que l ' intérêt s 'é ta i t por té avan t t ou t sur l 'époque, des Arpads e t 
que les crit iques, elles aussi, ava ient eu pour objet principal cet te même période. 
Cette fois-ci, l 'on ne releva plus de disproportion de ce genre. Cependant , il 
es t à déplorer que les spécialistes des disciplines apparentées n ' a i en t point fait 
preuve d 'un in térê t aussi vif que précédemment . Parei l lement , on remarqua 
plus d 'une fois qu 'en exposant les résul ta ts de leurs propres recherches spéciales, 
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les historiens réservaient p e u de place à l 'appréciat ion globale du m a n u e l : 
ils se bornèrent plutôt à communiquer des faits isolés, s ans approfondir les 
problèmes de principe. 
D 'une manière générale, les critiques fu ren t unanimes à reconnaître l 'ef-
ficacité et la h a u t e valeur d u travail accompl i par les a u t e u r s . D 'autre p a r t , 
on ne m a n q u a pas de relever que, dans u n e certaine mesure , le texte m a n q u a i t 
d 'homogénéi té , ce qui s ' expl ique par le f a i t que le sujet a v a i t été trai té p a r six 
historiens différents . On fit aussi valoir q u e ce manque d 'un i formi té ava i t in-
contes tablement porté p ré jud ice aux qual i tés didactiques d u manuel. Ce son t 
sur tou t les t ex tes des trois au teurs ayan t t r a i t é le X V I I I e siècle qui accusent 
un caractère monographique . Telle fu t l 'opinion de l 'académicien Émeric Révész 
et du professeur François E c k h a r t , qui s 'accordaient par ai l leurs à souligner les 
méri tes très positifs du v o l u m e en quest ion. 
Le professeur Sigismond Paul Pach , sous-directeur de l ' Ins t i tu t des 
Sciences Historiques, déplora sur tou t que les auteurs n 'eussent pas su f f i samment 
mis en relief les questions de principe, que, p a r endroits, l ' é t u d e de ces problèmes 
n ' e û t pas é té poursuivie j u s q u ' a u bou t e t avec esprit de suite, et qu ' enf in 
la solution donnée aux prob lèmes fû t plus d ' u n e fois équivoque, insuff isamment 
concise et non assez claire. C 'est à la lumière de ces pr inc ipes que l ' op inan t 
aborda le problème du servage perpétuel, t e l qu'il est exposé dans le m a n u e l . 
II reprocha à l ' au teur des pages consacrées au XVI e siècle de ne pas avoir ex-
pliqué les différences entre l 'évolut ion en E u r o p e occidentale e t en Europe orien-
tale , et d 'avoi r négligé l ' ana lyse des divergences en mat iè re d 'agriculture. E n 
France , par exemple, l 'on v i t se développer au cours de ces siècles l 'économie 
seigneuriale. Celle-ci était f o n d é e sur le t r a v a i l des paysans qui, libres q u a n t 
à leur s t a tu t juridique, p a y a i e n t pour la p l u p a r t leurs i m p ô t s en rente-argent . 
Ce système, qui reflétait le carac tère évolué de la product ion marchande p ra t i -
quée par la paysannerie f rança ise , différait sensiblement de l 'évolution enre-
gistrée en Europe orientale, évolut ion caractérisée par les g r andes fermes seigneu-
riales fondées sur le travail des corvoyeurs, p r a t i q u a n t la p roduc t ion m a r c h a n d e 
seigneuriale et imposant a u x serfs la ren te- t rava i l et la corvée . Le manuscr i t 
ne signale pas qu ' au moment où , en Europe orientale, les germes du capital isme 
apparuren t non dans l ' indust r ie , mais dans l 'agriculture, le développement de 
ces germes capitalistes f u t par t icul ièrement pénible et lent dans les conditions 
engendrées pa r le «deuxième servage». Il est impossible de souscrire à une con-
ception qui se borne à n 'enregis t re r que l ' a spec t féodal de la grande propr ié té 
de production marchande. E n revanche, il impor te de souligner que ce t ype de 
la grande propr ié té était d ' u n caractère éminemment f éoda l et qu'il con t ra -
r ia i t le développement capi ta l i s te . Quant a u x antécédents de la product ion 
capitaliste et à l 'histoire de l 'accumulat ion primit ive, il conv ien t de les é tud ie r 
dans le cadre de l 'évolution enregistrée en Europe , tout en signalant les pa r t i -
cularités à relever à ce propos en Europe or ienta le et en Hongr i e . 
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Le professeur Et ienne Szabó in tervint , lui aussi, à p ropos du «deuxième 
servage». I l souligna que l ' é t ude de ce problème exigeait que l'on a t t a c h â t 
une impor tance particulière à la terminologie. I l qualifia de simplification er ronée 
e t réfuta la conception selon laquelle le s t a t u t juridique de la paysannerie p o u r -
ra i t être assimilé purement e t simplement à l ' insti tution de la Leibeigenschaft. 
Louis Elekes, chef de sect ion à l ' I n s t i t u t des Sciences Historiques, s ignala 
que dans le manuel , l 'exposé des luttes de l ibération étai t ne t t emen t supér ieur 
a u x récits p a r u s dans les ouvrages précédents , mais que, néanmoins , cet exposé 
laissait encore à désirer. L ' o n ne voit pas clairement la mesure dans laquel le 
telle ou telle classe sociale é t a i t intéressée a u succès des lu t t es . Le p rob lème 
de la noblesse moyenne se r a t t a c h e à cet te même question : tandis qu'ils s 'ef-
forçaient d 'é lucider les an técéden t s de 1848, les auteurs d u volume ont quel-
que peu t ransgressé les l imites justifiables p a r les sources. 
E n a b o r d a n t tout u n ensemble de problèmes n o u v e a u x , les auteurs on t 
laissé de côté certaines quest ions . Longtemps, l 'historiographie hongroise a v a i t 
considéré comme un problème impor tant la question de savoir quelle poli t i-
que eût é té la plus indiquée en face des d e u x ennemis de la Hongrie, les T u r c s 
et les Habsbourg . Le vo lume en question formule à ce p ropos certaines idées 
qui, cependant , ne sont pas de nature à t r a n c h e r la ques t ion . I l eût fallu, d a n s 
ce même ordre d'idées, fa i re la critique de l 'historiographie bourgeoise, e t , en 
particulier, se prononcer su r les deux opinions différentes, formulées pa r elle. 
Selon certains historiens bourgeois , il fallait se rallier à l 'un des deux adversaires . 
Selon d ' au t re s historiographes, si la Hongrie entendait surv ivre , elle d e v a i t à 
tou t prix assurer la paix en t r e les deux ennemis . Les t r aces de ces deux thèses 
demeurent tou jours v ivantes e t cont inuent à agir, aussi s ' impose-t-il d 'en fa i re 
la critique. 
On abo rda ensuite le problème de la domination t u r q u e . Les opinants , et 
en part icul ier le professeur Louis Fekete, se contentèrent plutôt de proposer 
que les t ex te s fussent complétés à certains po in t s de vue. On souligna n o t a m m e n t 
qu'i l convenai t de décrire les changements qui, au cours des 150 années de la 
dominat ion tu rque , s ' é ta ien t accomplis a u sein même de l 'Empire o t t o m a n . 
Lorsqu 'on aborda ensuite le chapitre t r a i t a n t de la guerre d ' Indépendance de 
Rákóczi, l 'on vit s 'engager une vive discussion. 
Les historiens présents s 'accordaient à reconnaître que la paysanner ie 
avai t été la base de masse de la guerre d ' Indépendance . E n revanche, on d iscu ta 
sur le point de savoir si, oui on non, la pe t i t e noblesse, d é t a c h é e de l 'ar is tocrat ie 
et s 'organisant séparément , ava i t été la force politique directrice de la guerre 
d ' Indépendance de Rákóczi , comme cela ava i t été sou tenu par les au teu r s du 
manuel et p a r plusieurs op inan t s . De leur côté, certains his toriens firent valoir 
que la direct ion politique f u t assurée pa r l 'aristocratie qu i imposa sa vo lon té à 
la petite noblesse, tandis que d 'autres sout inrent que la force directrice véri-
table , ce f u t le pouvoir d ' É t a t centralisé, créé par Rákóczi . 
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La déterminat ion des périodes du X V I I I e siècle, la polit ique de coloni-
sation des Habsbourg et la s i tuat ion des fermes seigneuriales de l 'époque soule-
vèrent également de vives discussions. 
Dominique Kosáry déplora qu 'en abordan t les X V I e e t XVI I e siècles, on 
ava i t déjà omis de t rancher clairement le problème de savoir si, réel lement , 
l 'existence de l 'empire des Habsbourg ava i t répondu à une nécessité histori-
que, et si, en créant les cadres de la défense commune, cet empire avai t rempl i 
une mission historique. Telle est en effet l 'opinion de l 'historiographie aut r i -
chienne : or, on aurai t t o r t de ne point prendre position en cet te matière . Con-
cernant le X V I I I e siècle, il fit valoir que, sans doute, la pol i t ique des Habsbourg 
et en particulier la pol i t ique douanière coloniale ava ien t profondément agi 
sur l 'évolution de la Hongrie , qu' i l fal lai t cependant é tud ie r en premier lieu 
cet te évolution elle-même, en ne la considérant point comme un phénomène 
secondaire, fonct ion d 'un phénomène primaire , mais en s i tuan t le centre de 
gravi té là où il se t rouve en réalité. 
De son côté, le cand ida t Georges Spira souligna que ceux qui r e fu sen t 
d ' adme t t r e , à propos du X V I I I e siècle, l ' impor tance de la colonisation en t a n t 
que fac teur dé te rminant l ' époque, se font , s'ils le veulent ou non, les conti-
nua teur s de l'école de l 'his toire des idées, catholique dans ses conceptions et 
favorable à la domination des Habsbourg . D ' a u t r e par t , ceux qui nient qu ' ap rès 
l 'échec de la guerre d ' Indépendance de Rákóczi , ce n 'est q u ' e n 1790 que, pour 
la première fois, le gros des la pet i te noblesse hongroise accepta de jouer un rôle 
nat ional , ceux-là reprennent la tendance non moins réact ionnaire des his toriens 
pro tes tan ts , glorificateurs de la noblesse pro tes tante . 
L 'asp i ran t Georges Szabad et le docent Paul S. Sándor in te rv inrent à 
propos de l 'économie des f e rmes seigneuriales et de la s i tua t ion de la paysanner ie 
au X V I I I e siècle. Paul S. Sándor reprocha a u x auteurs de ne pas avoir f a i t , à 
ce propos, la crit ique de l 'historiographie bourgeoise. Or, c 'est précisément à 
ce manuel qu ' i l appar t i endra i t de ré fu ter le my the bourgeois des rappor ts pa-
t r i a rcaux entre seigneur et paysan , et de fa i re justice de l ' idéalisation des condi-
t ions féodales. I l conviendrai t également de ré fu te r les thèses erronées d ' au t r e -
fois, qui pré tendaient que la grande propriété étai t l 'une des sauvegardes de la 
na t ion , ou qu 'en Hongrie, la paysannerie n ' e u t pas à subir les effets a t roph ian t s 
de l 'accumulat ion primit ive. 
Sigismond Paul Pach fit remarquer que de nombreux problèmes relat i fs 
à l 'absolutisme éclairé demeura ien t tou jours irrésolus. Les thèses énoncées pa r 
les auteurs recèlent des contradict ions . De plus, le t ex te n 'expl ique pas pour-
quoi l 'absolutisme éclairé fit des concessions à la bourgeoisie, et ne se prononce 
non plus sur la question de savoir si les concessions en quest ion s 'adressaient 
réellement à la bourgeoisie. L 'op inant fit valoir que pour juger l 'absolut isme 
éclairé, il fal lai t choisir pour point de dépar t principal les masses paysannes , 
la lu t te de classes de la paysanner ie . L 'absolut isme éclairé fit des concessions à 
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la bourgeoisie pour détourner celle-ci d 'une alliance éventuel le avec les forces 
populaires. S imul tanément , il introduisi t cer taines réformes au bénéfice de la 
paysannerie , ceci pour r e t a rde r au t an t que possible le soulèvement de la force 
antiféodale décisive. C'est à la lumière de ces fai ts que nous découvrirons l 'a-
spect véri table du rôle d é t e r m i n a n t que le peuple rempli t dans l 'histoire. Dans 
ce même ordre d'idées, il convient aussi de poser la question : pourquoi l 'absolu-
t i sme éclairé est-il né préc isément en E u r o p e orientale? Dans les conditions 
créées par le «deuxième servage», l ' an tagonisme de classe fondamen ta l s ' aggrava 
dans cette région d 'une manière si particulière que les souverains s'en t rouvèrent 
contraints à consentir cer ta ines réformes limitées. Le problème des sources 
de revenus de la paysannerie acqui t , lui aussi, une grande signification en ces 
pays où, en raison de l 'évolut ion retardée de la bourgeoisie, la taxat ion des 
paysans étai t plus impor tan te qu 'en Europe occidentale. 
Dominique Kosáry abo rda le problème des joséphistes hongrois à propos 
de François Kazinczy (chef d u mouvement hongrois de rénova t ion de la langue), 
qui, tout en demeuran t par ailleurs un grand progressiste, f u t par t isan de l ' ab-
solutisme éclairé, et à propos de Joseph H a j n ó c z y (organisateur et m a r t y r de 
la conjurat ion jacobine hongroise). A l'avis de l 'opinant , les joséphistes hongrois, 
cherchant u n point d 'appui p o u r mieux comba t t r e les lourdes entraves féodales, 
se rallièrent à Joseph I I parce c 'était précisément l 'absolut isme éclairé qui leur 
of f ra i t une l iber té d'action p lus complète. Ils eurent foi en la force du déve-
loppement na t iona l : ce ne sont pas eux qui fu ren t pessimistes, mais bien ceux 
qui se c ramponnèren t au féodal isme. Les joséphistes hongrois se disaient, que 
pour renverser le régime féoda l , il fallait ê t re forts , et que seul l 'appui de l 'em-
pereur pouva i t leur communiquer la force nécessaire. Toutefois , il convient de 
fa i re la dist inction entre ces joséphistes-là et les autres, indif férents à la cause 
nat ionale. Enf in , d 'une maniè re générale, il importe de présenter avec beau-
coup de clar té les tendances politiques hongroises de l ' époque . 
Le professeur Et ienne H a j n a l souligna qu' i l s ' imposai t d 'examiner plus 
à fond le problème de la central isat ion mise en oeuvre p a r les Habsbourg . II 
proposa ensui te que l'on inc lû t au manuel une esquisse, fût-el le schémat ique 
e t partielle, d ' u n e mine de l ' époque . E n ce temps-là, les mines hongroises de 
mé taux précieux, et surtout les mines de cuivre, étaient pa rmi les plus impor tan tes 
de l 'Europe. Quoique la Hongrie f û t rédui te à l ' é t a t colonial, on y ent re-
pr i t néanmoins des expériences techniques t rès modernes. Ainsi , c'est en Hongr ie 
que l'on uti l isa pour la première la machine à vapeur p o u r l 'évacuat ion des 
eaux de mine. II s 'agit là d ' une innovat ion qu i est signalée d a n s tous les ouvrages 
consacrés à l 'histoire de la technique, et ceci d ' au t an t p lus que c'est dans les 
mines hongroises que la mach ine à vapeur connut sa première application in-
dustrielle. 
Le professeur É. H a j n a l se déclara d 'accord avec les grandes lignes du 
tableau t racé de l ' industrie corporat ive. Cependant , il f i t r emarquer que le 
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m a n u e l ne consacrait pas une place assez large au développement de l ' industrie 
hongroise. A ce propos, il signala q u ' à l 'époque en quest ion, la fabr ica t ion d 'armes 
étai t l 'une des branches les p lus importantes de l ' industr ie. Nous n 'avons 
aucune raison sérieuse de supposer qu 'en substance, l 'arme à feu ai t été à ce 
moment - l à un article d ' impor ta t ion . D'ailleurs, les armes de ce genre se répandi-
ren t aussi très r ap idement parmi les paysans. Soulignant la justesse du tableau 
t racé des places for tes protégeant les confins mili taires, l 'opinant a jou ta qu'il 
a imera i t également ê t re renseigné sur l 'appari t ion de la technique moderne 
de fort if ication. I l mi t en relief l ' impor tance de l 'histoire du t rava i l , puis fit 
r emarque r que, sans doute, il n ' appa r t ena i t po in t au manuel de combler les 
lacunes de l 'histoire de la technique, mais que l 'on pouva i t cependant y aborder 
certaines questions de détail. Pour terminer , l ' op inant proposa que des recher-
ches coordonnées fussen t organisées afin de remédier aux insuffisances. 
André Arató, sous-directeur de l ' Ins t i tu t des Sciences Histor iques, inter-
v in t à propos du problème de l ' É t a t mul t inat ional . La tâche des auteurs du 
deux ième volume a é té plus facile que celle des au t eu r s du premier , parce que, 
dans ces siècles, l 'évolut ion des nat ional i tés avai t marqué un progrès sensible. 
Cependant , s imul tanément , ce m ê m e fait a posé a u x auteurs des problèmes 
plus difficiles aussi, problèmes qu' i ls ont été incapables de résoudre. Les opi-
nan t s f u r e n t unanimes à reconnaître que le volume en question satisfaisait aux 
exigences de l ' éducat ion pat r io t ique. Cependant, ce que l 'on t rouve dans ce 
volume ne constitue que l 'un des éléments de l ' éducat ion pa t r io t ique . L 'au t re 
é lément , qu'il convient de lier é t ro i tement au premier , c'est l 'es t ime pour les 
au t res peuples, le sens de l ' internationalisme prolétar ien. Pour faire valoir 
cet au t r e élément, il serait très utile d'inclure au manue l un exposé du dévelop-
p e m e n t et des mouvement s des peuples non-magyars . En faisant le récit des 
lu t tes communes, il f audra i t également signaler les mobiles de cet te coopération. 
Il serait indispensable de consacrer des chapitres à p a r t aux nat ional i tés . Dans 
ces chapitres , il f a u d r a i t étudier l 'évolution des nat ionali tés , m e t t r e en relief 
les différences entre leur évolution et celle des Hongrois , et exposer d ' u n e manière 
aussi concrète que détail lée leur développement cul turel . Incontes tablement , les 
dévas ta t ions turques causèrent au peuple hongrois d 'effroyables per tes en vies 
humaines : ces per tes , de même que les colonisations, contr ibuèrent également 
à faire de la Hongrie un E ta t mul t inat ional . L 'historiographie bourgeoise se 
complut à donner u n relief part iculier au côté t rag ique de ce fai t : en agissant 
de la sorte, elle en tenda i t légitimer le droit de la classe dirigeante hongroise 
à dominer les peuples non-magyars et just if ier la politique- nat ional i ta ire 
oppressive prat iquée dans la sui te . 
Après que les au teu r s eurent r épondu aux cri t iques, Ladislas Makkai , chef 
du groupe des é tudes féodales de l ' Ins t i tu t des Sciences Historiques, clôtura 
le d é b a t et résuma les conclusions qui s 'en dégagent . Il mit l 'accent sur les inter-
vent ions qui avaient po r t é sur les principes et souligna que le t ravai l des auteurs 
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du volume ne sera ple inement efficace que s'ils m e t t e n t dûment en relief les 
idées essentielles qui souvent ne ressor tent pas assez clairement d u texte . Il 
convient de reproduire avec ne t t e té l 'or ientat ion d u développement enregistré 
à l 'époque en question, et présenter comme la conséquence d 'une loi historique 
object ive la phase initiale de la décomposit ion du féodalisme, le développement 
graduel des éléments du capitalisme et les progrès d u processus de transfor-
mat ion en nat ion. 
Lors de la discussion du volume t r a i t an t de la période allant de 1790 à 
1849, de la crise profonde du féodalisme et de la révolut ion bourgeoise, la plu-
pa r t des interventions fu ren t consacrées au mouvemen t des jacobins hongrois, 
à la déterminat ion des périodes, au problème de la t r ans format ion en nation, 
à l 'appréciat ion de certaines classes e t de certains personnages, e t , t o u t comme 
précédemment , à des questions d 'o rd re didact ique. Ce qui caractér isa la dis-
cussion, c'est que les opinants sent i rent p rofondément l ' impor tance de cette 
période au point de vue de l 'histoire de la na t ion hongroise. Les historiens 
marxis tes l 'avaient é tudiée avec un soin particulier a v a n t même que l 'on se f û t 
a t t a q u é aux t r a v a u x du manuel : néanmoins, sur de nombreux points, les 
opinants exigèrent de la pa r t des au teurs une analyse plus poussée. Ils souli-
gnèrent que l 'exposé des événements de 1848—1849 éta i t excellent, mais formu-
lèrent s imul tanément de nombreuses critiques concernant la période précé-
dente , ceci sur tout à propos des problèmes signalés plus hau t . On ava i t reproché 
au manue l précédent que certaines par t ies avaient é té traitées d ' u n e manière 
monographique. Or, cet te fois-ci, l ' on n 'en tendi t guère formuler des critiques 
de ce genre. Sans dou te certains opinants firent-i ls valoir qu ' une pa r t t rop 
large avai t été réservée à la période en question et qu' i l convenait de réduire 
sensiblement la par t ie consacrée à la révolution bourgeoise et à la guerre d ' Indé-
pendance , chapitres qui sont précisément les mieux réussis de l 'ouvrage ; cepen-
dan t , les propositions concernant l 'amplif icat ion de certains points f u r e n t plus 
nombreuses . Plusieurs historiens réclamèrent que les auteurs fissent une analyse 
de classe plus poussée du processus complexe que f u t le passage d u féodalisme 
au capitalisme — processus qui pr i t u n aspect par t icul ier dans la Hongr ie dominée 
par les Habsbourg—, q u ' u n soin plus marqué f û t appor té à l ' é tude de la petite 
noblesse qui joua u n rôle si impor t an t au cours de la révolution, que l'on ne 
négligeât point l 'analyse des problèmes de l ' accumulat ion primitive, du marché 
intér ieur , des conditions coloniales, de l ' industrie et de l 'agricul ture, et que 
l 'on ne se conten tâ t pas d 'une esquisse sommaire de ces problèmes. 
Une discussion aussi animée que longue s 'engagea à propos d ' u n e innova-
t ion int rodui te dans le manuel . Tradi t ionnel lement , l 'année 1825 avait été 
considérée comme le débu t de l 'ère des réformes en Hongrie : or, les auteurs 
du manue l y subs t i tuèrent l 'année 1831. La discussion sur ce point de contro-
verse n 'es t point encore close. 
De nombreux opinants f i ren t remarquer que le manuel n ' a v a i t pas t ra i té 
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d 'une manière sat isfaisante les problèmes de la t r ans format ion en na t ion . Le 
manuel n ' a point formulé d 'une manière suf f i samment claire les quest ions 
fondamenta les et les par t icular i tés du développement na t iona l . Cette insuffi-
sance s 'explique entre au t res p a r le fait que dans le manuel précédent , on ava i t 
également négligé d'éclairer ces problèmes. Cependant , d a n s ce volume, ce t t e 
insuffisance est devenue d ' a u t a n t plus visible que, paral lè lement à la pe in tu re 
superficielle du développement nat ional hongrois, c'est précisément ici que, 
pour la première fois, l 'h is toire des peuples non-magyars de la Hongrie a é té 
t ra i tée d ' une manière approfondie . 
A propos de la na t iona l i té hongroise, Zol tán I . Tó th , membre correspon-
dan t de l 'Académie des Sciences de Hongrie , fit r emarque r que les au t eu r s 
n ' ava ien t pas coordonné les développements économique, poli t ique et culturel , 
et que le problème de la langue, capital au point de vue hongrois, avai t é té 
t ra i té d 'une manière superficielle. L 'opinant aborda ensuite l ' impor tan t problème 
de l 'assimilation. Le manue l présente l 'assimilat ion comme u n phénomène agis-
san t en un seul sens. Or, en réali té, l 'assimilation revêt un carac tère t a n t ô t ac t i f , 
t a n t ô t passif. Il convient de faire une dist inct ion entre la magyar isa t ion qui, en 
t a n t que processus passif, se retrouve aussi en régime féodal , et la t endance 
à la magyar isa t ion forcée, processus actif qui est ne t tement le propre des condi-
t ions bourgeoises. 
D 'une manière générale, les in tervent ions soulignèrent la richesse des 
chapitres consacrés aux nat ional i tés . Ladislas Makkai reprocha aux au t eu r s 
la façon d 'avoir in terprété le processus de t ransformat ion bourgeoise des classes 
dirigeantes des peuples non-magyars . Il es t ima que la pe in tu re de ce processus 
é ta i t exagérée, ceci d ' a u t a n t plus qu 'à l 'époque en question, ces classes dir igeantes 
étaient encore profondément enracinées dans l 'ordre féodal . 
Plusieurs opinants firent valoir que pour aucun secteur de la vie économique, 
les auteurs n 'avaient suff isamment approfondi la pe in tu re de la crise 
féodale e t de la ma tu ra t i on capitaliste. 
De son côté, Dominique Kosáry passa en revue les différentes b r a n c h e s 
de la vie économique : il s ignala à ce propos que de par t e t d ' au t r e , les données 
s ta t is t iques autrichiennes e t hongroises é ta ient tendancieuses, et qu 'en con-
séquence, elles présentaient des divergences entre elles. A son avis, l ' ana lyse 
poussée des stat ist iques révélerai t qu 'en dépi t des en t raves coloniales, l ' in-
dustrie hongroise se développa dans une mesure assez notable (elle qua -
drupla en t re 1790 et 1846) ; cependant , cet te même analyse pe rme t t r a i t 
aussi de consta ter que malgré ce progrès mesurable en chiffres absolus, l ' in-
dustr ie hongroise marqua u n re tard sans cesse croissant a u regard de l ' in-
dustrie autr ichienne. 
Guillaume Sándor déplora que les au teu r s n'eussent po in t montré les ef fe ts 
de la révolut ion industrielle qui s 'étai t p rodui te en Eu rope occidentale. I l fit 
valoir que cet te révolution ava i t contr ibué à former les opinions de Kossu th 
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en matière de politique économique et que, p robablement , elle avai t aussi 
modifié la doctr ine de Széchenyi . 
Plusieurs opinants soulevèrent le problème du développement capi tal is te 
dans le domaine agricole. Ainsi , Georges Szabad souligna que l'on ne pouva i t 
t ra i ter d 'une manière schémat ique les méthodes d 'exploi ta t ion agricole p ra t i -
quées par la classe des propr ié ta i res terr iens. A l'avis de l 'op inant , il convient 
de distinguer trois types pr inc ipaux . Le premier pouvai t s 'observer dans les 
propriétés mineures, éloignées des marchés : ici, les méthodes étaient arriérées, 
les alleux eux-mêmes n ' é t a i en t encore que rudimentai res , e t la plupart des pro-
priétaires v iva ien t des pres ta t ions serviles. Le deuxième type , de caractère 
prédominant , formai t déjà t ransi t ion : on y t rouvai t u n système allodial en 
développement , où, au premier chef, la cul ture se p ra t iqua i t toujours au moyen 
de la corvée, mais où l 'un relevai t déjà cer ta ins éléments de la ma in -d 'œuvre 
capitaliste. Le troisième t y p e étai t celui des propriétés les plus évoluées : là. 
on utilisait dé j à dans une large mesure le t r ava i l salarié. Sans dou te , le manuel men-
t ionne ces catégories, cependan t , il n'éclaire pas suff isamment le moment et le lieu 
où tel ou tel t y p e devint p r édominan t , ni la manière dont s 'accompli t ce processus. 
Pierre H a n á k , chef de groupe à l ' Ins t i tu t des Sciences Historiques, reprocha 
a u x auteurs d 'avoir presque tota lement l imité l 'exposé des problèmes de la 
production agricole m a r c h a n d e aux seules propriétés g randes et moyennes , 
sans tenir compte du p rob lème de la product ion m a r c h a n d e prat iquée pa r la 
paysannerie . Le livre ne f a i t guère ment ion des forces product ives des te r res 
serves, forces dont le développement étai t contrarié pa r le caractère ex t rême-
men t désuet des moyens e t procédés techniques . Nous disposons de n o m b r e u x 
points de repère concernant l ' é tudue de la production marchande p ra t iquée 
par les paysans , les act ivi tés commerciales et les opérat ions de crédit de la 
paysannerie : ces indicat ions éclairent suff isamment le développement d u 
marché na t iona l et l ' appar i t ion des germes du capi tal isme dans l 'économie 
paysanne. Ainsi donc, en exposan t les problèmes de la crise du féodalisme, il 
convient de ten i r également compte des exploitat ions agricoles paysannes . 
L 'op inan t souligna auss i que pour représenter d 'une maniè re exacte l 'évolu-
t ion enregistrée en Hongrie , il serait indispensable de t i re r au clair la no t ion 
de «situation coloniale du pays» . Il fit valoir que selon Marx , dans une colonie 
véritable, la te r re est libre e t que son expropria t ion s 'y accompli t au bénéf ice 
des colonisateurs. La s i tua t ion de la Hongrie avait ceci de particulier que la 
propriété rura le se t rouvan t a u x mains des terriens du p a y s «colonisé», celui-
ci n 'é tai t pas simplement l ' ob j e t passif, mais en part ie aussi le sujet même de 
l 'accumulat ion primitive. Ainsi , les conditions capitalistes y naquirent en 
premier lieu à la suite d ' u n e évolution in te rne , et ce f u t là le facteur décisif 
de l 'accomplissement de la révolut ion bourgeoise. De t o u t e façon, il est indis-
pensable d 'éclairer les par t icular i tés de la s i tuat ion coloniale et de tirer au clair 
le contenu de cette not ion. 
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La dé terminat ion des part iculari tés de la si tuation coloniale en Hongr ie 
est é t ro i tement liée au problème du capi tal isme agraire. A l 'avis de l ' op inan t , 
le terme même n 'es t ni scientif ique, ni exact : il signifie en ef fe t que le capital isme 
ne se développerai t que dans l 'agricul ture. Or, en vertu des lois du capital isme, 
c 'est là une absurdi té . Chez nous, le développement capital is te s 'accomjdi t 
à l ' intérieur du marché de la Gesamtmonarchie — marché don t la Hongrie fai-
sait également par t ie —, et en Hongrie, il s 'opéra en première ligne dans l 'agri-
cul ture. Bien en tendu, en Hongrie également , on vit s 'accomplir , dans une 
mesure limitée, un processus d ' industr ia l isa t ion, tout comme on y vit aussi na î t r e 
un réseau res t re int d 'é tabl issements de crédi t . Ainsi donc, pour ce qui es t de 
la Hongrie, il faudra i t é v i t e le terme «capitalisme agraire», et plutôt par le r 
d ' un «capital isme se déve loppant en des conditions de caractère colonial». 
I n t e r v e n a n t à propos de l 'histoire poli t ique, Étienne B a r t a et André Kovács 
firent r emarquer que les au teu r s se révèlent quelque peu parc imonieux lorsqu ' i l 
s 'agi t d 'apprécier le caractère progressiste des représentants et du mouvemen t 
de la noblesse de l'ère des réformes. La mé thode correcte consiste à réserver à 
la période posit ive de la vie des personnages historiques — de Széchenyi, pa r 
exemple — la pa r t qu'elle mér i te . Ce n 'es t qu ' au moment où ces personnages 
s 'a r rê tent sur leur chemin e t se heur ten t a u x progressistes qu'i l convient de 
signaler leurs entraves . E t i enne Bar ta fit également valoir que le tableau t r acé 
du mouvemen t des réformes, qui avait p o u r t a n t préparé la révolution, é ta i t 
insuffisant : le manuel présente ce problème vu d'en h a u t , en fonction de la 
Diète et des activités de Kossu th . Or, il f aud ra i t aussi en ment ionner la base 
de masse, et a v a n t tou t exposer les lu t tes qui se déroulèrent aux comi ta t s . 
Si ce f u t à jus te t i t re que plusieurs op inan ts reprochèrent aux au teurs la 
pe in ture incomplète de la noblesse réformiste , c'est avec p lus de raison encore 
que certains au t res critiques, e t avant t o u t Charles Vörös et Georges Szabad , 
déplorèrent la présentat ion inadéquate e t insuff isamment concrète du rôle 
dé te rminan t qu ' ava i t joué le peuple dans l 'histoire de Hongr ie . Ce fu t s u r t o u t 
Charles Vörös qu i réclama non seulement une description p lus détaillée de l 'éco-
nomie paysanne , mais encore une peinture de la société paysanne en fonct ion 
de sa différenciat ion jur id ique . L 'opinant fit remarquer qu' i l convenait d ' é tud ie r 
les districts paysans libres (Jazyges, Heïduques) , la popula t ion des villages 
serfs privilégiés, si caractérist iques au point de vue de l 'évolut ion hongroise. C'est 
en effet chez cet élément que l 'on voyai t dé j à disparaître en part ie ou ent ière-
m e n t les en t raves seigneuriales, auxquelles se subst i tuaient les rudiments de 
la lu t te en t re paysans riches et pauvres, les premiers signes de ce combat qui 
représentera dé j à un type plus évolué de la l u t t e de classes. L 'opinant souligna 
ensuite que le manuel t r a i t a i t non moins parc imonieusement les mouvements 
paysans dirigés contre les seigneurs terr iens . Or, ces mouvemen t s eurent une 
profonde répercussion à l ' in tér ieur du village aussi. C'est grâce à ces ini t ia t ives 
paysannes que se formulèrent à la campagne les revendicat ions légitimes de 
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la paysannerie pour l 'octroi de terres, de pâ tu rages et de fermages , et c'est aussi 
lors de ces ac t ions que n a q u i r e n t les mots d 'ordre réc lamant l ' a f f ranchissement 
politique et adminis t rat i f de la campagne. Si, en écrivant l 'histoire de l 'ère des 
réformes, nous omettons de signaler ces fa i t s , comment comprendre l ' a t t i t u d e 
politique q u ' a d o p t a la paysanner ie au cours de la guerre d ' Indépendance? 
L 'appréc ia t ion de la conjura t ion jacobine hongroise donna lieu à une 
discussion qui , quoiqu'elle p o r t â t sur une quest ion de détail , n 'en fu t pas moins 
impor tante . 
Dominique Kosáry et Coloman Benda reprochèrent a u x auteurs d ' avoi r 
pour ainsi dire indentifié ce mouvement avec les activités d ' Ignace Mart inovics, 
professeur à l 'Univers i té de Lwow et auteur des deux publicat ions («catéchismes») 
des conjurés, homme qui, quo ique ancien dé la teur au service de la cour, organisa 
act ivement le mouvement hongrois et p a y a de sa tê te son init iative. T o u t en 
condamnant Martinovics e t ses activités, les deux opinants soulignèrent que 
le mouvement étai t p ro fondément enraciné en Hongrie, et exal tèrent les chefs 
hongrois de la conjurat ion, qui furent , e u x aussi, exécutés . S'élevant con t re 
cette apprécia t ion du rôle de Martinovics, E t i enne Kató , l 'écr ivain Tibor B a r a b á s 
et le professeur Aladár Mód, qui présidait la séance, mi ren t en relief les g rands 
mérites idéologiques de l 'organisateur de la conjura t ion . L'historiographie 
réactionnaire bourgeoise a répudié Martinovics parce que, ce faisant , elle enten-
dait condamner la révolution, le matérial isme et l ' internationalisme. Sans dou te , 
il importe d 'éclairer de la maniè re la plus détail lée les aspects hongrois du mouve-
ment , cependan t , on aura i t t o r t de réprouver les act ivi tés de Martinovics. 
Le d é b a t eu t un carac tère de franche discussion. Les au teurs se déclarèrent 
d'accord avec ceux qui ava ien t réclamé l 'él imination des insuffisances relevées 
dans l 'exposé de l'histoire de la paysannerie , et s 'engagèrent à compléter les 
chapitres consacrés à l 'his toire économique. Cependant, sur plusieurs points , 
ils restèrent sur leurs posit ions. Clôturant les débats, le professeur Aladár Mór 
résuma les résu l ta t s ob tenus et ébaucha les tâches f u t u r e s . Il souligna qu' i l 
importai t de formuler avec plus de ne t t e t é les questions de principe, et qu ' i l 
convenait de faire précéder l 'ouvrage d ' u n e introduct ion définissant d ' avance 
les problèmes principaux de l 'époque. I l se déclara d ' accord avec ceux qui 
avaient réc lamé une descript ion plus approfondie des changements de la base 
économique, e t surtout la pe in tu re des lu t t e s quotidiennes du peuple labor ieux. 
Le professeur Mód fit ent revoir que , sur certains points, le champ demeura i t 
ouvert à des discussions ultérieures. Pour conclure, il m i t en relief que la dis-
cussion ava i t non seulement é té utile au po in t de vue d u Cours d 'His toire de 
Hongrie, mais avai t aussi permis aux historiens hongrois de marquer un progrès 
dans le domaine théorique. 
D'ai l leurs, si nous en tendons résumer les trois discussions qui ont été 
consacrées j u s q u ' à ce jour a u x manuels universitaires, nous sommes en droi t 
de tirer les mêmes conclusions. Les discussions ont révélé q u ' u n e large coopéra-
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t ion e t l ' e f for t c o m m u n s t imulent sens iblement le déve loppement de no t re 
science h is tor ique . El les on t aussi m o n t r é que l ' immense ma jo r i t é des his toriens 
hongrois anciens et n o u v e a u x pu i sen t u n v igoureux élan à l ' idée q u e leur t r a -
vai l n ' e s t po in t une fin en soi, ni de l ' a r t pour l ' a r t , m a i s l ' u n des m o y e n s m a j e u r s 
pour é d u q u e r no t re peup le et a p p r o f o n d i r sa conscience sociale e t pol i t ique. 
Ce t t e idée, qu i s ' es t aff i rmée à chaque i n s t a n t au cours des discussions, 
pénè t r e de plus en p lu s l 'espri t des h i s tor iens hongrois . Elle les engage ra assuré-
m e n t à œ u v r e r , au serv ice du progrès de notre p e u p l e et du progrès universel , 
à l ' accompl issement t o u j o u r s plus ef f icace de leurs t âches f u t u r e s . 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ ВЕНГРИИ 
Р е з ю м е 
Переплетенное феодальными предрассудками, националистическое и учитывающее 
лишь венгерские господствующие классы историческое воззрение буржуазной историо-
графии, являвшейся довольно нетребовательной по отношению к историко-философским 
идеям, не создало да и не могло создать всеобъемлющий труд, который дал бы единую 
и убедительную картину истории венгерского народа. В произведениях буржуазной 
историографии история венгерской нации представлялась как история одинокого, 
своеобразно обособленного, никем не понимаемого народа, история, соприкасающаяся 
лишь в немногих пунктах с историей других народов, уж не говоря о том, что авторы 
этих произведений не видели в трудящихся массах ничего, кроме силевого резерва господ-
ствующих классов или, в худшем случае, - мрачную опасность, угрожающую 
существующим порядкам классового общества. 
От этих ошибочных и фрагментарных взглядов должны были очистить прошлое 
венгерского народа внутренние и внешние сотрудники ИнститутаисториАкадемии наук 
истории Венгрии, составляя распространяющуюся до 1907 года часть университетского 
учебника по истории Венгрии. Объем рукописи равен примерно 3 000 страниц, в состав-
лении учебника принимали участие 23 автора. Учебник в 1956 году выйдет в форме 
макета. Он будет окончательно издан лишь после обсуждения опыта, приобретенного 
после годичного университетского употребления. 
Ликвидируя ошибочные взгляды буржуазной историографии, авторы имели в 
виду предоставить слушателям вузов написанную в духе диалектического и историче-
ского материализма историю Венгрии, подчеркивающую идеи международной солидар-
ности и демократического патриотизма, органически приуроченную ко всеобщей истории, 
изучающую конкретные формы проявления всеобщих закономерностей среди местных 
особенностей, и ставящую в центре событий венгерский трудовой народ. Для осущест-
вления этих целей авторы опирались на основоположные труды Йожефа Реваи, Эржебет 
Андич, Эрика Мольнар и Аладара Мод, а также на свои собственные исследования и на 
исследования других. При разработке отдельных вопросов было учтено, естественно, и 
прогрессивное наследие буржуазной историографии (например, произведения Михая 
Хорват, Игнаца Ачади, Кароя Таганьи). Многое было заимствовано из дискуссий совет-
ских историков о периодизации и учебниках. Был использован и опыт, приобретен-
ный при разработке учебников по истории Чехословакии, Польши, ГДР и Болгарии. 
Объем составляемого учебника будет значительно меньше объема самой рукописи. 
Размеры предварительных работ указывают на то, что авторы намеревались подготовить 
окончательный текст учебника на широкой научной основе, желая тем самым не только 
удовлетворить требованиям вузовского обучения, но также и подготовить научное руко-
водство по истории Венгрии в духе марксизма. 
Рукопись учебника подразделяется на следующие структурные части : 
1. Период развития феодального общества и укрепления центральной власти в 
Венгрии (до 1526 года). Авторы этой части : Эмма Ледерер, Дьёрдь Секей и Лайош 
Элекеш. 
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2. Распад феодального строя, появление зачатков капитализма, образование бур-
жуазной нации. Этот период,продолжающийся от 1526 года по 1790 год, подразделяется 
на следующие эпохи : 
а) Распад независимого венгерского государства и борьба против турецкого вла-
дычества (1526 1606). Автор : Иштван Шинкович. 
б) Эпоха борьбы за независимость против Габсбургов (1606 1711). Авторы: Тибор 
Виттманн и Густав Хекенаст. 
в) Первоначальное накопление капитала и образование нации в пределах габс-
бургской колонизации (171 1 1790). Авторы : Дьёзё Эмбер, Имре Велльманн и Эва X,-
Балаж. 
3. Кризис феодализма и буржуазная революция (1790 1849). Авторы: Зольтан 
Варга, Дьюла Мереи, Дьёрдь Шпира и Эндре Арато. 
4. Период абсолютизма и дуализма (1849 1918). Этот период был разработан 
лишь до 1907 г. Авторы: Лайош Лукач, Жигмонд Пал Пах, Илона Пальффи, Петер 
Ханак, Тибор Эреньи, Эдит Винце, Вильмош Шандор, Пал Ш. Шандор, Зольтан И. Тот и 
Эрвин Памленьи. Большое количество авторов указывает на то, что в разработке именно 
этого периода возникло больше всего затруднений, потому что почти целиком отсутствуют 
предварительные работы, и разработанные источники имеются в распоряжении лишь в 
очень небольшом количестве. 
* 
Отдельные рукописи подвергались широкому обсуждению Институтом истории. 
До сих пор были досконально обсуждены материалы следующих периодов: от завоевания 
страны до 1526 г., от 1526 г. до 1790 г. и от 1790 г. до 1849 г. В научных дискуссиях 
приняли участие кроме экспертов по истории отдельных периодов также и представи-
тели родственных дисциплин (археологии, истории искусства, истории литературы, 
истории права и т. д.). Выступления были посвящены как общим принципиальным 
вопросам, так и конкретным проблемам тематики. 
Выступления общего характера подчеркнули пионерское значение проекта учеб-
ника, который первый в этой области с научной основательностью удовлетворяет 
требованиям прогрессивной историографии ; осуществляется метод диалектического и 
исторического материализма, правильно освещается соотношение базиса и надстройки. 
Однако, участие в работе большого числа авторов и разработка вопросов, имеющая мес-
тами характер монографический, то и дело привели к разрушению структурного и сти-
листического единства, необходимого в учебнике, т. е. одни части обсуждаются слишком 
широко, другие же освещаются не в соответствии со значением событий. 
При обсуждении первого периода (от времени завоевания страны до 1526 года) 
выступающие проявляли больше всего интереса к эпохе Арпадов : возражения критиков 
касались главным образом дидактических точек зрения, вопросов по периодизации и но 
истории культуры. 
При обсуждении следующего периода (1526 1790) выступившие занимались 
главным образом вопросом наследственного крепостничества, зачатками капитализма в 
Венгрии, оценкой борьбы за независимость, ролью среднего дворянства, следовательно, 
- в отличие от предыдущего периода, интерес разделялся относительно пропорцио-
нально между отдельными проблемами тематики. Зато со стороны смежных дисциплин 
было проявлено меньше интереса. Против разработки этой части главное возражение 
критиков заключалось в том, что авторы в большинстве случаев изложили результаты 
своих собственных исследований, теряя из виду единство учебника и не обсуждая глубоко 
принципиальные проблемы. 
При обсуждении периода 1790—1849 гг. больше всего затрагивались вопросы дви-
жения венгерских якобинцев, периодизации, проблема превращения в нацию, оценка от-
дельных классов и лиц, а также дидактические размышления. Критики с признанием от-
носились к разработке эпохи 1848—1849 годов, но в разработке предшествовавших этим 
годам эпох они указали на довольно много недостатков. Требовали более глубокого ана-
лиза таких вопросов как переход от феодализма к капитализму, первоначальное накоп-
ление капитала и вопросов, связанных с внутренним рынком, колониальным положением, 
с промышленностью и сельским хозяйством. 
Подводя итоги результатам трех дискуссий можно утверждать, что они не только 
служили делу учебника, но также и в значительной мере способствовали теоретическому 
развитию венгерских историков. Они свидетельствуют далее о том, что сотрудничество 
на широких началах и совместные усилия животворно действуют на развитие венгер-
ской исторической науки; они доказали, что деятельность историков есть не самоцель, 
а один из важнейших средств воспитания народа и развития его политического сознания 
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LEHRBUCH DER GESCHICHTE UNGARNS F Ü R U N I V E R S I T Ä T E N 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die bürgerliche Geschichtsschreibung, in geschichtsphilosophischer .Hinsicht äusserst 
anspruchslos, in ihrer Anschauungsweise mit feudalen Vorurteilen behaftet, nationalistisch 
und nur auf die herrschenden Klassen Ungarns bedacht, hat kein umfassendes Werk zustande 
gebracht — konnte es auch nicht —, das ein einheitliches und überzeugendes Bild der Geschichte 
des ungarischen Volkes gegeben hätte. In den Werken der bürgerlichen Geschichtsschreibung 
wurde die Geschichte der ungarischen Nation als die eines einsamen, eigenartig alleinstehenden, 
unverstandenen Volkes dargestellt, die nur vereinzelte Berührungspunkte mi t der Geschichte 
anderer Völker hat, davon ganz zu schweigen, dass ihre Autoren in den werktätigen Massen nur 
Kräftereserven der herrschenden Klassen, oder — was noch schlimmer ist — eine drohende, 
dunkle Gefahr für die bestehende Ordnung der Klassengesellschaft sahen. 
Den Mitarbeitern des Instituts für Geschichtswissenschaft der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften, die den vorliegenden, die Geschichte Ungarns bis zum Jahre 1907 erfassen-
den Band des Lehrbuches der Geschichte Ungarns für Universitäten zusammenstellten, f ie l 
zunächst die Aufgabe zu, die Vergangenheit des ungarischen Volkes von der falschen und frag-
mentarischen Anschauung der bürgerlichen Historiographie freizumachen. Das Manuskript des 
fertigen Werkes beläuft sich auf 3000 Seiten und wurde unter Teilnahme von 23 Autoren zu-
sammengestellt. Im Laufe des Jahres 1956 wird es als provisorisches Lehrbuch erscheinen, und 
die während eines Studienjahres an den Universitäten gesammelten Erfahrungen sollen dann 
seine endgültige Form bestimmen. 
Das Werk setzte sich das Ziel, mit den Abirrungen der bürgerlichen Geschichtsschrei-
bung aufzuräumen und den Universitätshörern eine vom Standpunkt des dialektischen und 
historischen Materialismus abgefasste Geschichte Ungarns in die Hand zu geben, die die Ideen 
der internationalen Solidarität und des demokratischen Patriotismus zur Geltung bringt, die 
universalhistorischen Gesetzmässigkeiten — in die Universalgeschichte eingebettet — ent-
sprechend den örtlichen Eigentümlichkeiten und konkreten Erscheinungsformen anwendet und 
das ungarische werktätige Volk in den Mittelpunkt der Ereignisse stellt. Die Verfasser brachten 
diese Gesichtspunkte solcherart zur Geltung, dass sie sich teils auf die grundlegenden Arbei-
ten von J. Révai, E. Andics, E. Molnár, und A. Mód, teils auf ihre eigenen und andere neue 
Forschungsergebnisse stützten. Bei Ausarbeitung einzelner Detailfragen wurde selbstverständ-
lich auch das fortschrittliche Erbe der bürgerlichen Geschichtsschreibung berücksichtigt (wie 
z. B. die Werke von M. Horváth, I. Acsády, К . Tagányi). Die Lehren aus den Diskussionen der 
sowjetischen Historiker über die Periodisierung und die Lehrbücher wurden in vielfacher Hin-
sicht verwertet. Ausserdem machten sich die Verfasser die Erfahrungen zunutze, die die Arbeiten 
an den Lehrbüchern der tschechoslowakischen, deutschen, polnischen und bulgarischen Ge-
schichte gezeitigt hatten. 
Die endgültige Fassung des Lehrbuches wird selbstverständlich wesentlich kürzer sein 
als das fertiggestellte Manuskript, aber schon das Ausmass der Vorarbeiten deutet darauf hin, 
dass die Verfasser bestrebt waren, die endgültige Fassung des Lehrbuches auf die Grundlage 
einer anspruchsvollen wissenschaftlichen Forschung zu stellen ; sie trachteten nicht nur, den 
Ansprüchen des Hochschulunterrichts zu entsprechen, sondern mit ihrer Arbeit zugleich das 
marxistische wissenschaftliche Handbuch der ungarischen Geschichte vorzubereiten. 
Die Struktur des Manuskriptes ist folgende : 
1. Die Periode der Entstehung der feudalen Gesellschaft und der Erstarkung der Zentral-
macht in Ungarn (bis 1526). Die Verfasser dieses Teiles sind : E. Lederer, Gy. Székely und L. 
Elekes. 
2. Die Auflösung der Feudalordnung, die Ansätze des Kapitalismus, die Entstehung der 
bürgerlichen Nation. Diese Periode, die Jahrhunderte von 1526—1790 umfassend, gliedert sich 
in folgende Epochen : 
a ) Der Zusammenbruch des unabhängigen ungarischen Staates, und der Kampf gegen 
die Türken (1526—1606). Der Verfasser dieses Teiles ist I. Sinkovics. 
b) Die Epoche der Unabhängigkeitskämpfe gegen die Habsburger (1606—1717). Diesen 
Teil verfassten : T. Wiltmann und G. Heckenast. 
c) Die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals und die sich anbahnende Entwicklung 
zur Nation innerhalb der Schranken der Habsburger-Kolonisation (1711—1790). Als Verfasser 
dieses Teiles zeichnen : Gy. Ember, I. Wellmann und E. H. Balázs. 
3. Die Krise des Feudalismus und die bürgerliche Devolution (1790—1849). Die Ver-
fasser sind : Z. Varga, Gy. Mérey, Gy. Spiro und E. Arató. 
4. Die Periode des Absolutismus und Dualismus (1849—1918). Dieser Teil des Werkes 
ist nur bis zum Jahre 1907 abgeschlossen. Als Verfasser zeichnen : L. Lukács, Zs. P. Pach, 
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I. Pálffy, P. Hanák, T. Erényi, E. Vincze, V. Sándor, P. S. Sándor, Z. I. Tóth und E. Pamlényi. 
Schon die grosse Zahl der Verfasser deutet an, dass dieses Zeitalter die grössten Schwierigkeiten 
bereitete ; Vorarbeiten fehlen sozusagen völl ig, und auch Quellenwerke stehen nur vereinzelt 
zur Verfügung. 
* 
Das Institut für Geschichtswissenschaft hat das fertige Manuskript des Lehrbuches brei-
ten Kreisen zur Diskussion vorgelegt. Bisher wurde in den Diskussionen das Material der Perio-
den von der Landnahme bis 1526, von 1526 bis 1790, von 1790 bis 1849 erörtert. An den wis-
senschaftlichen Diskussionen nahmen ausser den Sachverständigen der Geschichte der einzel-
nen Perioden, auch die Vertreter der verwandten Wissenschaftszweige (Archäologie, Kunst-
geschichte, Literaturgeschichte, Rechtsgeschichte usw.) zahlreich teil. Die Diskussionsredner 
befassten sich eingehend sowohl mit allgemeinen prinzipiellen als auch mit konkreten sachlichen 
Fragen. 
Die Diskussionsbeiträge allgemeinen Charakters hoben hervor, dass der Lehrbuchent-
wurf ein Werk von bahnbrechender Bedeutung sei, das — als erstes auf diesem Gebiete -— den 
Erfordernissen der fortschrittlichen Geschichtsschreibung mit wissenschaftlicher Gründlich-
keit nachkomme ; es bringe die Methode des dialektischen und historischen Materialismus zur 
Geltung und rücke das Verhältnis von Basis und Uberbau ins rechte Licht. Die Mitarbeit der 
vielen Verfasser und die manchmal monographische Bearbeitung der Fragen habe jedoch da 
und dort der bei einem Lehrbuch erforderlichen strukturellen und stilistischen Einheit Ab-
bruch getan, und infolgedessen seien einzelne Teile überdimensioniert, andere wieder nicht in 
dem ihrer Bedeutung entsprechenden Ausmass dargelegt. 
In der Diskussion der ersten Periode, von der Landnahme bis 1526, wandte sich das 
Interesse vor allem der Arpadenzeit zu : die Kritiker beanstandeten diesen Teil vor allem vom 
Standpunkt der Didaktik, der Periodisierung und der Kulturgeschichte. 
In der Diskussion der Periode von 1526—1790 befassten sich die Diskussionsredner haupt-
sächlich mi t dem Problem der »ewigen« Leibeigenschaft, mit den Ansätzen des Kapitalismus 
in Ungarn, der Wertung der Unabhängigkeitskämpfe und der Rolle des niederen Adels ; solcher-
weise vertei l te sich das Interesse — im Vergleich zur Diskussion der vorhergehenden Periode — 
ziemlich gleichmässig auf die einzelnen Problemenkreise. Hingegen bekundeten die Vertreter 
der verwandten Wissenschaftszweige dieser Periode gegenüber ein mässigeres Interesse. Die 
Diskussionsteilnehmer fanden an der Ausarbeitung dieses Teiles hauptsächlich das auszusetzen, 
dass die Verfasser oft nur die Ergebnisse ihrer Teilforschungen bekanntgeben, die Einheit des 
Lehrbuches nicht immer entsprechend berücksichtigen und sich nur wenig in prinzipielle Proble-
me vertiefen. 
In der Diskussion der Periode von 1790—1849 wurde der ungarischen Jakobinerbewe-
gung, der Periodisierung, den Fragen der Nationwerdung, der W ertung einzelner Klassen und 
Persönlichkeiten, sowie didaktischen Gesichtspunkten das meiste Interesse entgegengebracht. 
Die grösste Anerkennung f i e l der Bearbeitung der Zeit von 1848—49 zu ; hingegen wurde in 
der Ausarbeitung der vorhergehenden Zeitabschnitte vieles kritisiert. Die Diskussionsteilneh-
mer erblickten die hauptsächlichen Mängel dieses Teiles im Fehlen einer eingehenden Analyse 
des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus, der Probleme der ursprünglichen Akku-
mulation des Kapitals sowie der Fragen dès inneren Marktes, der kolonialen Lage, der Industrie 
und der Landwirtschaft. 
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